#   <br> - 

ent

## المجتهع المربي

في القـرنا المـشرينا
بحث فمي لفيـر الاتـــوالل والمـــلاقات


## مركز درالسـات الوصدة المربية

## المجتمع العربي في القـرنِالمـشريـن

بحث في تفيــر الأكـــوال والمـــلاقات

$$
\begin{aligned}
& \text { CTolr } \\
& \text { Ylc } \\
& \text { الدكتور حـيم بركــات }
\end{aligned}
$$

الـفـهـرسـة أثـنــاء الـنــــر - إعـداد مـركـز دراسـات الـوحــة الــعـربـبة
يُتتمل على فهرس .
 الاجتماعية ـ الُبلدان العربية. ع. الثثافة: العربية. 0. المجتمع المدني ـ البلملدان العربية. أ. العنوان. 303.49174927

## مركز حراسات الوحدة المربية

$$
\begin{aligned}
& \text { حقوق الططع والنُشر عغفوظة للمهركز } \\
& \text { العبعة الأولى } \\
& \text { بيروت، تموز/يوليو • Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { برفياً: "امرعربي" - بيروت } \\
& \text { فاكس : } \\
& \text { e-mail: info@caus.org.lb } \\
& \text { Web Site: http://www.caus.org.lb }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الآراء الواردة في هذا الككتاب لا تعبّر بالضضرورة } \\
& \text { عن انجاهات يتبناها مركز دراسات الؤوحدة العربية" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيليوغرافية: ص }
\end{aligned}
$$

.جــة الــعربــة

تغير الأحوال
, r. r. الطبغات
ع المبدي - الُبلدان


## المسحـتــويـات






القّسـم الثالــــث
البنــة الاجتماعيـة
في سبيل تجاوز هيمنة الواحد




## تــوطنـــــة


 حرصه على إعادة صياغته وتجاوز مضأمينه ومنهجهه وتركيزه على مسألة التغيير بين



 في النتاريخ الحُديث. وإنني أطمح في التحليل الأخير أن أقدّم تحليلا اجتماعياً نظرياً



والنزاهة من ناحية، وعلى معالجة تضهايا العرب في كفاحهم المُرير من ناحية أخرى.





 البتناقضات والصهراع، والنظر في تدأخل البنى والمؤمسات الاجنتماعية

وقد استندت في منهجي النقدي التحتليلي للواقع الاجتماعي العربي الى متولات



الوحذة الُعربية، 19^1) م

يؤدي إلى تغييب المجتمم وسحت شخصية الفرد المستقل المبدع، واستتمر ارية المرحلة

بمختلف أثـكالها في زمن العولة .






 وحيرة على معيد الأنظمة والايديولو جيات في إقامة توازن خلاق بين الثوحّد والتعند
واحترام حق الاختـلاف.

لنذلك يبحث هذا الكتاب في بجموعة من المساثل التي تطر حها مهمهات التعامل



 الخاص والعام، وبين الانتماء للجماعة والانتماء للأمة.

 أنماط المُيشية وها يترتب على ذلك من تنوع في الثنظيم الاجتماعي وني وني الثقمافة ، وعلى المؤسسات الاجتماعية بما فيها العائلة واللدين والُسباسة . ونستىى من ثُم إلى درامة

 الاجتماعية كما في الحياة الئقافية.
هنا نلفت النظر إلى أننا نركّز في القسممين الأول والثـاني على مسسألة الاندمأج



 بدلا من ذلك على ضرورة إعادة توزيع السِلطة والثروة وترسيخ قيم المساواة والعدالـالة والحـرية والعلاقات الأنفية التُي تنزع نححو روح التُعادل والزمهاكة، كبديل للـعلاقات

العمودية الفوقية السائدة في الوقت الماضر والتي تتسم بالنزوع التسلطي والحذّ من الحريات والعدالة الاجتمأعية .
ونخلص إلى أن مهمات التغيير تقتضي العمل على تجاوز حالة الاغتراب التي نعانيها على صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع فنعمل على تنسيط المجتمع المدني عن
 والسياسية والاقتصادية والثيقافية. هذا ما سأسميه التغيير التجاوزي ألمطلوب في الفصل الأخير
هنا أضيف أن هذا الكتاب هو نتيجة ما يزيد على ثلاثة عقود صرفتها بالمواظبة على إجراء الأبحاث والمراسات الاجتماعياعية والثقافية وتدريس مادة المجتمع العربي







 والذين لم تنقطع صلتي بهم وتتبعي لأعمالهمم. وأشير بشُكل خاص إلم المى استفادتي من مراجعات كتابي السابق المجتمع العربي المعاصر
وأشكر أخيرأ مركز دراسات الوحدة العربية ومليره العام خير الدين حسيب الذي أشاركه الكثير من همومه وهواجسه وأقتّر مهنيته ومواهنبه التنظيمية.

ربيـع 1999
حليـم بركــات

$$
\begin{aligned}
& \text { (لقســـم (لأول } \\
& \text { الهوية الحربيـة ومسألة الانلدماج الاحتتماعي } \\
& \text { والسياسي: أحاديــــة التتــــــد }
\end{aligned}
$$

## (لفهــل (ل)

## مقدمـة للراسلة المـجتمـع العربي


#### Abstract

تقديــم عـام نرى من خلال تحليلنا للممجتمع الـعربي في القرن الـششرين أن فجوة واسعة وعميقة تغصل بين حلم التغيير النّي طْمح العرب إلى تحقيقه في عصر النهيضة والئواقع  مع النذات وفي مواجهة الآخر، اكتشُفوا بعد صدمات متلاحقة أن زمنهم هنا هلا هو زمن سِسيادة الجمماعات على المجتمع، وبالتالي التفكك والتفتُتُت والإحباط. ونما واد من  الاقتصادية والثقافية العالمية وما يرافقهـا مـن اتساع الفـجوات بين الألوا الأغنياء والفتراء  للواقع الفطري اللذي رسمت الفوى المارجية خريطنه ضد رغبات شعوبه . في ظل هذه الأوضاع يكثئ التساؤل القلق : هل يكوّن الوطن العربي بجتمعاًّ؟ ها   القومية، وما السبيل إلى تُقيق الوحدة في زمن ازدهار القطرية التي تعود بالخير الآني  على الأقل التوحد، في مواجهة تحديات تاريخية كبرى تهلّد وجودنا في صلب أسسه؟   الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافة بمختلف تفرعاتها واتجاهاهاتها، متفاعلة في ما  الغموض. ونعتمد هنا أيضاً تحديداً نسبياً مرناً لمصطلح المجتمع وليس مطلقاً جاملاً،


فال نرى من مشكلة أو تناتض حين نتحنث في آن معاً عن وجود بجتمع عربي مكوَّن
 أو المُربي أو المليجي. .. الحّ .


 وعشرين بلدأ وتبلغ مساحتها ثمسة ملايين وربع المليون ميل، أو أو حوالى با











 هو تآلف كل هذه التناقضات وغير ها في عالم شُديد التناقض
 النقدي، نهو بـحث في طبيعة المجنمح العربي بهدف التعرف إله مقوّماته آلأساسية،




 زمن العولمة من تحديات قديمة وجديدة.

ونقصد أن نمهّد في هنا الفُهل لدر اسة غتتلف هذه الموانب وغيرها بعرض
 ومقوّماته الأساسية، والمنهج المتّع في دراسته مع إنشارة إلى غتوياته المتكاملة.

## أولاً: سمات المجتمع العربي العامة

 بوصغ عدد من السمهات أو الخصائص العامة التي يتميز بـا با المجتمع العـربي، كـا يساعد على تقديم صورة شمولية ورسم الإطار النظري المتبع في هنه المّا لـدر اسة. المهم أن نُّير الآن، على أن نتوسَع بالأمر فيما بعد، إلى أن عدياً كبيراً من الأبحاث النظرية الغربية كانت وما تزالل تُسهب في وصف المجتمع العُربِ، معتبرة في غالبيتها


 الصرراع بين المضر والبدو، متابعة بذلك تراث ابن خلدون المن، أو بين الطبقات، أو العائلات اللحاكمة، أو بين الجماعات الِعرِية والطائيةِ والقبلية والمحلية الجهوية، وهذه ما نسميها الجماعات الوسيطة بين الأفراد والمجتمع.

 حول اليعائلةِ، يرافتها ظهور نظام ريعيّ في البلدان المنتجة لِينفط؛ متخلف يعاني التبعية إثر اندماجه في النظام العالي آلرأسمالي (هنه التبعية التي تتغفاقم في زمن




 (وما يزال حتى شبه رعوي في بعض مناطقه الريفية والبدوية)، نيعيسّ حتى الوقت الحاضر ، في نهاية القرن العشُرين، في مرحلة ما قبل المرحلة الصناعية والتكنونولوجية،
 واليابان. وسنرى في أقسام لاحقة أن النظام الاقتصادي العربي ما زاله متعدذداً في أنماط إتناجه، إذ تتعايُّ فيه غختلف وسائلا الإنتاج ونظمها. نهو شبه إقطاعي (خاصة
 برجوازي، يكمع بين ما بعد الإقطاعية وما بعد قبل الرأسمالبة شكلياً، وبين الملكية الخاصة وملكية الدولة والعائلات الـاكمة، وبين وسائل الالنتاج التقليدية والمديئة
 عربي وآخر نظامأ إقطاعياً أو رأسمالبأ أو اشتراكيأ. إنه نظام مركب يُمع بين الملكـبة !العامة والللكية الخاصة. وما تزال العائلة، لا الشر كات الكبرى والمؤسسات، هي التي




 فجوات كبرى بين الأقطار العربية الغنية والفقيرة، وبين الأغنياء والفقراء داخل كل
بلد عربي .

 البلدان استخراجية (النفط والغاز والفوسفات ومواد معننية أخرى)، وبنائئة تعاني التبعية للخارج خاصة في بجالات تأمين الغذاء والتكنولو جيا المديثة . وهي وهنا أصبح من السهل في زمن العولة محاصرة كل بلد عربي وإخضاعه إلى مشيئة خارجية بعد أن كان يقول بالاعتماد الذاتي والتنمية المستقلة الشُاملة.
في هذا المجال نتول إن البـاحث المنظُ سمير أمين كان قد شـدّد في وصفه للنظام الآقتصادي العربي التقليدي على أنه يتميز بهيمنة نمط الإنتاج الحرانيراجي، اللذي

 تكوين الأمة والمجتمع، باعتبار أن التجارة البعيدة المدى عبر القارات مروراً بالوطن
 والإمبراطوريات التي كانت تقتضي مصالمها التوحّد السياسي من أجل تأمين الخطوط النجارية العالمية. بكلام آخر، ،تُت الوحلدة نتيجة لوجود طبقّة تجارية قوية، ومن هنا
 من دون شعور بغياب الأمن. وفي سبيل تأمين التجارة البعيلـة الملدى، رأت الطبيبة


 وضعفت معها بعض مقومات الوحدة العربية(1)

منذ ذلك الوقت نشأ تناقض بين التقدم التجاري والصناعي والتكنولوجي النربي والاندماج السياسي والاقتصادي العربي، إذ تبينّ أن تقدم الغربّ يتمْ على حساب

Samir Amin, The Arab Nation, translated [from the French] by Michael Pallis, Middle (1) East Series; no. 2 (London: Zed Press, 1978).

التكامل العربي . لتد تم القضـاء على طريت التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الخليج

 الأوروبي، وعرقلة مشاريع التصنبع، والسيطرة عليه وتجزئته سياسياً.

ومن المفيد هنا أن نشُير إلى أن النـشاط الاقتصادي كان وما زاله، إلى حذ بعيد، يتمحور حول العائلة ويتصف بالمحلية والْعلاقات الزبائنية والمحسوبية رغم أبعاده العالمية أو حتى ني هذه الأبعاد. وأورد هنا هنا البحانب من النظام الاقتصادي لا له من تأثبر كبير في استمرارية وترسيخ الانتماءات والو لاءات التـقليدية، بما فيها العصبيات المحلية والحرقية والقبلية والطائفية التي يظن البعض أنها تعود للتنتئة الثقافية والُدينامية التاريخية، متناسين أنه لا يزال الما جا جنذور في البنى الاقتصادية والالاجتماعياعية السائدة حتى الوقت الحاضر .

وقد أشار خلندون النقيب، في مقال له حول بناء المجتمع العربي، إلى ألن أن إركك

 والبِماعة المحلية إلم المستوى السياسي، وأن النوع المسُيخي من نمط الإنتاج القـرابي

 الاجتماعية الفاعلة في المجتمع العربي، وهي المدينة والتقرية والبادية .








 الَّسياسي فتط، فَقد حافظ المجتمع الُعربي على وحدته وتجَانسه في استمرارية حضـارية

[^0]واضححة حتى بداية المعصر المديث، عندما بدأت عوامل التـجزئة تنخر نسيجهـ الحضاري، تحت وطأة الضغط الاستعماري الغربي|"(\&)

Y ـ يمكن أيضاً أن نصف المجتمع العربي بأنه متخلّف يعاني التبعية منذ اندماجهـ في النظام العالمي الرأسمالي، ورسوخ بنية طبعية هرمية متعددة التراتب. بذلك بلك ألخذ يكافح بوسائله المخاصة للتحرر من الانستعمار بأشكاله المعلنة والحففية ومن هيمنة الطبقات والعائلات الحاكمة والنخخب الاقتصادية، ولتنمية موارده الإنسانية والطبيعية باستقاللية عن القوى المتحكمة بحياته ومصيره. وبين أهم ظواهر التخلّف التي يعانيها ما يلي:

أ ـ ظاهرة التبعية: نقول باختصار إن اندماج الوطن العربي في النظام الرأسمالي



 في الوقت الحاضر، فيما تنتج بلدان المركز البضائع الصناعية والتكنولو جية .

واتصفت العلاقات بين المركز والأطراف بغياب التوازن والتساوي، إذ تقوم على التناقض والتصادم والهيمنة والاستغالِل وليس على التعاون الحِ بين بين بجتمعات يكترم
 الششركات المتعددة المنسيات التي عمدت إلى تحويل الأرباح إلى المركز وإجبار الأطراف على اتخلذ قرارات اقتصادية وسياسية واتباع سياسات لا تخدم مصـالـلمها . وأسهـم النمو الاقتصادي في ظل هنه الأوضاع في توسيع الفجوات وتعميقها بين الأغنياء والفقراء

 الأمر الذي لم يتحقق سوى جزئياً. وقد أخذ بالتراجحع في مختلف ما كان يُسْمى بلدان العالم الثالث في عصر العولمة كما سنظهر في الفصول اللاحقة، وبخاصة الأخير منها. تجلت التبعية في الوطن العربي بفقدان سيطرته على موارده ومصيره، وبوجود فجوة حضارية تفصل بينه وبين المجتمـعات المتقدمة التي تُّارس عليه جمّميع أنواع الاستغالل والقهر والإذلال. مقابل هذه الهيمنة كافح العرب في في سبيل التحرد وردم
 إذ ازداد الاقتصاد العربي ارتباطاً بانسوق العالمية وخضوعاً للشركات المتعددة الجنسية
(£) المصدر نفسه، ص Y^.
"احتى ان البلدان العربية التي تحتاج إلى تمويل لا تستطيع الحصول على القروض من

الشُركات المتعددة الجْسية||(0)

وبين أهم جوانب التبعية الميلُ المتزايد لاستيراد السلع الاستهلاكية والإنتاجية والتقنية، وارتباط النظام الننقني للبلدان العربية بالنظام الرأسمالئي، وتوخيف الفوائض

 عِرقلة أي بجهود تصنيعي جادِ للبلدان العربية منذ المحاولات الاتِ الأولى التي قام بها محمد
 والاستثمارات الغربية على حساب الإنتاج الوطني . وتتجلى التبعية الاقتصادية في الميدان الغذائي، وهو ما أدى إلى انخفاض ثابت في القدرة على الاكتفاء الذاتي.

وقد اعتبر هســام شرابي أن التبعية أذّت لا إلي الحداثة، ، بل إلى قيام جتـمع (انيوبطركي" ملقح بالحداثة ، بحيث أُصبحت عملية التحديث نوعأ من الـديداثة المعكوسة





التُعية الاقتصادية والسياسية، بل شملت التبعية الثقافية، وهذا أخطر الأمور (V)
ب ـ ظاهرة البنية الطبقية الهرمية والفتر وتزايد التفاوت بين الطبتات: ستّحدث
 رسوخاً في المجتمع العربي، غير أنه لا بـد من أن نشـير هنا ليس فقط إلم وجو المود
 اتساعاً وعمقاً، فني الوقت الذي يمتلك العرب ثروات طائلة، تعيش نسبة عالية من الشعب حالة فقر ساحقى . في ظل هذه البنية الطبقية الهرمية التي تحتكر فيها القلة السلطة وثروات البلاد وتشُغل الطبقة الُوسطى وسط المهرم وتتكوّن القاعدة من غالبية

(0) عبد المميد براهيمي، أبعاد الاندماج الاتنصادي المربي واحتـالات المستبل (بيروت: مركز

(7) هشام شرابي، البنية البطركبة: بحث ني المجتمع العربي المعاصر، سلسلة الـسياسة والمجتمع

Galal Amin, «Dependent Development,» Alternatives, vol. 2 (1976), pp. 379-403.

> فتمارس عليه وضده غختلف أنواع الاستغلال والهيمنة والقهر والإذلال اليومي.


 اختراقها أو كسرها . لذلك تقع على كاهل الشُعب مهمة تاريخية بالغة الصعوبة، فكما أن التبعية مزدوجة كذلك تكون عملية التحرير .
وسنرى في الفصل الخاص بالطبقات الاجتماعية وغيره، أن هناك ولك فجوات واسعة وعميقة بين الأقطار العربية الثرية والميسورة والفقيرة، فنئشأت من ذلك حلـة ثالثة من التبعية تتحكم فيها بلدان عربية بغيرها، ليس فتط بحجمها ولما ومركزيتها بل بثرواتها الطاثلة وقدراتها العسكرية والدعم الخارجي
 الانتماءات والعصبيات القبلية والطائفية والعرقية والجههوية أو المحالية وبحسب البيئة والإقليم ونمط المعيشة والنظام العام ومستوى المعيشة والوضع الالاقتصار المادي والموارد



 وهويتها
وفي الوقت الذي شذّد فيه المستشرقون على الانقسامات الاجتماعية هذه، أهملوا
 بحجة أنه لا يصلح لفهم الواقع العربي المتميز • وبين أهم من صوّرون الما المجتمع العربي



والغريب في الأمر أن المستشرقين جمعوا في تحليلاتهم بين التشديد على التشابه
 الشعوب والبلدان التي تتكلم اللغة العربية في دولة كبرى (Superstate)، عن طريق
 الدول الأكبر والأقوى، على عكس ما يمري في العالم من حيث تقسيم الكيـيانات
 يتحدث باطي في كتاب آخر عن وجود ا(عقل عربي" واحد ويصفه بنزوعه إلي المبالغة والتكرارية والجمبرية والخلط بين الكلمة والعمـلِ والتُشَديد على مفاهيم العار بدلاً من

وللبحث في طبيعة التنوع أو التعدّدية الاجتماعية في المجتمع العربي، أرى أن
 الطبقية التي لا يمكن فصلها عن بقية الانتسامات الاجتماعية الأنما الأخرى :

 وبحسب موقعها التاريخي، في امتداد صيروري متدرزج يقع في أقصى أحد فطبيه ما




 كما يبدو في الشكل التالي:
أمثلة من المجتمعات العربية من حيث تنوعها وانسجامها الداخلي (غير الطبتي)


ب - في وصفنا لطبيعة العلاقات القائمة بين الجماعات التي يتألف منها المجتمع، يمكننا أيضاً أن نحلّلها من حيث درجة ميلها إلى النزاع (المتمثل بتغلب ولم مصلحة الجماعة على هصلحة المجتمع ككل ، وبالتالي بالتوتر والاقتتال وحتى الخرب دِّ

Raphael Patai, Society, Culture, and Change in the Middle East (Philadelphia, PA: (9) University of Pennsylvania Press, 1969), p. 361.

Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1976).

الأهلية في ظل ظروف داخلية متشابكة ومعتـدة)، أو ميلها إلى التـايش (المتمثلم
 المجتمع ككل)، وأخيراً من حيث الميل الواضح إلى الانصهار (المتمثل بتغليب الموية المجتمعية أو القومية على الهويات الفئوية والنُقليل من أهمية الفروق في ما بينها ومكافحة التمييز) .
بحسب هذا البعد يمكننا أن نقول إن لبنان والسودان كثيراً ما تتراوح فيهـما

 الجمماعات المتنافرة على مصلحة البلد) والميل للتعايش (حين يسود التعقل ويظهر النظام



 اللذي تتراوح فيه العلاقات بين التعايش والانصهار في بوتقة الأمة والمجتمع، إذئيل الميل الخماعات في الظروف العادية، وحتى في الأزمات، إلى التمسكك بالهورية القومية،
 تُكْنت من أن تذيب الهويات الحاصة في بوتقة الأمة فكادت أن تَّتحي فيها التكتلات
 لنلك حين ننظر في طبيعة العلاقة بين البعد الأول والبعد الثاني والتداخل بينهما (أي بين درجتي التنوع والانصهار)، يمكننا أن نستنتج أن عملية اللانصهـار
 عملية التُراوح بين النزاع في الأزمات والتعايش في المجتمح الفسيفسائئي. بكالِام آخر، نرى في ضوء اللعلاقات بين البعدين المنكورين أن المجتمع المتجأنس (طبعاً نتصد
 التكوين الطبقي) هو المجتمع الني تنصهر فيه الجمهاعات اجتماعياً وثقـقافياً، فتتوحّد

 الوصول فيه إلى نوع من الإجماع حول القضايا الالساسية المتعلثة بمصير الألمة وعلاقاتها
بالعالم الخلارجي .

ليس في العالم بجتمع واحد يمكن أن نصفه بالتجانس الكالي وبشكل مطلقن ، أكان من حيث تعدّد الجماعمات أو من حيث الانقسامات ألطبقية . ومع هنا نجا نجد أن المجتمعات تتفاوت تغاوتأ كبيرأ من ناحية قنربيا


انصهارها في نسيـج المجتمع • يرى المؤرخ المصري جمال هملان ألن مصر تـتشترك في
 وتاريخياً واجتماعياً، (تطبيق عملي لمعادلة هينل : تجمع بين (االتقرير" و "الأنتيض") في "تركيب متزن أصيل"، ، ما يجعلبـا "سيدة الحلول الوسطى" و"أمة وسطاً بكـل معنىى



 بالتجانس النسبي

وبسبب هذا التتجانس يتحدث مفكر مصري آخر، هو هس مسين فوزي، عن





 على عكس المغرب الكّبير وسوريا الكبرى حيث تعتمد الزراعة على النـيّ المطري الذي لا شأن للدولة فيهـ.

قد يرى البعض أن هذه التعميمات حول شدة التّجانس في المجتمع المصري


 الناس الفروق بين الانتسامات الطبقية والانتماءات الدينية وغيرها.

بكالم آخر، إن هذا التججانس النسبي الذي يساعد على نشُوء وعي طبقي، بالمقارنة مـ المجتمعات التعـّدية والفسيفسائية، يساعد كذلك على شرح عدد من
(11) جمال همان، شخخصبة مصر : دراسة ني عبترية المكان (التاهرة: مكتبة النهضة المصرية،
-• (19r.

المطلقَ





 الناصر (الأمر الذئي لا يتوقع حدوثه في بُتمع فسيغسائي مثل المجتمع اللبناني الذي لا يملك بطلا تاريخياً واحداً يجمع عليه اللْبنانيون)، وعلى عدد كبير من القضايا الأسأسية وخاصة ما يتعلق منها بـالهورية القومية، وقول المصريين بـ "الأمة المصرية") والالأمة العربية") من دون شعور بالتناقض كما يحدث عادة في بلدان الهالال الخصيبي، حيث يجري تمييز حاد بين المقولتين، حتى يعتبر المزج بينهما نوعاً من الكفر .

على عكس مصر، يتصف الهلال الخْصيب بتنوعه الاجتماعي وكثرة الانتماءات





 الأهلية ربما ما هو أقرب إلى المجتمع الفِسيفسائي بين بجتمعات المنطقة بأسرها .
وقد أشرنا إل أن المجتمع الفسيفسائي يقع في الطرف الآخر النقيض للمجتمع
 وتتصف العلاقات في ما بينها بالتراوح بين عمليتي التعايش والنزاع وعدم القدرة على التفاهم حول الأسس التي تقوم عليها بنية المجتمع. في مثيل هذه الحالة كثيرأ ما يكون لبعض هذه الجماعات مرجعياتها السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الروحية المية خلمارج
 التفاوت والفروق في المواقع والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وبالتاليالي في المكانة الاجتماعية، فتختلط الفُروق الطبقية بالفروق في النهوية، حتى ليصعب التمييز بينها في الوعي التعس لهذه الجماعات.




 أو على حسابها. لذلك تتشكل بنية المجتمع اللبناني حول التناقضات أكثر ما تتشكل

حول التكامل العضوي. ويتمثل هذا التوجه أكثر ما يتمثل في النظام السياسي الطائثي الذي عمل بدوره على تعزيز الواقع الطائفي والفُروق المتصلة به والمنبئقة في بعض مظاهر ها منه هو بالذات .

وبدلاً من إلغاء النظام الطائفي والتحرر من الطائفية تدرييايا، كما نص الديا
 أوضاعها والمشاركة في المسؤوليات والمكاسب عن طريق ولاء طائفي مضاد. وبدا وبلا من




 خصوصاً مؤسساته وقياداته الدينية.

بعد كل هذه التجارب التي تقرب من مأساوية إلغاء الذاتِ والثنووع إلانتحاري،








التغيير، وهو ما يعكس حالة من العجز الهائلة(18) .
 لأسباب عديدة منها طبيعة تركيبته الاجتماعية التي هي أقرب ما تأكون إلى تر تركيبة المجتمع اللبناني، ونوعية نظامه السياسي غير المستقر . وقد حدئت فيه عدية انـئ انقلابات عسكرية وجرت ماولات لفرض الشّريعة لأغراض سياسية واحتكار السلطة وتعطيل
 وجهوية يغلب فيها الولاء المئوي على الولاء الماء القومي والوطني، ما رسّخ الانقسامات الاجتماعية في الشمال كما في الجنّوب. لذلك وجد السودان نفسه يعاني حروباً أهلية

Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern : انظـر (1乏) Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977).

هتوالية خلال النصف الثاني من القرن العششرين(10) . ويتفاقم مثل هذا الوضع في زمن الحكم التسسكري والديني

ويتردّد في الإعلام الغربي أن الحرب في السودان هي بين المسلمين في الشُمالل



 وعالمية. كذلك هناك صراع في الشُمال بين قوى دينية وعلمأنـية ضمـن المسلمين
 وانطلاقاً من اختتلاف في الرؤية السياسية.
وما يزيد من تعقيدات الخلالانات في الشُمـال انقسامات المات حزبية تقليدية (تضاف
 بين حزب الأمة كمثلا أنصار المهدية، وحزب الالتحاد من اتباع الختمية بزعامة ألسرة الهندي وغيرها .
وقد عنى السوودان ولا يزان المجاعة، بسبب غياب الاستقر ار السياسي والحرب

 غتار إبراهيم عجوبة، الذي يضيف أن الظظروف الطبيعية ليست هي وحدها الما المسؤولة عن كارثة المجاعة، فهنـاك المآرب المسياسية وسوء الإدارة، وتتضضافر فيها جمهوعة من العوامل البيئية والبشرية، ومنها الصراعات المبات التبلية(17)




 هنا ان شدة التنوع الاجتماعي في سوريا من حيث الانتيماءاءات اللدينية والطائفية والقبلية والجهوية لم يقلّل من رسوخ الحس القو القومي والوطني والالتزام بدور سوريا الثتاريخي كقلعة من قلاع العروبة الخصينة.

Mohammed Beshir Hamid, «Confrontation and Reconciliation within an African (10) Context: The Case of Sudan,» Third World Quarterly, vol. 5, no. 2 (1993).


> استطلاعية)،" المجلة العربية للعلوم الإنسانبة، اللسنة (1، العدد \&\& (صيف 1991) .

وكان من الممكن أن ينطبق هذا التول على العراق والجزائر، فهـما أيضاً يتصفان

 الأولى وما تبعها من حصـار ، والصراعـا الثوري في حالة الجزائر التي عانت بالإضافة إلى كل ذلك الازدواجية الثقافية المتوارثة من حكم استعماري استيطاني دام مئة وثلاثين سنة. وفي الوقت الذي سادت في بعض هذه البلدان نزعة نحو التأكيد على الهوية

 البلدان، رغم تجاربها في الكفاح الوطني المرير وتضسحياتها الكبرى وانتشار وعي قومي
 والعراقق . من هنا، كما سنرى لاحقاً، أهمية إقرار الديمقراطية والتعدّدية المقة.

 طويلة تاريخياً منقسماً المى ثلاث دوائر هي دائرة بلاد المخزن، وهي في في الماني الأساس المدن التي



 على كل من هذه المستويات رسوبات تناقضات لم تحل"|"(IV) .
وفي ما يتعلق بتـونس وليبيـا نـجد أنهما يقعـان بـين نمط المجتـمـع التـعدّدي
 ويشترك سكانها في الانتماء العرقي والديني من ناحية أخرى . وقد وجدت في في دراسة

 بين مقولات الانفتاح على الغرب، وألهوية الإسلامية ـ الثربية، والتونسة(1) الا

Abdallah Laroui, The History of the Maghreb: An Interpretative Essay, translated (IV) from French by Ralph Manheim, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977), p. 384.

Halim Barakat, "Arab-Western Polarities: A Content Analysis Study of the (1N)
Tunisian Journal Al-Fikr,» in: Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration (London: Croom Helm, 1985).

وتمكن الإشـارة أخيراً إلى أن بلدان الجزيرة العربية شديدة التنوع الاجتماعي



 بخاصة من الدين والولاءات القبلية وتحرص على الاستعانة بالحماية المارجية لأسباب داخلية وإقليمية．

 يسمح بوصف مدى التنوع وطبيعة العلاقات القائمة بين الجماعاعات التي يتألف منها
 غياب، الهوية القومية．وكما يتسم هذا النموذج بالقدرة على دراسة الأوضاع داخل كل بلد عربي بمفرده، فإنه يمكن كذلك＂تطبيقه على المجتمع العربي ككل المك ．هذا ما ما سنحاول إجراءه في الفصل الثاني، فنكتفي بالقول هنا الن الم المجتمع العربي في أوضاءه الحاضرة لا يزال شديد التنوع حتى التجزئة المحبطة
ع－إن المجتمع العربي بجتمع يميل للتكامل في هويته الثقافية رغم التنـوع،

$$
\begin{aligned}
& \text { ごった。 } \\
& \text { す。か }
\end{aligned}
$$



 وأوطان وأمم منغردة ومتفردة في الكثير من خصنوصيانياتها ومْثقلة بأوضاعها المحلية وطبقاتها وعائلاتها الحاكمة ذات النصالح المنتافرة ．
سنتناول هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثاني حول الهوية القومية فننظر في



 التي تنطلق من الأوضاع السيـياسية الراهنة أكثئر مـا تستوحي الواقع الاجتماعي والثقافي ．





متكامل. ولا ييوز أن ننسى أن الكثير من المجتمعات العربية يتصف بالتنوع كما سبق وأظهرنا، فهل ننكر عليها صفة التكامل ونتعانِل ألمل مح كل بلد عربي على أنه بجموعة عصبيات وليس بجتمعأ واحدأ؟ إن ما ينطبق على المجتمع العربي ككل ينل ينطبق أيضاً على
 قبيلة أو طائفة أو جماعة عرقية؟ ثمّ هل نعمل على تقسيم الطو الطوائف والأعراق إلى إلى قبائل والقبائل إلى أفخاذ وممولات ونجعل من الفئات ذات البعد الواحد أماًّ؟ ومن حيث تحديد المنهج الدراسي، يمكننا أن نتبع منظوراً مصغراً فنبحث في



 أحياء المدينة في بلد عربي ما . غير أنه من ناحية أخرىى، يمكنـنا أن نبحث في في الكّكثير
 في إطار المجتمح العربي ككل . ثم إنه تجوز الاستفادة من المنظورين معاً فندرس ظوراه عحددة كالنزعة الأبوية أو العصبية الطائفية في بلد عربي معين إلما المنا في إطار المجتمع العربي ككل وبالمقارنة مع البلدان العربية الأخرى أو بعضها .
سأحاول في هذا الكتاب أن أستفيد من المنظورين معاً ومن الأبحاث المحلية والشُملة، إنما أريد أن أشدّد على المنظور المكبّر الشامل لندرته الدراسات المحلية، وقد حان الوقت للمتارنة في ما بينها والدبكها في إلطار نظري


 هذا لا يعني أنه لا يجوز دراسة الأسرة في بلد عربي معين أو حتى في في قرية ما، إنما
 فنتعرّف إلى ما هو مشتركُ وما هو متميّز في إطار المجتمع العربي ككل
في هذا الكتاب، سأعالج الموضوعات الأساسية في إطار المجتمع العربي ككل مستفيدأ من غتتلف أنواع الدراسات. إن المجتمع العربي وجود متكامل ولا ولا بذ من
 دراسة المجتمع العربي في السياق العالمي، فنسُذّد بشكل خالِ
 طبيعة علاقات الهيمنة التي يفرضها عليه الغرب.
ه ـ ويتصف المجتمع العربي تقليدياً بِالأبوية أو البطركِية والنزوع إلى الاستبدادية

على غتلف المستويات، فيعاني فيه الإنسان سلطوية الأنظمة إلسائدة وأزمة المجتمع اللدني. يُرجع هشام شـرابي الكـثـبر من الأمراض والانهزاماتمات العربية إلم التركيب الاجتماعي البطركي وهيمنة السلطة الأبوية ليس في العائلة فتسسب، بل في غئلفي مؤسسات "التربية والعمل والدولة. وتتجلي نزعة الهيمنة في رأيه على مستوى العائلة في أساليب التنتئنة الاجتماعية، حيث تتكوّن الشُخصرية البطركية التي يكون بين أمم ركائزها دِونية المرأة، حتى أصبح تحريرها شرطاً لتحرير المجتمع من من دون ذلك لن لن تجدي الانتلابات والثؤورات، وتصيح قضية المرأة قضية قومية في صميمها
وبين سمات المجتمع الأبري كما حذّدما شرابي سيطرة الأب في العائلة، "فالأب مو اللحور الني تنظظم حوله العائلة بشُكليها الطبيعي والوطني، إذّ إن العلاقة بين الأبب وأبنائه وبين الهاكم والمحكوم، هي علاقة هر مية. فغإرادة الأبّ، في كل من الإطارين، هي الإرادة الطلقة. ويتم التعبير عنها، فقي العائلة والمجتمع، بنوع من الإجماع القسري الصامت، المبني على الططاعة والقمع|"(19) " بحسب هذا الفنهوم يكون
 والاقتصادي سابق للرأسمالية، ونمط معيزن من التفكير والعمل سابق للحداثياثة. أما التقو لات الرئيسة التي تسود في النظام البطركي بالِّارنة مع الحداثة فهي المعرنة التي تقوم على الأسطورة/الإيمان مقابل الفكر/العقل، والمقيتة الدينية/التعليمية مقابل العلمية/النقدية، والنغة البيانية مقابل التحليلية، ونظام السلطنة/البيروقراطية مقابل الديمتراطية/ الاشتراكية، والتركيب الاجتماعي العائي/التبلي/الطائفي مقابل الطبقي)

وعتم خلدون النتيب بظاهرة الدولة إلتسآلطّية في عدد من مؤلناته، فيرى أنها
 الدولة التسلآطية بأنها الشكل الحديث والماصر للدولة المستبار المبدة كالإقطاعية والسلطانية
 لصلحة الطبقة أو النخبة الحاكمة. .. عن طريق اختراق المجتمع المدنيّ وتحريل
 اللدولة التسالطية، بحسب ما يذهب إليه النقيب، اختراقها النظام الاقتصادي وإلـاقهة بها إما عن طريق التأمين أو توسيع التطلع العام والهيمنة البيروقراطية الكاملة على الحياة
(r.) المـدر نـسـ، ص ص.r.



$$
.1 \varepsilon \varepsilon-1 \Sigma r \text { م }
$$

الاقتصادية . ثم انها تقيم شرعيتها في الأساس على استعمال الـُحنغ والقوة السافرة والإرهاب .

لذا نجد أن الأنظّمة والمؤسسات والبنى والاتجاهات القيمية السائدة لا تشجّع على إشراك الشُعب في شختلف النسُاطات الإنسانية، وبالتالي في صنع التُرار والمصير . بل على العكس من ذلك تماماً، إنها تعتدي على حقوقه المدنية وتعطّل دوره في تحسين
 بمهمات تأمين حاجاته اليومية ومنشغل عن تضاياه الكبرى بأمور المعيشّة والاستمرار . في ظل هذه الأنظمة السلطوية بمختلف أشكالها والأوضاع العامة الملَّلَّه يعيشُ







 ولكنها على الأغلب وفي جوهرها أقرب إلى عالاقات الحذر والاقتناص والذاعر .


 يتمكّنونّ من دخول بوابة القرن الواحِّد والعشرين .
 والامتثال الاستبططاي الذي يقوم على قناعات داخلية نتمسك بها بصرف النظر عن حضور السلطة ألُو غَيابها . نذهب إلى تقديم مشل هذا التميز انطلاقآ من قولنا بنظرية

 الغاشـمة: سلطوية ينتج منها امتشال قسري يشخّل بدوره تسويغاً أو مبرّراً لمزيل من السلطوية .

وقد توصّلت منذ الستينيات من خلال دراستي للمجتمع اللبناني إلى أن الناس

 على التمسك بقناعات داخخلية. من ذلك أن يصرّ كلّ فرد على أن يعطي الآَخر أُولوية

التقدم عليه، مفسحاً له المجال بكل احترام وتهنيب. أما في تلك الهالات التي تغيب

 تجاهل القواعد والتوانين . من ذلك تلك الـلالة في فيادة الـسيارات في شوارع بيروت
 والاحترام، بل أيضاً قوانين السير، كا يدل على سبطرة الامتثال التسري .

 العالية الأولى التي شهلت انبيار الملافة الئمبانية، وإقامة إسرائيلّ على أنقاض المجتمع

 وغيرها عن عجز المجتمع في بابهة التححديات التاريخِية، وعن هشاشـة المركات

 اغتراب المجتمع العربي بالذاتات وأتصد باغتراب المجتمع عن ذاته بالثاثة أمور هي:

 السِلطة والمؤسسات الملجتة بها على المجتمع بدلاً من سيطرته عليها . تلك هي مـا نسريها أزمة المجتمع المدي. ويزيل من تعتيدات اغتراب المجتمع التربي عن ذاته



 الـليج إلم حصول مزيد من التباعد والشكوك كا المبادلة بين البلدان العربية.
 فيصبح مستباها ومعرضاً للانهيار والتفتّت. وحتى يستعبد المجتمع سيطرته على مؤسساته وموارده ويتغنتب الإنسان على عجزه عن طريت إحياء المجتمع اللدني، سيستمر الانهيار وبسرعة أتصى فأقصى. وجاءت عملية السنمب مع إسرائيل، كما جاءت عملية الـرب من قبلها، لتظهر غياب القدرة على التنسيق بين الأطراف العربية حنى ني أبسط الأمر .
 والسلفية. أقصد بهنه السمة أمرين : إن المجتمع العربي ترائي في ثق المَافته، النتي تعود
 بتوسعها وانتشار ها وتفاعلها مع الار ثقافات المنطقة الأخرى، المعروفة هي أيضاً بقدمها ورسوخها على الأقل في كل مـا نسميـه الوطن الـعربي في تاريخه الخَّديث. تـم إن

 المجتمع العربي إستقراراً نسبياً وتتشكل معالم نهضته الحديثة.




 العلمنة وقوى الثيوقراطية الغيبية، وقوى الماضي وقوى المستقبل، وقوى الثابت وقوى المتحون، أو الاتباع والإبداع، كما عبّر عنها أدونيس وأصبحت تعابير شُائعة.
 المجتمع العربي يعيشُ لزمن طويل في حالة مواجهة وصراع بين قوى متعلّدة متناقضة ، وهو منذ قرن ونصف على الأقل يختبر ولادة عسيرة ويعيش حقبة النهوض بعند بير نوم

 واستفيقوا أيها العرب.
ينبثق المجتمع العربي جاهداً من تحت ركامات التاريخ متأثرآ باللقاء التصصادمي مع




 تزداد إصراراً في زمن العولمة غير الإنسانية على امتتازاتها، فتمارس هي بدور المارها على سُعبها الاستغلال والقهر . بذلك يعاني المجتمع العربي هيمنة مزدوجة: هيمنة خارجية

وهيمنة داخلية .
 هوية وعقيدة وقضية ونظّام وغأية . كذلك قد نستنتـج أن مفهوم الأصالة الكثير

التداول، كيُيرأ ما أفرغ من المعاني التي تؤكد التعـّد والتحوّل والانتتاح على تجارب
 نستعرض مبادئ المنهج المتبع في هذه المُراسة أن مثل هذه التعميمـات المستماتمدة من الواقع التقليدي وحلهه، أو من مظاهر التجذّد بحد ذاهيا، هي تعميمات مبسّطة وغير

V－تتصف العلاقات الاجتماعية في المجتمع العربي بالشخصانية وبتغليب مفهوم




 في نسيج هذه العلاقات والنُناطات هي العائلة أو علاقات النقربى ．وعندما يصطدم رأُي الفرد برأي الجماعة تكون هي الرابحة ．
ثم إن العلاقات الاجتماعية في المجتمع العربي ما تزال في في غالبيتها（وحتى في
المدن）علاقات أولية（Primary Group Relations）، أي علاقات شخصانية، وثيقة، حميمة، غير رسمية، تعاونية، مشَونة بالعواطف لكثرة ما نتوقع من الآخرين الأقرباء


 للالتزامات التي تنبّق من روح الجماعاعة




 العلاقات الشخصانية الحميمة بل من إنجازاته، وعمله ونغوذه ومنز مقتنباته بالدرجة الأولى
وإذا ما أردنا أن نتوسّع في المقارنة هذه، فنصف الفروقات بين العلاقات الأولية
 من مفاضلة بحد ذانها، نجد أن هنالك سلبيات وإيكابيات في الحالتين، ويكون من المميد التوقف عند الظواهر التالية：
－فيما يشكو بعض العرب من شُدة الاندماج العائلي وما برافق ذلك من ضغوط





ـ وفيما يُثكر بعض العرب من التُدبد على ضرورات الالنزام بالآلخرين وكثيرة



 بين أبنائهم وبناتهم.























مكنونات يكون من الأفضل عدم التصريح بها، أو أن نكبت ما قد يكون من الأفضل الإفصاح عنه ه إنما إذا ما حا حللنا هذه الظاهنرة من منظور العلاقات الأولية وعلى صعيد أعمق، ، قد يكون بين أسباب هذه النزعة التعبيرية رغبة بتعزيز مثل هذه العلاقات الشخصصانية .

على العكس من النزوع التعبيري من ناحية أخرى، نلاحظ ميلاُ نحو الامتتال



 الصورة في تحديد العربي لهويته، في الفصل الثاني، وفي الأدب والرسم والهـندسة واللموسيقى في الفصل الثاني عشر حول التعبير الإبداعئي، إن للصورة أهمية بالغة في
 موت عزيز : (االحياة حديقة الله يقطف منها بين فترة وأخرى أجمل أزهارهال).

هنا يجب أن نوضح بأنه لا بذ من التحفظ في مدى التعميم حول هذه النزعة





 الوسائل والغايات، ما يشـع ألا يتبرع المتكلم بغير ما هو مطلوب وضروري الـون

هذه هي بعض السمات العامة التي يتصف با با المجتمع العربي وثقافته العليا



 هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ المجتمع العربي، وعلى أن لها سلبياتها وإيجابياتها في المجالات والمالات المختلفة.

ومُا نحذّر منه النظر إلى هذه السمات على أنها تشكّل ما يكثر تداوله في أدبيات
 يقولون بأن للمـجتميع عقلاُ أكان ذلك بالمعنى الـسلبي الذي استعملف رافايل باطي
 عمـد عابد الملابري في كتبه تكوين العقل العربي(r)
 صحيفة تصدر في الرياض بعنوان العقل السعودي

وقد قصد باطي بالعقل العربي (االعقلية العربية)، أي تلك السمات المشتركة في
 إياها من دون تحفظ على غختلف العصور والبلدان، مفترضأ أن الثقافة المربية ثُقافة

 العربية بالذات، الثقافة التي تحمل معها تاريخ العرب المِياري العام وتعكس واقنهم
 عن عوائق تقدمهم وأسباب تخلفهم الراهن")، أو بأنه (العقل المكوَّنِ، أي جملة المبادئ والقواعد التي تقدمها الثقافة العربية للمنتمين إليها كأساس لاكتـنساب المعرفة ، أو لنقل : تفرضها عليهم كنظام معرفي"(rV)

## ثـانـــا: : مقـومـات المـــتــــع الـعـربـي : الليئة والسكان والتفاعل بينهما

نعصد بمقومات المجتمع العربي تلك العناصر الأساسية التي يتكوّن منها ويرتكز
 وأنماط الإنتاج والمعيشة، والعمليات والأنساق الانجتماعية، والثقافة، ،وغيرها الما ومن أجل تكوين نظرة شاملة حول هذه المقومات، علينا أن نتناولها بالتُحليل على ثلاثة مستويات على الأقل :

- مستوى البنى والنُظم والمُوسسات الاجتـماعية وأنماط المعيشة ونوعية توزيع العمل، كل ذلك في سياقها التاريخي.

Patai, The Arab Mind.
(YY)
(YQ) عمد عابد الجلبري، تكوين العقل العربي (بيروت: دار الطليعة، 19A\&) .


(Y才) عحمد عابد الجلبري، العقل السياسي العربي: ححدداته وتجلياته، نقد العقل العربي؛



ـ مستوى الثقافة، أي القيم والتقاليد والعادات والرموز، والتعبيرات الإبداعية والاتجاهات الفكرية والعلمية، ونوعية وسائلى العمل ... الخ . - مستوى شخصية الفرد والذات والموانع والإدراك والتعلم والإرادة والوجدان والنزوع العقي والعاطني والإيماني الرو حي
سنكتفي في هذا الفصل بتناول تلك المتومات التي تتعلق بالبيئة والسكان، على أن نتوسع في دراسة بية المقومات الأساسية في الفصول والأقسام اللاحقة .

$$
1 \text { ـ البيئة }
$$



 هذا توجد بيئات ومناخات وأقاليم شديدة التنوع، هي كما يلي :
أ ـ مناطق صصحراوية أو شبه صحراوية تشُكّل ما يزيد على •^ إلى


 الذي يمكن اعتباره، كمأ يقان، سبباً رئيسياً من أسباب نشوء الصحارى




 الخرارة وصيف جاف وحار .

ومنها هضاب المغرب الكبير، وشبه الجزيرة العربية، وسوريا الطبيعية، وشمال العراق الـ
د ـ السهول النيضية اللاخخلية التي كوّنتها الأنهر، مثل سهول النيل في مصر
 وسوريا. وبالمقارنة مع حالة الجفاف في المناطق الصحراوية وية وتلك المناطق التي التي تعتمد على اللري المطري في المغرب الكبير وسوريا اللكبرى وبعض أجزاءا العراقّ ، تكتسب
 أقدم الخضارات والدول المركزية.
 (الأطلس)، وفي سوريا الكبرى الغربية الموازية لساحل المبر البحر الأبيض المنوسط وشبه
 أسهـمت المرتفعات الجبلية في المغرب الكبير وشرقي البحر المتوسط بمنـع امتداد

 الصيف وتجف في الشُتاء) بالمد من امتداد الصححراءء وسيطرتها سيطرة تأمة حتى

و ـ الأودية التي تتخلّل المرتفعات الجبلية ميل وادي الأردن.


r r السكــان
يقذَّر بجموعِ عدد سكان البلدان العربية في العقَد الأخير من القرن العشُرِين



 والمغرب، في العقد الأخير من القُرن العشرين .
 وبلغت حوالل 0 ملايين في منتصف القرن التاسع عشر ، وحن وحوالى عشرة ملايبن في



(YA)
Hassan S. Haddad and Basheer K. Nijim, eds., The Arab World: بطبعة الانجلو المصرية، A Handbook, with a foreword by Ibrahim Abu-Lughod, AAUG Monograph Series; no. 9 (Wilmette, IL: Medina Press, 1978); W. B. Fisher, The Middle East: A Physical, Social, and Regional Geography (London: Methuen; New York: Dutton, [1950]); Mohammad Abdel-Kader Hatem, Land of the Arabs (London: New York: Longman, 1977), and Alasdair Drysdale and Gerald H. Black, The Middle East and North Africa: A Political Geography (New York: Oxford University Press, 1985).
(Y4) احتسبت هذه الأرقام من: نوزي جرجس، دراسات ني تاريخ مصر السباسي منذ المصر =

اللمكزي المصري للتعبئة والإحصاء تقريره نلعام 1997، ويبحسب هنا ونا التقرير بلغ عذد
 ولم يذكر التقرير، لأسباب سياسية، علد المسلمين والأقباط واكتفىى بذكر عدي المد المساجد

 رسمية أن عددهم ربما راوح بين 7 وه مالاين







 ويتصف وضع السكان في البلدان العربية بعدة سمات يشاركه معظمها العالم

> الثالث ومنها:

أ ـ الانفجار السكاني المتمثل بارتفاع معلـل نمو السكان وانتخناض متدرّ في في






 فأصبح يتراوح في مطلع التسعينيات بين حوالى r في الكويت وبا في في الإمارات ون وقطر وع في البحرين وه في السعودية و و في عمان والأردن وسن وسوريا وتونس وV في لبنان والعراق و^ في مصر والمغرب وها وا في السودان واليمن.

Saad Eddin Ibrahim and Nicholas S. المملوكي (القاهرة: مطبعة اللذار المصرية؛ دار المنديم، 1901)؛ $=$ Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader ([Cairo]: American University in Cairo Press, 1977), and World Bank, Egypt: Alleviating Poverty during Structural Adjustment, A World Bank Country Study (Washington, DC: The Bank, 1991), p. 33.



المؤشرات الديمغرافية للبلدان العربية

| مرتبة التنمية الإنسانبة بين بلدان السالم (19! (194) بلدأ) |  | نسبة مسكان <br> المدن (بالمثة) 1997 | تفديرات الــكان |  |  |  |  | البلد |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1999 | 1997 |  | Y... | 199E | 1911 | 197. | كم مربع) |  |
| 9: | $v$ • | $\mathrm{V}^{4}$ | $7, \varepsilon$ | 0,1 | $r, 0$ | 1,v | $9 \wedge$ | الأردن |
| 2r | \& | Ao | r, $\mathfrak{z}$ | $r, r$ | 1,1 | $\cdot, 1$ | AE | الالإمات |
| rv | rq | 91 | $\cdot, 7$ | $\bullet, 0$ | $\bullet, 0$ | $\bullet, r$ | 1 | البحرين |
| $1 \cdot Y$ | VA | Ir | १, ^ | $\wedge, \wedge$ | 7,0 | $\varepsilon, r$ | 178 | تونس |
| 1.9 | 74 | ov | rı, ${ }^{1}$ | rv, $¢$ | 19,0 | $1 \cdot, 1$ | r,rır | الجزانر |
| lov | 178 | Ar | $\cdot, 7$ | -, | -, r | ${ }^{\prime}, 1$ | rr | جيبوتي |
| vA | 74 | $\wedge \varepsilon$ | r $1, \mathrm{~V}$ | $1 \mathrm{~V}, \mathrm{~A}$ | 9, ${ }^{\text {r }}$ | \&,1 | Y,10. | السوودية |
| 1EY | $1 \Sigma 7$ | rr | Y4, ${ }^{\text {r }}$ | ri, | 19,r | $11, r$ | $\mathrm{Y}, \mathrm{O} \cdot \mathrm{V}$ | السودان |
| 111 | qy | or | 17,1 | $1 r, A$ | 4, ${ }^{\text {, }}$ | \&, $\uparrow$ | 1^0 | سوريا |
| - | ivr | - | $1 \cdot, \wedge$ | 9, | £, $¢$ | r,^ | 7r^ | الحووبال |
| 180 | 1.9 | V | Yr, 1 | 19,7 | $r, 0$ | $7, \wedge$ | \&ro | العراق |
| $\wedge 9$ | Ar | $\wedge$. | r,V | Y, 1 | $\bullet, \wedge$ | $\cdot, 7$ | YIr | عمان |
| - | - | - | - | - | $r, \wedge$ | - | Y7 | فلسطين |
| \& | $0 \cdot$ | 4 Y |  | -, | -, r | - | 11 | تطر |
| ro | 01 | 4V | $Y$ Y, | 1,^ | 1,0 | $\bullet, r$ | 10 | الكويت |
| 79 | 9 V | 19 | r,r | $r, 4$ | $r, r$ | 1,9 | 1. | لبنان |
| 90 | 09 | ^7 | 7,¢ | $0, Y$ | $r, 1$ | 1,r | 1,vov | ليبيا |
| 17. | 1.7 | ¢0 | 71,1 | 7-9 | ¢ $\mu$,r | rv, $\wedge$ | $1, \cdots 1$ | مصر |
| 179 | TY | or | ra, - | Y7, | $r \cdot q$ | 11,9 | ¢Ev | المغرب |
| 159 | 124 | 0 O | r, 7 | $r, r$ | $r, \cdot$ | 1,* | 1, ¢ r | موريتانيا |
| 1! 1 | $1 \leqslant r$ | ro | 11,1 | 1£,r | 9,0 | $0, r$ | OrA | اليمن |

World Bank: World Development Report, 1980; 1981; 1982; 1983; : المهـادر : احتــــــت دـن 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995 (Washington, DC: The Bank; Oxford: Oxford University Press, 1980-1995), and United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, 1990; 1991; 1992, 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999 (New York: UNDP; Oxford University Press, 1990-1999).







أما حين نأخذ المساحات الصحر/وية بعين الاعتبار (ونكتفي بالمناطق المسكونة)،




 بلغته منطقة غزة في فلسطين أن عدد سكانها في منتصف التسعينيات تزايلـي بين بنسبة


الكيلومتر المربع .










 معدل توقعات العمر في حالة تزايد. في تقديرات عام الها 19191، تراورح هذا المعدل في

 الإمارات وVr لبنان وليبيا والأردن وتونس . وتراورح هذا المعدل بين 79 في كيل من سوريا والجزائر
(r) عبد الباسط عبد المعطي، الثركبب السكانب في إطار التطور الاجتماعي ـ الاتتصادي في الآتطار العربية: حاللة مصر، سلسلة دراسات حول السكان والتنمية في الوطن العربي؛ طّ ([تونس]: جامعة الدول
 و و 0 في موريتانيا و 0 في جيبوتي.

 ينخفض بسبب تزايد الانتساب للمدارس في غختلف مراحلح التع التعليم. من ذلك الك أن عدد




 19VV (7 ( 7 بالئة للإناث وع VY بالئة للذكور).

واستمر تزايد نسبة الانتساب هذه بعد ذلك، وبـا وبخاصة في بعض البلدان
 99 بالمئة عام •19 19، وفي عمان من
 -191. وفي مصر ازداد عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية من مليون عام 190 الم إلم



 ومع هذا يرينا المصلدر نفسه أن نصف الشعب فوق العـاشرة من العمر كان حتى 1919 ما يزال أميا (ry)

من ناحية أخرى، ظلّت نسبة الانتساب خلال الال الفترة ذاتها ـ أي بين عـام




 بالمئة في المرحلة الثانوية. ونوعيا، تحسّن التعليم إلى حد ما، فقد انتسّر في المناطق
(YY) انظر : منير بشُور، انجاهات ني التربية المربية على ضوء نقربر غاستراتتجبة تطوير التربية
العربيةه (بيروت: اللظمة العربية للتربية والئقاةة والعلوم، 19Ar)

الفقيرة والريف وشمل الإناث وأصبح عاماً بدلاً من أن يكون خاصاً. كذلك أصبح معرباً وأكثر التصـاقاً بالحاجاتا الحياتية)
وقد ورد في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشُرية لعام 1490 أن نسبة المبة معرفة



 و و




 وr٪ بالئة في اليمن و^r في موريتانيا .






 هع بالمئة في البلدان النامية الأنخرى(r)




 فإننا نجد أن التعليم في البلدان الـعربية ما زال متخلفاً. ومؤخرأ في منتصف

التسعينيات، استعرض منير بشور عدداً من التقارير حول مستقبل التربية في الوطن

 مشكلات التخلف الأخرى، كالفقر والمرض والاستبداده"، ثم يضيف قائلاً (إن الفجوة


هـ - وفي ما يتعلّق بسكان المدن (الموضوع الذي سنعالجِه في الفصل الثالث بالمقارنة مع الريف والبداوة)، فإننا نجد أن نسبتهم في تزايد مذهل بسبب الهـج المجرة إلى
 بداية القرن العشُرين إلى حوالى • ع بالئة في السبعينيات، ويتوقع أن تصل إلم إلى حوالى

 وبالتالي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما سنرى في ما بعد.

وتتفاوت نسبة سكان المدن بشكل ملحوظ من بلد عربي الى آخر ، فزاد في عام 199V بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنهية البشرية لعام 1999 على أكثر من من •1 بالمئة




 يزال معظم سكانها يعيشون في الريف كمصر (00 بالئة) والمغرب (OV بالئئة) واليمن (070 بالمثة) والسودان (VV بالئة) .

 لهذه الظاهرة من تأثيرات ومضاعفات بالغة الخطورة في بجالات الحياة المختلفة، ولا

 والسياسي بشكل عام. وتكتسب هذه الهجرة أهمية خاصة لكونها جزءأ من ظاهرة

و - ثـم هنـاك ظاهرة هـجرة اليد العاملة من عدد من البللـان العربية (اليمن،

 -1 آ ألفأ إلى مليون وثلث اللليون . وقُدر أن هذا الحجم ارتفع إلى حوالى الـلى أربعة ملايين


 بالاستعاضة من العمال العرب بعمال أجانب من آسيا وغيرها.

ومن أجل إعطاء مثل حسي على تأثير هجرة العمال إله بلدان الحليج في الوضع السكاني، نذكر هنا أن إحصاءات وزارارة التخطيط اللكويتية تظهر أن الكويتيين ما ما زالوا
 الككويت في تنك الفترة بلغ 1^^1,1 مليون، يشخل غير الكويتيين بينهم أكثر من
 كويتي) . وما يزيد من اتكالية الكويتيين على الوافدين أن نصف الكي الكويتيين تقريباً دون




 من هؤلاء في وظائف حكومية)
وقد أدت هجرة العمال إلى قيام مشكلة كيُرة الأجانب في دول الخليج (شكّل الأجانب من بجمل القوى العاملة ني مطلع الثمالينيات 10 بالمئة في الإمارات الميات العربية
 الكويت) . وقد لجأت هنه الدول لسياسات سكانية توازن بين مواطني البلد والوافدين من غختلف الجنسيات. من هنه السياسات طرد الفنسطينيين (بعد تحرير الكويت في
 كما تم طرد مئتي عائلة فلسطينية من قطر) والإيرانيين واليمنيين (طرد ••م ألف يمني

Saad Eddin Ibrahim, The New Arab Social Order: A Study of the Social Impact of ( $\boldsymbol{Y}$ Y) Oil Wealth, Westview Special Studies on the Middie East (Boulder, CO: Westview Press; London: Croom Helm, 1982).

Kuwait in Brief (January 1996).

من السـودية بعد أن عاشوا فيها زمنـأ طويلاً) وغيرهـم، والتّقاعد المبكر . وبين






 الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ورد أن IV بالمئة من قوات الحكومة العاململة




 تتفافمّ، وتنذر بمشخاطر مصيرية)، موضحاً، مثّلا، ان تقدير سكان قطر ارتفع إلى إلى


ثم إن هناك هجرة العرب إلى أوروبا وأمريكا واستر اليا وافريقيا، بما فيها هـيا هجرة


 للتمييز، الأمر الذي يسبّب تأزماً في العلاقات بين أوروبا وبلدان المغرب.
وأخيرآ هناك مشكلة سكانية بالغة الخطورة هي محدودية مشاركة المرأة في الحياة

 وخلقية، يجري خصار على المأة داخل الأسرة فتنشط نتط داخن المن المنزل، حيث لا لا تكافأ على جهـدها وتضـحياتها الكبرى. وهي حين تعمل خارج المنزل في بعض

Baquer Salman Al-Najar, «Population Policies in the Countries of the Gulf Co- ( $\upharpoonright$ 人) operation Council: Politics and Society," Immigrants and Minorities, vol. 12, no. 2 (July 1993).


$$
\text { 1r، العدد V؟ (خريف 1990)، ص } 94 .
$$

الأعمال التقليدية كالتعليم والتمريض والسكريتاريا والحياكة والخياطة والتنظيفات والزراعة والاعتناء باللاثية وغيرهال، فإنها تغعل ذلك من دون مقابل ألوا والو بأجور منخفضة جداً، ومن دون اعتراف بإنتاجية أعمالها.

جمموع السكان الناشط اقتصادياً ازداد في البلدان الصناعية إلما إلى بَ بالمئة . مقابل هذا
 وفي البلدان العربية إلى با بالمئة فقط. ويرينا هذا التقرير أيضاً أن إنجازات المرات المرأة في







وكما يكدّ الخصار والأمية من مشُاركة الملأة في الحـياة الاقتصادية، كذلك يكدّ من مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية واعية والثقافية، فتحرم من كيّير من الحقوق الإنسانية في وقت تكثر فيه المطالبة بتشيط المجتمع المدني. ومع هذا نشأت تنظيمات نسائية تعمل في بجالات الخدمات الاتيات والمتماعية، والعناية الصححية، وتنظيم الأسرة،

والدراسات والنشر والتوعية، والصناعات الصغرى وغيرها.
r ـ العلاقات التفاعلية بين البيئة والسكان

 أسساس التجمع الإنساني، وقد استدعى تفاعلهـما وتشـابكهمها قيام علم خاص الم هو

 واكتشاف واختراع وهيمنة واستغلال وإفساد وإصلاح . ومن هنا ضرورة الدعوة لمزيد من المحافظة على البيئة

وربما لا تضاهى أهمية هذا التشابك والتداخل والتفاعل في الوطن العربي

بالذات، فينتج منها ظواهر مfهة نصفها هنا باختصار، على أن نتمخن من تطويرها في سياقات أخرى في هذا الكتاب:

أ - تتوزع بيئة الوطن الـربي - كما ذكرنا سابقاً - إلى مناطت صحراوية، وشبه
 وأحواضر. والمهم هنا ما ينتج من التفاعل بين السكان وهان وهذه المناطق من تنويعات في



ب - تتنوّع الشُعوب والثُقافات المتمازجة عبر تاريخ طويل يعود إلى آلاف السنين، مـن مصرية وسومرية وبابلية وآشورية وكرية ولداندانية وفينيقية وأكادية وأمورية
 متعددة خلال يختلف العصور منذ أقدم الأزمنة التاريخية وما قبل التاريخية المعروفة بين
 من شبه الجزيرة العربية إلى الهلال الحِصيب، ومصر والسودان، والمغرب.

ج ـ نشأت أقاليم ذات مزايا خاصة مثل المغرب العربي الكبير (الذي يضمّ ليبيا
 فيكاد يشكّل أكثر من ثلث مساسة الوطن الُعربي، ووادي النيل، والهلالِل الخصيب، وشُبه الجزيرة العربية .

د ـ تفاعلت الحضارة العربية، خاصهة بعد انتشار الإسلام، مع عدة حضارات

 التي تفاعلت معها الفارسية واليونانية والاففريقية وغيرها الها

هـ ـ ظههور الديانات التوحيدية أولاً في مصر، ثم اليهودية والمُسيحية والإسلام، وكانت قد سبقتها أديان ومذاهب عديدة غنية في أساطيرها وتعبيراتها الإبداعية.

و ـ اكتسب الوطن العربي أهمية استراتيجية تاريخية واقتصادية وحضارية وسياسية بسبب موقعه المركزي في وسط العالم. وقد كان دائماً وسيطاً ووسطياً ومْتبْراً تجارياً


الامبراطوريات التي نشأت فيه أو خارجه .

## ثالثاً : منهج الكتاب ومحتوياته

نصف منهج هذا البحث بأنه اجتماعي تكليلي نتدي من موقع عربي، فيطمح أن
 معاهيمنا لهذه المصطلحات، فإنني أريد لهذا النهنج اللذي سأحاون اتباعه في دراسة المجتمع العربي بشّوليته، أن يستير بالمادئ التالية:
1 ـ نحتّل الظواهر التي ندرسها في سياقها الاجتماعي والتاريخي وفي إطار المجتمع العربي ككل، وليس باعتباره جمموعة كيانات سياسية قائمة بذاتها ولنا بلاتها وتدور مستقلة كل منها في فلكها الحاص . إن نتطة البداية هي المجتمع التربي في التاريخ، وفي إطاره ندرس الثقافة والدين والسياسة ليس على أنها هي أيضأ قائمة بذاتها ولذاتانا، بل على أنها منبيّة من الواقع الاجتماعي ومتصلة به كمّا أنها متصل - بعضها بيعض



 المجتمع، كذلك ننظر إلم الِمجاعات وئلِ الإنسان على أنه كائن اجتماعي ينشأ ويتكوّن
 الاجتماعي وليس بالعزلة عن المجتمع والآخرين . الإنسان كما نتظر إليه لا يولد

 في السنوات الأول من حياته، فالتنئئة عملية مستمرة طيلة الحياة.

ونتناون قِي التغيبر على أسساس التناقضات الداخلية والمارجية، وبفـلـ الِّحديات التاريخية، والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، واكتشاف أوالو صنع موارد
 العشرين على أنه تحُّا تاريخي وليس نموذجأ نسعى إلى تقليده أو الاقتداء به.
 الاجتماعية. إن سلوك الجماعات والألفراد مرتبط بمواقعها في البنية الالجتماعية ومصصالحها وحاجاتا الأساسية. لذلك نطظر إلما الولاءات والصراعاتات الطائفية والعرقية والققلية وغيرها في سياقها الاجتماعي - الاقتصادي - السياسي على أنها قناعات تُخفي عمقياً تراتبات اجتماعية بنيرية تتوم العلاقات فيها على الاستغلال والهيمنة. من من هنا تشديدنا على نوعية علاقات القوة بين الأفراد والجماعات والمجتمعات. وبقدر ما يزداد

الاندماج بالنظام الاقتصادي العاللي وتترسّخ العولمة، بقدر ما تتصل التناقضات الطبقية الداخلية بالتناقضات الحارجية. من هنا الصلة العميقة في المجتمع العربي المديث المدي بين



 ومن علاقات القوة التي يمارسها الغرب على العرب في فرض هيمنته من خلال العولمة وغيرها .

ع - يشـّد هذا البحث على الـتفاعلات وشـبكة العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات. ندرس مؤسسات العائلة والدين واليسياسة والاقتصاد وغيرها في فصول ختلفة، ولكننا نبحث أيضاً في طبيعة العلاقات في ما بينها مزدوجة (مثلاً العلاقة بين العائلة والدين) أو في ما بينها بجتمعة، فنركّز على تلك الظواهر التُ التي تتنج
 على أنها في آن معأ ظاهرة دينية - اقتصادية ـ عائلية ـ سياسية ـ ثـتافية) . وينطبق هذا بشُكل خاصِ على دراسة الحركات الآجتماعية والسياسية فنحلّلها في غختلف أبعادها عمقياً وأفتياً.

وفي هذا الإطار نحلّل العلاقات بين البنى الاجتماعية والثقافة على أنها في حالة
 حتى التشويه المفتعل . ومع أننا نبدأ بالبنى التحتية إلا أننا لا نرى البنى الفو النـية النـي أي



 الاقتصادية ـ اللياسية، فلا يكون الصراع الثقافي صراعاً بذاته وبرد بحث عن الحقيقة

ه ـ ندرس المجتمع العربي على أنه في حالة صراع مع نفسه وغيره، ونبحث

 الخضوع والاستسلام، وبالتمرد والثورة في سبيل تغيير الواقع وتعقيق النهضة التي

Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?," Foreign Affairs, vol. 72, no. 3 (〔 ( )
(Summer 1993).

حلم بها العرب وكافحوا من أجلها خلال قرن ونصف على الأقل
بهذا نتناول المجتمع العربي على أنه يمرّ في مرحلة انتقالية طال أملمدها، فيختبر
 إليها، ومنها ما هو ثانوي كالتناقضات العـمودية بين الفئات والجمـاعات والألأقطار والطوائف ضمن المجتمع • وبسبب هذه التناقضات نحلّل المجتمع العربي على أنه يعيش في حالة صِراع ومواجهة بين خغتلف أنواع القوى المتضادة، منها قوى التغيير وقوى


 منفصلا بعضها عن البعض الآخر وعن القوى العالمية، بل متصل بعضها ببعض

اتصالاً عضوياً .
وخلاصة القول بالنسبة لمنهج هذا البحث أننا ننظر إلى المجتمع العربي من منظور

 ليس هناك علم حيادي، ونخدع أنفسنا حين نظن ذلك، فلا بلا بلّ من اتخاذ موقف من هذا الصراع القائم بين قوى متضادة متناقضة المصالح . إن الاعتراف بهنا بلا الالالتزام وبما

 والتطرف والتهور من جههة ثانية، بل هو في الأساس خلاف بألان بين الالتزام بقضية التغيير ضد التزام مضاد بلالإبقاء على النظام القائم أو بجرد إصلاحه شكلياً .
إن هذا المنهج الدينامي النقدي التحليلي الذي يشـدّد على التِنـاقضِ والمواجهة
 المستشرقونِ، في دراسة المجتمع العربي أو ما يفضّلون تسميته بالشُرق الأوسط، فيحدّد




 الحضاري كما في درأسة صموئيل هانتنغتون التي سنتناولها لاحقاً الـأِ
 الكبير الخطيبي منذ السبعينيات إلى ضرورة اعتماد علم اجتماع عربي وصنيا وصفه بالنقد اللزدوج، متحرّر من مفاهيم اللسلفية والمعرفة الغربية المستمدة من علاقات السيطرة التي
(اتجعل الباحث العربي المتمرس بالمعرفة الغربية، يفقد البوصلة فلا يدري من أي مكان


ويدعو كاتب مغربي آخر هو طاهر بن جلون لتحرير علم الاجتماع في المغرب من تراثه الاستعماري، فقد حظي هنا العلم باهتمام خاص وذلك (لأن الإدارة الاستعمارية كانت تحتاج إلى معرفة المجتمع الذي قررت الارت النيطرة
 ونشير أخيرا إلى الدراسة الشاملة التي قام بها ادوارد سعيد حول النـي الاستشراق ، والتي بينن فيها بوضوح أن (الكُرقه" كما يعرّفه المستشرقون (اهو اختراع أوروبي") . فهو

 السيطرة ورؤية سياسية تصر على التنوق الغربي( (\%) . وقد حان الوقت لقيام دراسة موسّعة من المنظور ذاته عن الدراسات الصهيونية حول العربـ.
من هنا يواجه علم الاجتماع العربي مهمة علمية مزدوجة : مهمة التمرّر من من
الاستشرات، ومهمة دراسة الواقع العربي من الداخليل ومن منظوره، وفي سبيل تحيقي أهدافه العادلة لنفسه ولغيره، إنما من منظور نقدي تحّليلي

Taher Ben Jellon, «Decolonizing Sociology in the Maghreb,» in: Ibrahim and ( $\mathfrak{\varepsilon}$ )
Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader.
Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).
(لفصــل) (الثانــي
ما أصعب أن أبقى في نفسي، داخل نفسي، وأكونَ لها،
مـا أصعب أن أخرج منها لأكون الآخر .
أدونبس - الكتاب.
عمل العرب على تثبيت هويتهم القومية، خاصة بعد انهيار الملافة العثمانية في
مطلع القرن العشرين، وها هم في نهاية القرن يكافحون للإبقاء على شعلتها بعد أن
منيت بمزيد من التجزئة والتعقيد. وفي صراعهم لتُبيت هوريت هويتهم أو لتجاوز الخلافات
والانقسامات، كان لا بلّ من تثبيت لغتهم ورؤيتهم لواققعهم وللعلاقات مع الآخر
الذي يماول فرض هويته الخلاصة بتفتيت الهوية العُربية. إن القول بتعلّد أسباب الفشل
في تثبيت الهوية العربية لا يلغي مسؤولية الحركات القات القومية والأنظمة الرسمية حتى الميلى
ذلك ييدر بنا أن نبحث عن جلذور الهوية في الواقع الاجتماعي والرؤية الاجتماعية.
بين أهم جوانب هذه المسؤولية التعرف إلى طبيعة تصوز العربب لهويتهمّ، فكثيراً
السِياسي والاجتتماعي، والنظر إلى الهوية على أنها ثُابتة مستمرة وكائنة مسبـقاً،
على تجارب الشعوب الأخرى باسم الأصالة بدلاً من الانغتاح عليها والاستفادة منها .
لذلك نطمح أن يكون المنهج الذي نعتمده في تحديد الهوية القومية هنا منهجاً
نقديآ تحليلياً جدلياً يشدَد على ما يلي :

1 ـ نسعى لتحليل عناصر التّوخد (كالسمات العامة أو الخصائص التي تيّيز الأمة
 والمبادئ) ليس على مستوى التنظير المجرّد، وعلى أنها عناصر منفردة، بل نتناولهِا فيا في
 عن العُمل كما لا تُمهم الهوية خارج سياقها الاجتماعي والْتاريخي.

Y ـ ن بقبل، بل نقذّر، أهمية تعدّد الهويات ضمن الهوية العامة المشتركة . إنـا


 فتحبب، بل نذهب أبعد من ذلك فندعو لتعنّب احترام حقوق الآخر ، ومنها حتّ

 تفاعل حرّ في إطار عام من الامتثال الطوعي بدلا من الامتثال القسري.
r ـ نـظر إلى الهوية على أنها في حالة دائمة من التطور والتككوّن أو التحولـ
 الذاتي معرّض دائمأ لتيارات التحوّل طوعاً أو قسرأ، فيعيد المجتمع الفاعل بالئتاريخ
 يكن يتقبلها في السابق، وتدخل في صلبها عناصر لم تكن موجودة أصلاً.

لذلك نرى أن بين نقاط الضِف الأساسية، في النظرة السائدة بين العرب حول
 سلفأ، بدلا من أنها مشروع تاريخي نكافح لإنجازه. ربما من هنا غياب الاهتيا الامتمام الجلاد





 إلى حصول صراعات داخلية حادة.
₹ ـ والحديث عن الهوية يقود بالضـرورة إل رسمـ حدود بين الذذات والآخر،

بين الـ (انحن") والـ (همم" . نرسم دوائر حول الذات، وقد تكون الدوائر صغيرة أو
 متصلبة، متساعة أو متعصّبة، منعزلة أو متفاعلة، إثشراكية أو إقصائية، قسرية أو أو طوعية. لذلك لا بد من أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي وأن نتوصّل إلى جوا ألماب
 التي نريد أن نُريلها؟

تم إن للآخر دوراً في تيديد هويتنا ورسم حدودها ، فكثيراً ما نحذّد هويتنا من




 التمسك بالعروبة في المشرق العربي في مطلع القرن كبديل ورديّة فعل للخخلافة العثمانية
 عن رغبة في الاستقلال عن الأَتُراك وعن إرادة التحرّر من الهيمنة المنارجية مهما كان

مصدرها.
0 ـ هناكُ علاقة وثيقة متبادلة بين مواقع الأفراد والجماعاتات في البنية الاجتماعية الاقتصادية والاختلاف في تحديد الهوية القومية . إن الجمهاعات التي تيتل مواقع القي القوة

 مواقع دونية وتكون أكثر تضرّراً بسبب الأوضاع القائمة وتلك التي تقن في الون الوسط
 مقاومتها الاعتراف بفكرة الفروق الطبقية خوفآ من أن يأتي الصراع الطبقي على حساب


 والكفاح القومي رغم العلاقة العضوية بين القهر القومي والقهر الطبقي كما أظهرت الـنـي لنا نظرية التبعية والوقائع التاريخية في ظلّ الهيمنة الغربية ـ هنا هذا ما بفسَر لنا النا اشتداد
 الأخيرة من القرن العشرين، على حساب المجتمع والطبقات الكادحة، قطريأ كان أو قومياً

من هذا المنظور التحليلي الجلدي بمقولاته الخمس هذه، نعرّف المهوية على أنها

وعي للذات والمصير التاريخي الواحد، من موقع الـحِّز المادي وِالروحي الذي نشغله


 موضوعياً وذاتياً معأ، هي وعي الإنسان وإحساسه بانتمائه إلى بجتمع أو أمة أو جماعة
 أتينا، وإلى أين نمضي، وبما نريد لأنفسنا وللآخرين، وبموقعنا في خريطة العلاقات والتناقضات والصراعات القائمة .

وبين أهم عناصر الانتماء الْتماهي مع ما ينتمي إليه الإنسانِ، فيكون الاعتزاز والتضامن والتوحد، وبالكالي المُشاركة في الإنجّازات والألإخفاقات، والأفراح والألأتراح




 (امتزاج واستيعاب حضاري لفئات غختلفة متباينة (دينياً، إثنياً، قبلياً) في المجتمع العربي وتكامهر()|(r) في نسيج حضاري واحد ذي امتداد تاريخي بعيد المدى وبناء اجتتماعي


 صعيد شخصي، إإنتي أنتمي إلى . . الثقافة القبطية المصرية التي أُحس أنها لا تنغصل
 يقول به الزعيم النسياسي المصري مكرم عبيد، كما سنرى في ما بعد.
إن الـهـوية الـتي نتـحـدت عنـها لا تـنـشأ عـن بجرد التشـابه في الـسمـات

Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, edited and introduced by John B. (1)
Thompson; translated by Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), p. 20.


والخصوصيات، بل تتصل أيضاً بطبيعة التناقضات والصراع القائم لـل هذه التناقضات

 والمصالح المشتركة . بكل بساطة، يكون بين أهم عثناصر الهو الموة الخرص على التنوع أو التعلدد في إطار المصلحة العامة، ولكـن شُرط ألا يكون التمايزي مدعاة للتمييز وإقامة
 أساس المساواة في المقوق والواجبات، فلا تهيمـن طبـتـة وجماعة أو جبمـوعة مـن

 نذهب أبعد من ذلك فنقول إن هنالك علاقة عضوية وبيقة بين التحر التحر القومي من الهيمنة الخار جية والتّحريرمن هيمنة الططِقات والجماعات السائدة داخلى المجتمع.

ليس المقصود من هذا الكالام أن نكانح من أجل غايات شديدة المثّالية لا يمكنـ




 المستقبل العربي عن هذا الماضر التعس الذي نرفضه ونسعى لتجاوزه.






 الذي يفترض أن يمنحعها حق تطبيق القوانين وفرضها وليا على المواطنين، أفراداداً كانوا أو



 تتمثل اللدولة بشخحص الحاكم أو الطبقة أو ألعائلة الحاكمة أكثر مـا تتمثل باللؤسسات
التي تخضع لمحاسبة النُعب .

في مثل هذه الحالات المتأزمة، تسود علاقات القوة، فيحدث خلل في الولاء

 الهوية القومية التي تتمثل فيها إرادة الشُعب والمجتمع، وتجد فيها الطبها الطبقات المسحوقة خلاصها من الاستغلال والهيمنة. إنها النهوض معأَ وليس رفع مستوى البعض على
حساب البعض الآخر .

استناداً لهذه المنطلقات، وعلى أساس التحديدات والتصنيفات التي توصّلنا
إليها، ندرس في هذا الفصل مسألة التنوع والتجانس في الهوية العربية، فنشـدّد على

 هو صراع مزدوج للتحزرَ من قوى الهيمنة والاستغلال الخارجية والداخليالية معأ .



 فحسب، ويضيف البعض عوامل أخرى مثل المصالح والأوضاع الاقتصادية التي يقلّل من أهميتها البعض الآخر .



 بالصهيونية التي اقتلعت المجتمع الفلسطيني من ترابه الوطني وتسبنبت بتشتت شعبيه، وعملت على تشجيع الولاءات التقليدية، وتعمل أثناء وضع هنا الما الكتاب على إرساء هوية מالشُرق الأوسط الجديده)، بالتأكيد على ترسيخ واقع التجزئة القائم كبديل للعروبة .
وقد يركُز المنظور المثالي على عوامل الوحدة ويرفض الاعتراف حتى وتى بوجود عوامل التجزئة كلياً، ويتصرف كما لو أنها بجرد أوهام . يعترف ألحد منير منظري القومية العربية، منح الصلح، بهنا الميل في شبابه فيقول: (أأذكر أنني كنت طالبا



 فيّ أن لا أعترف إلا بنوع واحد من العوامل الفعالة في وطني هي تلك التي توحّدِ

هذا الوطن، أما تلك التي تجزنه وتباعد بين بُتمعاته نهي خرافات وأساطير وأكاذيب

 في صلب مسألة الهوية العربية، أي الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة، فأتنالهلا

 الأنضل هنا أن أنظر إلم مسألة التجانس والتنوع أو التعذدد في الهوية العربية كما يمكن أن تتجلى، وكما يمكن أن تقاس، من خلالول الانتماء العربي، والثقافة المُشتركة، والتواصل والاتصال بين البلدان المعربية في زمن الثورة المعلوماتية، والتكامل الاتتصادي، والتوحد السياسي، والتحديات النارجية المعادية.

## أولاً: مـعنى الانتـماء العـربي: <br> شعب، شعوب، قبائل؟


 القومية العربية على أن الللغة تشُخل العنصر الرئيسي الأهم في تحديد الهوية. اعتبر





 وإيقاعها أكثر ما هي مستمدة من نوع تطابقها مع حقائق الحياة اليومية")، وإن (الكتابة

(2) الوسط (TV كانون الأون/ ديسبر 199r).

 العرية ني النكر والمارسة: بحوت ومناتشات الندرة الفكربة التي نظهها هركز دراسات الوحدة العربية

Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart; (7) preface by Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber; New York: Praeger, 1964), pp. 25, 51 and 190-191.

كذلك يقول ألبرت حوراني في مطلع كتابه الفكر العربي في عصر النهضة:
 درويش عن علاقته باللغة العربية، في قصيدة له بعنوان (اقافية من أجل المعلقات")؛



القيس يكون الحلاف غِير لغّوي فيقول له: ا"واذهبْ عـلى درب قيصر، وحدكَك . واتركُ لنا، ههنا لُغتك!"

ويرى الشاعر أدونيس أن الكتابة ولَّلَت في نفسه رالشُعور بأن اللغغة العربية هي







 صارت اللغة العربية بيتي، وعائلتي، وحبي، وصديا واقياتي، ودروبي، وفضائي. . .

ومقابل هوية التتحول والابتكار والمستقبل، هناك هوية من أسمـاهم الكاتب


 اللغة بحد ذاتها، بل في ما تِعنيه اللغنة لنا، والهوية هي، بالنسبة للجنحاني "كمـا نراهِا حقآ في مرآَة أْنفسنا" .

لذلك ليس من الغريب أن يكون عبد الكبير الخطيبي قد عرّف "العربي" بأنه
 حياته وموته وبقائه على قيد الحياة. هناك حيث يوجد، أعني في تجربة حياةٍ هي في





آن واحد مقروءة وغير مقروءة بالنسبة إليه. .. فقد بدأت بهوية الاسم لأنها الخد الأدنى من هوية شخص أو أمة أو حتى أمة متعذدة كالأمة العربية|"(1) (1)

 ولا الدولة، ولا الـياة الالاقتصادية تدخل بين معومات الأمة الأسآسبة. كما أن الرقعة الجغرافية أيضأ لا يمكن أن تعتبر من المقومات الأساسية. .. . وإذا أردنا أن نعينّ عمل كل من اللغة والتاريخ في تكوين الأمة قلنا: اللغية، تكون ن روح الأمة وحباتها.
 "بمنزلة القلب والروح من الأمة) ونذلك يرى أن الشُشوب التي تتكلم لغة واحدة،




 توزع البلاد بحسب قوله إلى مناطت زراعية وصناعية وتجارية وتسلية من لهو واصطياف
 اللصالح الاقتصادية من المقومات الألساسية في تكوين التومية لا يتفق مع مقتضيات

 يفلل من أهمية العامل الاقتصادي، ولكنه أعطاه مقاماً ثانوياً، فأجرى مقِّارنة بين

 الئقافية هي حجر الزاوية في تكوين الأمم لأنها نتيجة تراكم تاريخي طويل، فلا يمكن
 |القتحصادية فهي بالعكس من ذلك لا تتطلب تراكمأ تاريخياً، بل يكفي فيها قرار نابع

(-حزيران/يونير 19AV)، ص \&.
(11) ساطع المصري، ما هي القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات (بيروت:
(IY)


> من إرادة سياسية يطبق عبر مراحل معينة)(18")

وعلى صعيد آخر، صنتف سعد الدين إبراهيم الجماعات في المجتمع العـربي
 فتوصّل إلى أن هناك أربع بجموعات هي : (1) الجمماعة الرئيسية التي تمثل أكثر من



 وغرب السودان، وبعض أقطار شمال افريقيا) . (£) الجماعاعات التي لا لا تـتكلم العربية
 السودان وقبائل البربر في المغرب والجزائر)(100)
وفي دراسة ميدانية لاحقة، وجد سعد الدين ابراهيم أن أكتئر من ثلاثة أرباع






وإزاء ما قيل حول دور اللغة العربية البلازم في تكوين الأمة، نفهم أنها ليست
 يغتزن رؤيتنا وأفكارنا ومشاعرنا ومعتفداتنا أو تراثنا . إن اللغغة العُربية هي أيضأ تجسيد



 المرجوة. من هنا وصفنا المجتمع العربي في الفصل الأول بأنه بتمع تعبيري .
(1\&)
(IV



مركز دراسات الرحدة العربية، ••191)، ص ص Vr.


غير أنه لا بذ من الاعتراف بأن هناك أزمات عدة فئ علاقية ولـة العِرب باللغة. منها



 والمواقع في خريطة الوطن، والقرب من الأوطان والخضانرات الألخرى الأخرى أو البعد عنها .




 للحضارة الصينية ومصدراً أساسياً من مصـادر هويتها الثقافية)|(1V)

 المختلفة . وإضافة إلى ذلك نتول إن اللُهجات العامية المختلفة تطبع متكلميها بطابعها
 تنتمي إلى بلدان ومناطق وهويات وطبقات أخخرى . وبما أن اللغية (فصيحة كاني
 جزئة نعلية في الواقع الاجتماعي، ليس فنط بين الجماعاع وات والمناطق والبلدان، بل أيضاً بين الطبقات والفئات، مآ يعود ليؤكد على هذه التجزئة ويرسْخها. تم إن التكلم باللهج الفـات العامية والكتابة باللغة الفصصحى يشكّل أزمة مستعصية في الكتابة العربية نفسهها. إن الكاتاتب العربي يعاني، ربما أككئر من أي كاتب في المجتمعات الأخرى، اتتياع المسافة بين إللغة المكتوبة واللغة المحكية، فيبدو حين يكتب (الأمر الذي يمدث مثلا في كتابة الحوار في الـمـل الإبداعي الروائي) كما لو أنه
 القارئ نفسه حين يتعامل معاملة جادة مع النصوص العربية التي غلبت فيها الكتابة الأدبية على الكتابة العلمية، والخطابة على الكتابة التحليلية . هنا الما ما أسميه أسبقية

لنلك يرى هشام شرابي أن بين أبرز خصائص اللغة العربية ازدواجيتهِا التي Maxwell K. Hearn, The Splendors of Imperial China: Treasures from the National (IV) Palace Museum, Taipei (Taipei: National Palace Museum; New York: Rizzoli International Publications, 1996), p. 11.

تتجلي علي "مستوى الكتابة والخطابة، ومستوى الحياة اليومية. ونجد هنا ونا أن الازدواج ليس قائماً بين لغة أدبية وأخرى (اعامية) وحسب. . . وإنما هو بالأحرى بين "الغنتين"



 الطبقي للتباين الثقافي، بحيث تلـئ تصبح المعرفة من الممتلكات المتميزة، ووسيلة من
 اجتماعية ونغوذاً . . . ويواجه الطفل، عادة، اللغة الفصححى للمرة الأولى في النصوص



 والأقاليم. غير أنه بين أهم هذه العوامل الإصرار الديني والقومي على تقديس اللغة الفصحى الكلاسيكية، ليس نقط بمفرداتها القاموسية، بل أيضاً بأشكالها الها المتوارثة الما على أنها هي وحدها الفصيحة أو الأفصح والأكمل . ومما يزيد من تعقيدات الألمور


 الالنصصام والتعالي بين الثقافة العليا والثقافة الشُعبية
إنما يِبْ أن نذكر، من ناحية أخرى ، أنُ هناك عوامل من مضادة تعمل على ردم الفجوات بين اللغة النصحى واللهجات المحكية. من ذلك انتشار التعليم؛ وحصول ولمّ





(1N) هـشام شرابي، البنبة البطركبة: بحث ني المجتمع العربي المعاصر ، سلسلة السِياسة والمجتمع

Samir Amin, "The Historical Foundation of Arab Nationalism,» in: Saad Eddin (19)
Ibrahim and Nicholas S. Hopkins, eds., Arab Society in Transition: A Reader ([Cairo]: American University in Cairo Press, 1977), pp. 9-10.

مهجما كانت علاقة العربي بلغته، إذن، لا بذ من الاعتراف بأن اللِغة وحدها وبحذّ ذاتها لا تشكّل هوية، وإنْ شخُلت تكون شديدة التعرض للأهواء، وتمن المؤكد
 والجغرافيا والاقتصاد والمواقع في البنى الاجتماعية والصراع التـاريخي. والِّل أن نتناول هذه الأسس الأخرى في أجزاء تالية سن هذا الفصل، بيبقى أن نوضح المَ أن الانتماء إلى هوّدية ما هو مزيج غريب من العناصر الموضوعبة والذاتِة في واقع تاريخي اجتماعي

وقد يبلغ إحساسنا بِالانتماء درجة قصوى من الذذاتية، ويتحوّل إلى تجربة نفسية
 اللمائكية رفضت فيها حتى المشاركة في مناقشّة معنى العـروبة والقومية العربية، معتبرة أن بجرد الإقدام على تعريف هذه المفاهيم الكبرى عملية عقلانية مستو ردة من الحضيارة الغربية، ومتعارضة مع أسس التعامل مع الحقائق الكبرى في الترات العـر العربي. تقون






 ندعم ضرورتها بأي دليل غير وِجودها نغسهه||(r)

ليس من الصعب أن يثبت البـاحث أن في الثُقافة العربية القدلـيمة والحديثة



 الاجتماعي النقدي أن تعريفاً دقيقاً للهوية يظهر بوضوح مدى تشعبانها وتعقيداتها





بالأسلوب العقلاذي، وليس بالتخلي عنهـم أو بفرض قناعاتنا عليهم فرضاً يقوم على امتثال قسري يعود علينا بالضرر وليس بالفائدة، إن لم يكن في الملى القريب فنـي في
المدى البعيد من دون ريب.

للإنسان والشُعب في كل المجتمعات كمَّ كبير من الانتماءات، وليس هناك من من
 انتماءات دينية وطائفية وإقليمية وقطرية وعرقية وقبلية شديدة التنوع وتشابك المابك المصالح الما وقد تنسجم هذه الانتماءات المتقاطعة والمتراتبة في علاقات عمودية أو أو أفقية مع المس
 العربي بديلا للقومية العربية فتقوم بينها خلافات ظاهِرة وخار وخفية.





 وتقليد الغرب يشُكِل نوعاً من الاغتراب عن الذا

 خلافات حول التعريب وأثره في الأمازيغية، كواحد من المكونات الأساسية للهوية الوطنية
وبين أمم الموضوعات التي تستدعي دراسات متعمّقة لتعذدية الانتماء طبيعة العلاقات بين الجمماعات الوسيطة التي يتألف منها المجتمع .لهذا نتوقف هنا عند علـي من الانتماءات التالية الواسعة الانتشار في المجتمع العربيب، وما تفرضه من ولاءاءات متقاطعة متعارضة على المنتسبين إليها:

## 1 ـ الهوية الدينية والطائفية

 تكوّن الأمة العربية وإن كان في طبيعته تجاوزآ للقومبات. هنا منا مأدلّ علي عليه عدد كبير


 أضاف من ناحية أخرى إإن الحركة الإسلامية جاءت عربية في بيئتها وفي القائمين

با"، نلم يكن من الغريب أن يشعر العرب في صدر الإسلام برابطة قوية، وبكيان
 الإسلام والمعروبة بنظر الشعوب الأخرى|"(1)"
 يشـدّد في العصر الحديث على التعارض بين التوحّد على أساس ديني والتُوحد على أساس قُومي. ويكـون التـعارض صـحيحا ومعتقدات ونصوص؛ والإسلام كمؤسسات وسلوك ونك يومي وحركات إلات إسلامية سياسية

 للخلافة العئمانية التي طغت فيها بعض الجماعاتات القومية على غيرها بالما باسم الدين يقول رشيد الخالدي : (إن سوريا كانت المسرح الأول للتعبير عن القومية العربية،





ولم يكن هذا التأزم بين الحركات القومية والمؤسسات الدينية جديدأ، فقد ظهرت حتى في العصور الأولى للخلانات الإسلامية حركات شعوبا

 العدل والتسوية وان الناس من طينة واحلة . . . . واحتجججنا بقول النبي عليه الصلاة

 أكرمكم عند الله أثقاكمب)

هذه هي الحجج النظرية وإن بدا أنها تستند إلى مواقف دينية مبدئية، أما الحلاف
 العرب")، و"الععصبية العربية)" ضد العجم. وما فيل عن علاقة العرب بالفرس في




ج 「، ص דN، تول التُعوبية وهم أهل التسوية.

العصور الأولى يمكن أن يقال في بعض جوانبه عن العلاقة بين العرب والترك ون في ظل

 المواطنين، بصرف النظر عن الانتماء الديني ومن دون تيز في الحقوق والواجبات .

ومن مظاهر التُعارض بين القومية واللدين كمؤسبسات وحركات في التاريخ المعاصر التأزم بين الحداثة والسلفية. استجابة لتحديات العصر الحديث بلـأ البعض إلى
 تصادم بين الوعي والواقع . لقد عاش العربي، كما يقول "اتناقضاً حاداً وصراعاءاً قاتلاً بين صورتهم عن أنفسهم وبين واقعهم الكئيب والدوني. فوعيهم اللذي يشّنده ويشهـد




 الذاتي العربي الذي عبر قروناً بأكملها||(1) (1)

وكان من نتائج هذا التصادم بين المتخيّل الذاتي والواقع أن حدث توجّه ليس إلى
 العصر الحديث - بما فيها القومية والعلمانية وِالتحليل الطبقي - وحتى تعريف الهوية




 وليس بالحروج من إطاره والدوران في فلك متخيّل .

وفي دراسة لطـرِق البـُـري حول الجامعـة الدينية والجـامعة الوطنية في الفـكر المصري، يَرِد أن للمفكر البَاكستاني أبي الأعلى المودودي نفوذاً كبيراً للدى التيار الديني
 ويعلّق البشري ان كتابات المفكرين المصريين لا تنظر إلى القومية بهنا الغلو، وين ويذكر ما

(Y\&)
.199Y/11/19

القرضاوي: (المفروض في المعروبة خاصة أن تكون ذات ارتباط وثيق بلدين الإسلام لأنه هو النذي أنشأ لها أمة وجعل لها رسالة . . . ان ان ارتباط الشخا ارتباط عضوي لا ريب فيه، فالإسلام هو صانع تاريخ الـعرب وأبجادهم وثقافتهم

 الأمة العربية قبل هذا الدين كانت فبائل تحيا في جاهِلية طامسة|(r)"

وللتمثيل على تعقيدات وتشابك الاختلاف بين إلمامعة الـلـينية والجامبعة الوطنية

 اللدينية الرابطة القومية العربية لإقامة ملكتها")، ويضيف (إلا أن الأوضاع لم الم تكن قد
 في حين كانت الإقطاعية مسنحكمة، والإقطاعات بيد عناصر غير عربية في معرية معزمها،

 جالعربية)| الامبر اطورية العتمانية وإقامة ملكة عممد علي باشا الذي لم يكن عربياً ولا يتقن
 الوعي والواقع هو أن التُكوّنات الاجتماعية في عدد من الُبلدان العربية، وبـخاصة في المشرق العربي، أحالت الواقع الدنيني إلم واقع طائني. على صعيد ديني، إن النالبية

 وسلفي وحر كات أصولية بالمقابل مع الصعيد العلمانِ المديث والاختلانف فَي تِسيرٍ

 والألمة. ونورد هنا نعريفأ للطانئفية جاء في درامة طارق البشُري الملككورة، وهو الها


 الوطنية، تقديم بطرس بطرس - غالي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتجية بالأهرام، 19AY)، صـ

طلاس،

صحبحة أو غير صحيحة، تُعله يسلك مسلكاً سِلبًاً تجاه من لا يشاركه في جنسه أو دينه أو عتيدتهها (r)

 طرق ومذاهب وحركات طائفية - قبلية - سياسية، كما هو الحال في قيام حركي

 يكدث أحياناً أن البنى والتنظيهات والمؤسسات تعمل على عرقلة تحزرْه. من ذلك أن يصرّ النظام العام والئقافة السائدة على التعامل مع المواطن على أنه عضو فير في جماءة وطائفة أكثر مكا يصز على اعتباره مواطناً بالدرجة الأولى ومساوياً للآخر في غختلف
الواجبات والمقوق .

نهـم هذ! التشردم الطائني والولاء للجمماعات الوسيطة التي نتسي إليها ونحلّلها في سياقها الاجتماعي الاقتصادي، وني ظل الأوضاع والأنظمهة السائدة والظروف التاريخية والصراع الدولي في المنطقة، نرى أن الـلافافات الطائفية، وبين الجماعاعات



 امتيازاتِ ومكاسب تاريخية أو للحصول على حقوق مفقودة أو كردة فعل لعصبيات مضادة

وقد عمدت الامبريالية الغربية خلال قرنين من الزمـن الم تعزيز الطيألفية


 طرق التنافس في ما بينها والاستمرار في تبعيتها تأميناً للاجانابا الملحة وللحصونا الحماية والمساعدات المارجية. وكان بين أخطر ما قامت به الامبريالية الغربية إلانية إنشاء إسرائيل كناعدة ونموذج للأوطنا الدينة والطائيةي، لمنع قيام وحذة وميمية تَرّرية تقاوم
 الطائفي الديني علي حساب الاتجاه القومي. وبقدر ما يتعزّز الاتجاه الطائفي هذا، تتعزز شُرعية إسرائيل . وتكون نللطائفية نتأتجها السليية، خاصة في البلدان المتعدذدة

$$
\text { (YV) البُشري، المحنر نفسه، ص } 19 .
$$

الطوائف والمرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي والمتراتبة تراتباً هرهياً
 مرحلة الكفاح من أجل نيل الاستقلال. وفي الوقت الذي عانى المئى المشرف الاستبداد





في الوقت الذذي يمكـن فيه اعتبار الإنتماء المديني الذّي تحوّل في المشرق إلى


 حين تكوتن الشُعب الجزائري في ظل الإسلام والعُعروبة تكويناً جلديدأ من عملية امتينزاج
 والعنصر العربي. فأقام إلمميع صرح الحضارة الإسلامية، يعربون عنها
 الأدب واللغة، فأصبحواً شعباً واحداً عربياً متحداً . . . وبناء: على ذلك فإن الشُشحصية








 سنرى لاحقاً. ولكن نذكر هنا أن محمد عابد الجمابري أثار مسـألة ما أسماه ثنائية


. O\& or or (rq) (النصر نفسه،

العروية/ الإسلام، فقال إن الصيغة الصريكة التي يثار بها المشكل هي التالية: اوأيهما


وقد أجاب الجابري عن تساؤله هذا بقوله إن هناك من من ينطلقون من القول إنه

 أين يقف الجمابري تامأ، وذلك لأن هالأمر يتعلق فعلا" بواحدة من تلك الثّ الثنائيات التي


 جميعها بالبحث في مرجعياتها المعرفية وأصولها التاريخية|"(1)



 الهيمنة الثقافية، ومن أنهما يدعوان إلى هوية تتجاوز الهويات القبلية والمحلية . إلا أن بعض القوى الإسلامية المتطرفة في محافظتها على الكيانات والألوخاع القائمة تجد تهديدأ لها في التيارات القومية كما في التيارات الإسلامية التي تدعو للتغيير . من هنا ما كتبه

 الأخْوة الإسلامية، بعيداً عن القوميات والِّعبيات والنعرات . . . تحيا أمة الإسلام

وتسقط القومية العربية).
ويبقي أن نشّدّد على أن الصراع القِوِمي ليس صراعاً مع الإسلام كدين، بل بل مع
 لمة تجمع ليس فقط تيارات غتتلفة، بل أيضاً بين من ينتمون لديانات غتلفة

## Y ـ تشعبات الانتماءات القومية


بين ما يشار إليه بـلنزوع القطري أو الوطني والننزوع القومي، والذي أسميه هنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (r•) البابري، مسألة الهوية: العروبة والإسلام ... والغرب، ص بr. }
\end{aligned}
$$

تشعبات الانتماءات القِومية. هرما كان رأينا بمدى عمق الانتماء العربي واستمراريته وأفضليته، فإن المدقَق في دراسة الحركات اللسياسية وطبيعة العلاقات بين البلدان
 بحسب الظروف والأوضاع السائدة بين من يعطون أولوية للانتماء إلى وطن أو ألوان بلد ألو قطر من الأقطار العربية، ومن يعطون أولوية للانتماء إلى إقليم يضمّ عددأ من الألمّ الأقطار

 هذه الانتماءات ومن يكاولون التوفيق بين اثنين أو ثلالة منها ويرونها متكاملة. يكون المخرج من هذه التشعببات بالنسبة للبعض القول بالقومية العربية والعمل





 يُعرف إلى أين يمكن أن تؤدي.


 خارج الـدائرة. وحزب بلادنا . . فأي المبدأين أصح؟ . . . المبدأ الأول مبني على الفكرة الطائفية التي لا ترى


 بقولها: إإياك أن تحصر الوطن في حدود القرية أو المنطقة أو المقاطعة، فهنه تفكيك للوطن. وإياك أن تحره في المذهب والطائفة، فالوطن الصحيح لا يضيق بالطوائف
 أرض واحدة وتظلها سماء واحدة . . . عاشت ونـ ودامت سياسة التعاون والتضافر بين الأرز والنوطة، بين صنين وبردى|"(rr)

[^1]

وعلى عكس ذلك قال بيار ابمميل، مؤسس حزب الكـتائبـِ الذي لعب دوراً
 اللبنانية") . وشرح منهومه لطبيعة العلاقة بين لبنان والبلدان العربية الأخرى بِّولك (افنحن مع إصرارنا على وجوب التعاون الرحب مع الدول الـول العربية لا نرى موجباً لإضافة وصف العروبة إلى القومية اللبنانية، ذلك أن التعاون لا يؤلف عنصرأ كيانياً
 السياسية. . . أما أن نكون لُبنانيين ولبنانيين فحسب، فلألنا لبنان منذ بلدء التاريخ واقع

 والذين يكاولون ترير النعوت والأوصاف لتمييع طابع لبنان الخاص، فعبئاً تذهب



وزيادة في الإيضاح، يقول الجميل إن (اعروبة لبنان، بنظرنا، تنف عند حدود
اللغة. .. أما التعوبة كتومية، فلسنا منها لأن لنا شخخصيتنا وتوميتنا الللبنانية الصافية

 على الإطلاق انضماماً إلى أي مبدأ ثقافي أو سباسي، اقتصادي أو اجتماعي. .. وقد
 هذا الككام يتوجه الجميل إلم اللبنانيين من يقولون بالونارحدة العربية أو الوحدة السورية ويأخذ عليهم عاولة اتذويب لنبنان . . السيد الـر المستقل، لبنـان العقلو، لبنان الرسالة الإنسانيةل، ويذكر أن الالدول العربية نسسها لِا تيّز بين العروبة والإسلام .. حتى الأنظمة الموصوفة: بالتقدمية فيها، ما استطاءت حتى الآن إلا أن تقوم على تاعدة دين الدولة الإسلامم|"rv(r)

إن نزعة التشديد على الهوية التومية الوطنية المحلية لا تقتصر على لبنان، ويمكن التدليل على أنها متوفّرة في كل بلد عربي بأشكال ومستويات متباينة. من هنا هنا ضرورة التنه إلى خطأ اعتبار لبنان ذا وضع متفرد من حيث تركيته الطائنية، وأن ما يقول به
(r£) بيار المـميل، لبنان: واتع ومرجّى، الكتاب الأول (بيروت: منشورات الككتائب اللبنانية،




الجميل ينبع من عصبية طائفية نحسب. إن ما يقول به الجميل يمب أن يفهم أيضاً في سياقه الاقتصادي الاجتماعي السيياسي، أي في ضوء الوضع القائم النّي يؤمنّ سيطرة جماءة (صَادف أن تكون طَائفية في حالة لبنّان) على الجماعاتات الأخرى، ويمنحها

 فهو مدفوع بالمكاسب والامتتازات التي تنعم با جماعته (التي يسميها (مسيخية) ولكنها حقأ (مارونية| بالدرجة الأولى) من موقع الانفتاح على النرب والانغلاق على المحيط اللذي يتمي إليه فعلا.

وكما في لُبنان كذلك في تونسي، جرت تِ عاولات عدة للتأكيد على شـخصية
 بور قيبة في خطاب ألقاه عام 19V\& عن أن اتتونس منذ أقدم العصور . . . كانت دائماً شديدة الخفاظ على شخصيتها حتى في العهود التى تفرض عليها لغنة جديدة وتُمْل على اعتناق دين الدخاء عليها .. . وأكبر تغيير طرأ عليها كان عند احتكاكها بالعرب



وقد تبيّن لي من خلال تحليل مضمون جلة الفكر التونسية بين عامي 1900 و 19A أن هذه المجلة أصرّت باستمرار، وتكرارأ لأكثر من ربع قرن، على إبراز
 الإسلامي، والذاتية التونسية أو التونسة
في ما يتعلّق بالغرب،، طرح محجوب بن ميلاد (مشُكلة اتصال تونس بالشرق

 واحدة هي بوتقة العقلية التونسية")، وهي (إذ تشرع لنغسها هذا الشرع لموقنة بأنها لا لا لا لأنـا
 وأسمى قيمها، وتستقل عن هذا وذالك إذ تخلص لأعمق مشاعرها"(rq).

وبحث رئيس تحرير بجلة الفكر، البشير بن سلامة، في مقومات "الشخصية التونسية)، محذداً إياها بقوله : (انحن إذا قلنا الشُخصية التونسية فإننا نعني، ضمنيناً
(^) الجمهورية التونسية، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية،


iv - 17 ص ص

 أكثر تعقيداً في حالة تونس بفعل عنصري اللغة والدين.

غير أن هذا التعقيد لا ينفي معه، ، بحسب رأي بن سلامة، وجود ثقافـات






 (التونسي يكوّن أمة بأتم معنى الكلمة|"(1)

ومن حيث لا يدري، وضع البشير بن سلامة نفسه أمام معضلة مستعصية حين


 يدرك خطورة مقولته هذه، إذ إتتصر جهـهه على التّأكيد عليها من دون أن يظهر أي اهتمام بمدلولاتها وكيفية تجاوزها .

غير أن بن سلامة حاول أن يجد غخرجاً في دراسة أخرى طرح فيها مشكلة
 الأخيرة بالأونى وليس عن طريق التنازل المتبادل من قبل الاتجاهين المعارضين الوا يتقصى
 ومفهوم (الرابطة التي تصل بين أفراد المجموعة العربية الإسلامية")، ويلح على أهمية




الفكر، السنة ד1 ، العدد 7 (Iqrı)، ص ro.
(\&) الصـر نفسه، ص ب ـ بr.






 أساس الاعتبارات التالية:
ـ إن (امفهوم الوحدة. . . تبخّر مع عبد الناصر وهو في سبيل التلاشي" . - امكل المحارو لات السابقة التَ ثُتْ لفرضي الأخرة على الوطنية. . . لـ ت تنجح

- (امن الهعب أن يتتصب زعيم في أي بلد من البلاد العربية ويدعي، من دون

 سيل هنه الأنغوة.





ولكن كيف يكون موتن البلد الأكثر قدرة علي الهيمنة على العروبة؟ أي ما
 مصر بـُؤونا بمعزل عن العرب، وربما كان عبد الناهير هو الـاكم المسري الوحيد








من تاريخها الطويل"، وعلى أأن النهضة الصرية يمب أن تقوم روحيأ على استيحاء التاريخ المصري كله، دون تفضيل عهد علي عهدل|(20) ومع أن حسين فوزي دعا إلى استيحاء التاريخ المصري كله وفي حضاريارئه


 القبطي تأثر مكرهأ بما يريري في بيزنطية وانطاكية وسورية، والعصر الإسلامي انقاد


 على اختلاف فروعها وألواناها، ، مطالبا الصريِين بقوله: : أن نسبر سيرة الأوروبيين

 والبشير بن سلامة، وحسين فوزي وحتى طه حسين في بعض ما ذهب إلئ إليه في فترة من حياته النكرية . لثد جاءت هنه المواقف في زمن التبيعية وإطار انفتاح الطبتات


 (أي التصرق كتصرف المؤسسة المارونية في لبنان خلال الحَّب الأهلية)، اوللبراءة من
 في بلدان الخليج نِسها للدعوة من تبل البعض الآخر للالتزام بالعروبة وابقاء الثوابت
ثوابت رغم هدير المتغير ات" .

وقد خفّت حدة هذا التوتر بمرور الوقت، ونكّن ما زالتِ الآلثار باقية. كان
 وطن أكبر هو آلوطن العربي، وكثير من خصوصياته التاريخية والاجتماعية هي جئ



( المصلر نفسه، ص (६7)



كاظمة، (19AV)، ص 7 (

على عكس ذلك إثر حرب الحليج في مقالة له في جريدة الحياة(\& ² وهو ان العالم ما

روحياً على استيحاء

كله وفي حضـاراته رعونيبة وأْمل الحقبة نبره اخختصاصيو تلك كان اغريقياً، والعصر لعصر الإسلامي انقاد

لوكياً وعثمانيان،
، أن (امصر ليست من نياة العقلية والثُقافية، سير (V) سيرة الأوروبيين

، وحتجوب بن ميلاد ما ذهب إليه في فترة رإطار انغتاح الطبقات على حساب شعوبها 19 تشديد على مقولة \ت الغضب "اللمورنة") الأهلية)، (وللبراءة من با تشدّد معاكّس حتـد بالعروية والبقاء الثوابت

الت الآثار باقية. كان جلج العربي هو جزء من من
أواجتماعية هي جزء رى)|"(1). ولكنه يقول

خ، طـ ب (القاهرة: دار

عة العارف ومكتبتها،
: (الكريت: شركة
اكتشفوا نفطاً في مسامُ أور|فهجا (or).







وأعلن المكحر التونسي هشُام جعيط، أن "هدف أميركا إما إفشال كحاولة النهوض


 النغط مضموناً أكثر من أي وقت مضى(10).
وتنعكس المرارة التي استولت على الأحاسيس العربية في ما قاله الشاعرينزلـا
 :(1991-197V)
"جميع ما يمرّ في حرُنا حربّاتنا ولا سلامنا سلام
 أو ما أو صلتنا إليه عروبة الـككومات في رأي البُعض الآخر . وكنا قد تناولنا بالتفصيل




(or)

$$
\begin{aligned}
& \text { (00) أثوال (المغرب) (1 آذار/ مارس 1991) ). }
\end{aligned}
$$

New York Times, 5/4/1992.


 التزوع القطري سيفرز بدوره انقسامات حادة داخل كل قطر .


























 جههة عربية لمجرد التدليل على نوعية هذه الوحدة التّومية.

ربما كان انطرن سعادة أول من عني في الـططاب السياسي العربي عنايِة منهجبة

 اعتبر سعادة أن الأمة هي بُتمّع واحلد، وعزّف المجتمع بأنه "المنحد الإنساني الأتم"،





 تامة، وباعتبارها أمة عربية يكون من الضروري أن تشنكل مع الأمم الـربية الأخرى جها واحدة هبر اصه










 (01)


 Integration (London: Craom Helm, 1985).

لذلك يقال إن فكرة وحلدة المغرب العبربي تبلورت أول ما تبلورت في مطلع



 الطلبة المغاربة في أوروبا الذين أدركرا ألهم بعينرن الو حدة ولا يخلتّون وحدة حبالية

## مصطنعة









 الإلئ)

هذه هي إذن بعض جوانب ما نسميه تعلددية الهوية القورمية وازدواجيةّ الوطنبة والقومية في ألمجتهع العربي. ونختم كلاهنا هنا بالقول إن هذه التعلّدية أدّت إلى ظهرور


 ذهبت بعضى الدراسات الااخرى إلى الثقول بوجود أأنساق تطرية عديدة لا يكاد يربط
 (7.)




r


فكيف يمكن أن نفــر الفروت النفسية والحضارية والاجتـاعية بين الشتخصبة العراقية



وقبل ذلك كان جابر عبد المميد جابر قد أجرى دراسة الختبارية للمقارنة بين
 أي إلى ان (انواحي التشـابه في الحاجاتات النفسبة بين العِينة المُراقيةّ والمينة المصرية




 (أفراد العينة المصرية]،(7Y)
















 أنني تد دعيت للتحذنث في حغل قامت به همعية من السورين المتيمين في مدينة






















## r ـ الانتهـاء القبلـي




A. . 1 (18)



يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصببة وأهل نسب واحدى، لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويُششى جانبهم ... وتعظم رهبة العدو لهم الـمّ . . وأما المتفردون في أنسابهم فقل أن تصيب أحداً منهم نعرة على صاحبه، فإذا أظلم الجو بالشُر يوم الحرب تسلّل
 (iT) (. . . . .



 "احاول . . . بطرق كثيرة أن يكطم الوححدة العشُشائرية في سبيل بناء الأمة القائمة على وحدة (iv) المعتقد، وذلك لأن نمو القبلية إنما يكون على حساب الأمة)
 سياسية ـ اجتماعية لا يعني أنه تُّكن فعلاُ من التغلب عليها. لم تكتفِ القبائل بمقاومة تذويبها في المجتمع فحسب، بل حاولت بلدورها استعمال الإسلام في خدمة مصالمها







 أنفسهم من ولاءاتهم للقبيلة والعشيرة في سبيل الولاء الجديد للأمة)|(79)
(IT) أبو زيد عبد الرمّن بن عمد بن خلدون، المدمة: كتاب العبر وديوان المبندأ والخبر في أبام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر ؛ الجزانر :"
 (TV) عمد مهدي شُمس الدينن، ا"نظرة الإسلام إلى الأسرة في كتمع متطرد، ،ه الفكر الإسلامي،
السنة ج، العدد ه (أبار/مايو 19vo)، ص م.


Constantine K. Zurayk, Tensions in Islamic Civilization, Seminar Paper- (79)
Contemporary Arab Studies; no. 3 (Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, [1978]), p. 6.

وما تعرّض له الانتماء الإسلامي في علاقته مع القبلية تتعرض له في المياة المعاصرة الانتماءات القومية في الكثير من البلدان العربية، إذ يقوم التنظيم الألاجتماعي
 اللسلطات المركزية تكخنت إلى حد ما من احتواء القبائل وتحييذها واستعمالها والها وإدخالها
 فأصبح بإمكان السلطات القائمة والحركات الإصلاحية أن تتجاهلها.

استمدت السلطات في الجزيرة العربية شرعيتها تقليدياً من الولاء القبلي، ومن

 القرن إلى نشوء الملكة العربية السعودية، فحدثت تحوّلات من بجتمع "بجموعة من

 وتوظيفها لصالـهـا بعد عدة مواجهات مح قوى الإخوان (وهم الجمناح المقاتل للقبائل

 والدفاع واضطرنها للاعتراف بالأمر الواقع . ولكن من ناحية أخرى، وعنى وعلى الرغم من




ما تزال الققبيلة، إذن، بين أهم ركائز الحكمـم في الجزيرة الـعربية والحليج،
 جتمعات أخرى. ومع أن الدولة المعاصرة في الحليج تتقرّب من الـُّعب، وبخاصة الطبقات البرجوازية الجمديدة، "اعن طريت الخُدمات الانجتماعية")، إلا أنْ (استمرار
 التجارية الكبيرة من جهة أخرى قد عوّق التقارب من الشُعب|"(V1). هذا ما جمل

Abdulrahman H. Said, «Saudi Arabia: The Transition from a Tribal Society to a (V.) Nation-state," (Ph. D. Dissertation, University of Missouri, 1979), and Donald Powell Cole, Nomads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty Quarter (Arlington Heights, IL: AHM Publishing Co., 1975).
(VI)
المعاصرة (الكويت: دار السباسة، lavV)؛ ص چا٪.

صاحب هذه المالاحظة محمد المِميحي يصف إدارة المُولة في بجتمعات المليج في ذلك


الحديثة .
ويرى خلدون النقيب أن العائلات الحاكمة التسلطية تعمل على تحويل المؤسسات الاجتماعية إلى تضامنيات تتسلط من خلاللها على المجتمع المدني . وقصد النثيب بفكرة التضامنية أن جماعات (مثل القبيلة) "اتعبّر عن نفسها تضامنياً من خلال قلماد قادة تعترف بهم اللدولة . . . بـحيث تصبح التضـامنية امتدادأ لأجهزة اللدولة ووسيلة فعالة للـضهبط الاجتماعي . . . والعلاقات داخل التضامنية هي علاقات غير متكافئة بين القادة من

 رب العمل) والزبائن . والذي يريد أن يترقى في هذه البيئة، عليه أن يجد ألحد ألفرا ألـرا

 ظاهرة استعمال الكنية القبلية في الأسسماء بشكل لا سابقة له|"(VY) ${ }^{\text {(V) }}$

وتعتبر البنية الاجتماعية في اليمن بين أكثر البنى قبلية، وهي بنى راسخة حتى




 نفوذها . . . حيث كان يعز على القبائل اليمنية أن تتنازل عن استقلالِلها الـلها السياسي من

 . ${ }^{\text {ومستقرة|" }}$

وكما أن الثقافة السياسية الطائفية في لبنان تقسم البلد عادة إلى قسمين رئيسيين هما الإسلام والمسيحية، فيشار إليهما بأنهما يمثلان "جناحي" المجتمع ويتفرع عن كل عل

خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة ني الخليج والمزيرة المعربية (من منظور خختلف)،

ivo _ Ivr ص (Iqarv
(Vr) ( المؤلف، 1910)، ص

 عدة تبائل . كما تتفرع في لبنان عن المـيـيـية طوائف الموارنة والروم الأرثُوذكس

 هتحالفة مصها، وعن بكيل قبائل أصيلة هئل أرجب ونهم وئشاكر أو بنو غيلان تنضم إليها قبائل أخرى يُتّلف ححماً وإقامة.
وبين اللدراسات الطريفة حول اليمن دراسة قام بها مـتيغن كاتون أظهر فيها آن




 يعبْ عن ذلك في سورِيا. وبذلك يكون تول التـعر تعبيرأ عن الانتماه بلجماعة ضـد جماعة أخرى.
وني المغربِ الـعربي، كانـت البلاد تقلبدياً تتوزع إلى ثـلاث مناطنّ أو دوائر





 وتد شبّه إرنسـت غلنر التنظـيم الانجتداعي البنيوي في المجتمع الريفي المنربي



Stcven C. Caton, apcaks of Yemen I Summon»: Pnelry as Cullural Practice in a (V1)
North Yomeni Tribe (Ucrkcley, CA: University of Californa Press, 1990).
Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: $A$ (V))
Comparative Study' (Derkeley, CA. University of Calitornia Press, [1972]), p. 38.
Erpest Gellner, "Tribalism and Social Change in North Alrica," paper presented at: (Vy)
French-speakiug Africa; the Search for Idenvily, cdlled by William H. Lewis (New York: Walker, [1965]), pp. 107-118.

التـائمة ني المغرب، إلا أنه تُشبيه تنمصه الدقة إلـة إذ تد يوحي بأن علاقات القباثل

 والمعلن ني كثير من الـالات







 الدينية والمزبية المسياسبة في آن معأ .








 دون عسف ولا إكراه، ونامرا بذلك ني صبر وتؤدة وسمو . ومنذ كنا صغارأ تابعنا













وعلى هعيد عربي عام، نقول إن الاستعمار الغربي استفاد، مثّله مثل الأنظمة

 للو




 البداوة كما في مصريلـير (V4)
 في الأقطار العربية من النوعين الثاني والأولع
§ ـ الانتمـاء العرقـي
 ثثقانية ولنوية تنتسب؛ بصرف النظر عما إذا كان ذلك مطابقاً أو غبر مطابت للحقائت،




 أو هتكاملة هع الانتهاء إلعربِ. وأبرز هذه الجماعات العرفية الأكراد والبربر وجاعات
. $1990 / \mathrm{V} / \mathrm{F} 1$ (VA)

في ضو، علم الاجتماع المديثي (بغداد: هرلبعة العانب، 1970)
 هنأك الأرمن والشـركـى والسريان والآشُوريون والكلدانيون والتركمان وغيرهم . ويجدر







 العناهر بجتمعة|11)













Mohaned Omer Beshir, ed. Sowhers Sudan, Regiomatism und Relggian: Selected ( 1 •) Essay:s (Khartoum, Sudan: University of Khartoum, Graduate Collegc, 1984).
Barbara C. Aswad, «Arab Americans: Those Who Followed Columbus," MESA (A1)
Bulletin, vol. 27 (July 1993), p. 6.
Pierre L. Van den Berghe, The Effne Phenomenon (New York: Elsevier, 1981), (AY) pp. 37, 34 and 243.
Fircdrik Barth, "Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity." in: (Ar)
IIans Vermeulen and Cora Govers, eds., The Anhhropology of Ethnicioy: Deyond «Ethnic Groups and Butuduriesy (Amsterdam: Spinhuis, 1994), pp. 11-32.
 ما ني سبات تاريغي عذذد. ومن هنا أهية حـدود الموعي ودوره ني بناء الهويات




 (Ascription and Particularism) بدلاْ من مقايسس الإِنجاز والعموميّة . (Achievement and Universalism)

















John F. Slack (Jr.), ©d., The Primordial Challenge: Ethnicity in the Comtemporary ( $\wedge$ )
World. Contributions in Politual Science; no. 154 (Westport. CГ: Greenwood Press, 1980), p. 6. lifya F. Harik, «The Ethnic Revolution and Political (ntegration in the Middle ( $\wedge$ ) Eus!," International Journal of Widdle Easi Stuahes, val. 3 (July 1972), pp. 303-323; reprinted in: Ibrahim and Hopkins, eds., Arab Society in Transuion: A Reader, pp. 477-499.




 هذا المصطنح كدا يتبين من اسنعراض أوضاع الجماعات العُرقية في علدد من البلدان الُعربية.
 الأصليون قبل النتّوحات العربية. ومع أنهم قـبلو الإسلام، إلا أنهم ظُلّوا متمسكين



 الجزائرية وتخرير البِلاد من الهِمنة الـارجية.










 والطبتية. ونـد أسهم البربر في مقاودة السِلطة المركزبة، أي المُخزن، وني تكوين ما



Hermassi, Leadership and National Developmen in North Africa: A Comparative ( A ) Siudy, r. 3 S.

 عمدت نرنسا إلى ترسيخ الُدوائر التُي أثشُرنا إليها سابقاً، بعزل المحتمع الريفي البربري


 اللذين طاستعريوا .
























الاندماج في المحيط الـربي الإسلامي. وقد برزت بعض هنه التو التوجهات كردة فنل
 كلغة الإدارة والاقتصاد في الجزائر .
ما يهم بالنسبة للمغرب أن مفكرين (مثل مولود معمري) ومنظمات برئ بربرية (مئل










 غلاب عن (أن الثقافة الوطنية لا بد وأن تتبنى لغة وطنية والعـية واحدة وتمكينها من أن تصبح



 وتقول بأن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وليس القومية أو الوطنيةه" .
وفي عحاولة توفيقية بين هنين الرأيين، تناول عحمد جسسوس مسألة (الثـقافة الأمازيغية والثقافة الشعبية"، مؤكداً أن للمغرب لغنين ولينين (أمازيغية وعربية) ولغة رسمية

 هو انحفار فجوة بينهما وبين الثقافة الرسمية . . . وهي النظرة التي كالئي كانت ترى للتعلد



 الأجنبية وبخاصة الفرنسية التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لهويتنا)|(4)

1991/11/97 انظر : الاتحاد الاشنراكي،




 لتعريب المحيط الاجتماعي. فهله التيارات مست المكون الأمازيغي للمحتتمع، كما الضطرنا إلى تأسيس تنظيمأت وجمعيات تستهدف خلق الِتوازن الضبروري في المَحيط


 إذا صح أن نقول بانقراض الأمازيغية فهنا يعني أيضاً انتراض الشُعب الأمازيغي وهو



 هي موضوع خلاف بين العرب أنفسهم وليس فقط بين العرب والقو ولميات غير العربية





وفي ما يتعلّق بالجززئر، حيث تعنتبر هذه المسألة أكثر تأزماً، جاء في الميثاق
 و الثقافة وذلك التضامن الذي توطد في الملاضي وتلك التطلعات المنات المُتركة لتحقيق مصير

 وإتقانها كوسيلة عملية خلاقة يشكل إحدى كبريات مهام المجتمع الجزائري . إن الخيار الميار


(91) الوسط (0 ( آب/أغسطس 199V).

للمشروع التمهيدي للميثاق الوطني ([المزائر]: نشُورات جريدة الشعب، 1av7 ).

وقد دعـت وثيقـة الوفاق الوطني التي انعقدت على أسـاسها ندوة الوفـاق في
 حاسمة في تاريخ الجزائر لقيام ديمقر|طية تعددية على أساس المكونات الأساسية المارية للهوية


 والكفاح لدى الشعب المزائري ضد كل الاعتداءاءات الأجنبية وكل المحاولات المات الرامية إلى المساس بالششخصية الوطنية. وقد استمد الشُعب الجزائري قوته المُعنوية وطاقته

 شـعباً موحداً ومتمسكاً بنفس الأرضية ونغس العقيدة وبنفس الللغة، لغة القرآن والرسالة الإلكية") .




 التربوية والثقافية والإعلامية)|(9r)

وإذا ما طبقت هذه الويقية قد يرضي ذلك القوى الديمقراطية الأمازيغية، كما نستتخلص من حـوار أجرته بجلـة زوايـا، في عـددها اللصـادر في الشـهـر
 ثقافية أمازيغية تخص سكان المنطقة القبائلية . اللغة الأمازيغية من أقدم لغات المات العالم . والثقافة الأمازيغية هي الوحيدة المتبقية من الثقـافات المتوسطية القديمة . . . ذات أبـدلـية

 لسـت أفهم لماذا تستثني الجزائر أحل مكونات هويتها . . . نحن مع العروبة بصفتها الهوية الثقافية للشعب، نحن مع العروبة الحليثة التحررية، العربية هي لغتنا، اللغة

 الاستئثارية . . . يكب أن يكون للغة القبائلية حظها في التطور . لهذا يكب إعلانها لغة


> وطنية. . . أعتقد أن الاندماج هو نقيض النبذل(9\&)

والمهم في المسألة أن البحث عن هوية ثقافية بين الجمـاعات العرقية قد بهنّد
 بالمساواة في الحقوق والعمل على مارستها، من دون إلحسان أحساس بأن عملية التعريب تهند

 الإحصاءات التي قام بها الاحتلال الفُرنسي عام • 017 قد 0 قد توصلت إلى وجود عشيرة). من هنا رسوخ وقدم الدعوة الوطنية للانتقال من (العشيرة إلى القوم" وبناء الدولة العصرية التي تقتضي تجاوز العصبيات العشائرية والعرقية





 بأحزاب وقيادات وحركات سياسية متناحرة، مرتبطة بتحالفاتها الخاصة في الداخل والخارج. وتد شكُلت خصوصيتهم معضلة للحكومات العراقية المتعاقبة، ليس نقط من حيث منحهم حقوقهم فحسب، بل من حيث الدعوة إلى الانغصال .

وكانت آمال الأكراد بإنشاء دولة كردستان كوطن قومي قد ارتفـت بـت بانهيار
 الدول المعنية مباشرة (تركيا وإيران والنعراق) تصرّ على سيادتها على أراضيها الخيها، وترفض





 مدروسة لتحسين أوضاع الأكراد ومنـحهـم نوعاً من الاستقـلال الـذاتي في الإطار
(8) الحواز مع حسين آيت أمد،، زوايا، السنة 1، العدد \& (آذار/مارس - نيسان/ابريل •199)،
.10-12

الـعراقي (90) . ولكـن الأوضاع عـادت إلى حـالهـا القـديـم نتـيجـة لـربي الخليج الأولى
 اللداخلي، وعمليات التجاذب بين إيران وتركيا والعراق، وهو ما ويتر لـك شعوراً عحبطاً لدى الَأكراد بتكرار المأساة من دون الاستفادة من التّجارب السابقة .

كتب نزار آغري (اللذي عرّف نفسهه بأنه كاتب كردي) يصف حـر الـة الأكراد


 الصشمت والإهمال . لا يتعلق الأمر بمحجرد حكومات استبدادية . . . بل هناك واك (إجماع")
 والثقافي والاقتصـادي، بوصفهـم جماعة قومية متميزة عن الجماعات السائدة . . . إن الكردي الجيد، بنظر الجمميع، هو ذالك النّي تخلّ عن كرديته وذاب في بوتقة القومية السائدة. . . هناك ، إذن، خلل في العلاقة السائدة بين الأكراد والبننى التي تحتويهم، وهذا واقع على الصعيدين الرسمي والشعبي. فالبنيان السياسي والاجتماعي والثقافي الذذي تم تشييده لم يقم على أساس إدماج جميع عناصر المجتمع في نسيجة الشامل . . . إن إهمال الأكراد أمر شائع . . . وفي كل الأحوال فإن الأكراد حين يتلفتون حولهم لا لا لألم



وعما يزيد من تعقيدات الأمور بالنسبة للأكراد تباينهم عن جماعات عرقية أخرى تقاسمـهم المكان نفسه، كما هو الحال بالنسـبة للنعلاقات مع الآشوريين والتركمـان والڭكلدانيين. في هذا" المجال، أذكر أنني التقيت بشاعر يكتب بالّعربية في باريس اسمه
 التي يعترف أنه لا يعرف عنها شيئا سوى من خلال الأفلام السيندائية . وبدلا من
 كان يصارح قادتها بأنه لا يطيقهم ويطالبــم بثمن بطاقة سفر للهـجرة إلى أوروبا. يقول إن "الأكراد") ذبحـوا الآشـوريـين، وأنـه ينظر إلى الكـلـدانيين عـلى أنهـم (على عكـس الأشوريين) يتكيفون بسهولة مع الأوضاع التي تفرضهيا عليهم الأغلبية فيتخذون أسماء

Edmund Ghareeb, The Kurdish Question in Iraq, Contemporary Issues in the Middle (90)
East (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981), pp. 176-181.

عربية. ومع أنه يتهم بعض الجماعات العرقية بالاستبدادية وينغر منهم، إلا أنه من ناحية ثانية يتعاطف مع جماعات عرقية أخرى، فيقول في إحدى قصائده: لا تخزن يا صديقي البربري
من قدوم الشتاءات العربية، البطيئة
لف جسدك ببخار البحار
ولا تحزن
يا صديقي البربري

$$
\begin{aligned}
& \text { ويتوجّه إلى آخر: } \\
& \text { قل لي، } \\
& \text { أعها الأمازيغي الحلمالم، } \\
& \text { لماذا لا ينتحر هؤلاء } \\
& \text { (9v) الو|قعيون! }
\end{aligned}
$$

وننهي هذا الكالام بالقول إنه في الصراع الدائر في العر اق بين الأكراد أنغسهـم

 وبين الأصفر والأخضر ير|فق الدمر . وحين يهاجم طرف كري كردي مدينة يخرج منها الفريق
 مشتركُ بين الأكراد والعرب أو بين الشُعوب كافة التي لم تتمكن من المصالحة بين هوياتها المتنافرة؟

*     *         * 

أظهرنا حتى الآن أنه ليس للفرد أو الجماعة أو الأمة هوية وأحدة ذات بعد
 واحد، بل هناك تعدد هويات. هن هنا أهمية مسيألة الاندمأج الاجتماعياعي السياسي في


 بحقوقها وتغردها. صحيح أن هنالك تعارضاً وتناقضات بين غختلف هنه الانتماءات،
(9V) شموئيل شمعون، مطر نوق رسائل أمي، شعر (باريس : دار جلقامش، 1990)، ص

فقد تتعارض التطرية مع القومية، وقد تتعارض الولاءات الطائفية والعرفية والقُبلية
 ما لم تتكوّن هناكُ رحابة في الرؤية وتقبُّلُ للتعتُدية، في مناخ من من الديمقراطية المقيتية التي توازن بين الحرية والعدالة الاجتماعية.

إنها المعضلة الكبرى التي واجهت المُجتمع العربي خلال ما يزيد على قرن من
 حالة التخلفـ العام التّي يعانيها المجتمع العربي بالصمبيم. لذلك من المتوقع أن تستمر

 الأوضاع والظروف والبنى والتنظيمات الالجتماعية التي خلقتها في الأساس، وتستمر بالعمل على تعزيزها وتر ويخها .

وبين أهم سمات التنظيم الاجتماعي القائم في خختلف المجتمعات العربية أنه



 التقليدية والوعي التقليدي المنبثق منها . من هنا هذا التساؤل حول ما ما إذا كان المجتمع العربي شعباً أو شعوباً أو قباثل؟

حين نبحث في الهوية نبحث في الحمدود أو الدوائر وسيولية الحدود والعلاقات


 على التنافس والإلناء لا على التعاون والبحث المعنالاني في مبيل تجاوز التناقضسات


 يؤالف بينها، ومنا من تتصارع في نفسه بعضها على حساب البع البعض الآخر . منا منا من

 وكثيراً ما نقع في حيرة أمام الأسئلة الكبيرة التي تصعب الإجابة عنها، ولكن كثيراً المانيا ما
 وتعارضت، ونكن كيّرأ ما نقع ضحية الخلل .

يتساءل أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة عن السبب الذي يدفع عدداً كبيراً
 الهوية الذي لا يزال سائدأ في كثير من المجتمعات المتقدمة والمتخلفة. وهو وهو يستنكر

 إلى قتلة وإلى أنصصار للقتلة، وتكون رؤيتهم للعالم منحرفة وملتوية)(1) ${ }^{\text {(4) }}$

إن هذا المفهوم القبلي قد ينطبق على الهويات القومية والدينية والعرقية وغتلف العقائد، وليس من الضروري أن يكون المجتمع قبلياً كي يسوده هذا المفهوم الضيق .
 بالعمل على إبادتها، في زمن العولمة التي تسودها قيم السوق والمصالح الخاصة.

## ثـانـياً: الثـقـافـة المشتـر كــة

نحلّل أيضاً مسألة تعلّدية الثقافة العربية من خلال مدى وجن وجود ثقافة مشتركة
 أسالبب المعيشة في حياة الشُعب اليومية، التي تشُمل بين عناصر ها المترابطة في نسيج
 والمعايير والمهارات والأعر اف والقوانين والأمثال والمرويات والمناقب الأخلاقية والثقواغد
 والإنجازات الإبداعية أو الفنية والفكَرية وِالعلمية والتقنية . وسنتوسنع في تحليل الواقع الثقافي العربي المعاصر في غتلف معانيه في القسم الرابع من هذا الكتاب
هنا نود أن نشير إلى وجود ثقِافة عربية عامة مشُتِركة ومتينوعة في آلن مـياً، وذلك في شتتى بجالات الحياة اليومية. ونرى أن هنه الثّقافة العـامة مستـمدة في الأساس من البنى والروابط العائلية وأنماط الإنتاج والمعيشة واللدين والـنـين واللـنة الـربية وآدابها والبيئة الطبيعية والنظام العام السائد وتشابك التجارب التاريخية .
تتنوع الثقافة العربية داخل كل بلد عربي ومن بلد إلى آخر بتنوع هذه المصادر


 خلق واقع هو أبعد من بجرد تجمع أجزائه كافةً . ما نتكلم عليه، إذن، هو التفاعل الاجتماعي وليس التجمّع التراكمي
(9^) أمين معلون، الهويات القاتلة (بيروت: دار النهار، 1999)، ص rr.

سنتبين من خلال هذا الكتـاب أن هناكُ من يشـدّد عِلى أن المصدر الأهم في
 اعتادت على أن تشير إلى هويتها على أنها إسلامية - عربية . وفي مصر، كمري كما في بقية
 وقد ورد في مقالة لغالي شكري حول علاقة المسيحيين بالعروبة أن الزعيمّ إلسياسي
 السيدة (زينب، فينجح بأغلبية ساحقة)" وكان وكان مكرم عبيد مشهوراً بثقافته القرآنية،


شكري بدوره: "إن الإسلام وطن حضاري نتمي إليه نحن المسيحيين الشُرقيين)|"(99)
ويرى البعض الآخر أن العائلة) وعلاقات القربى الخميمة هي الْصدر الأهمب، باعتبار أن بنية علاقات القربى والأدوار والقيم والتوجهات النـيات المنبئقة منها هي ذاتها فيا في غختلف البلدان العربية، بصرف النظر عن الانتماءات الـنا الدينية والعرقية. وقد يضيف
 في المجتمع) هي في الأساس قيم وتقاليد عائلية تبناها الدين، فاستمرت فيه متيا وتخألما شكلها الماص واكتسبت قداسة ساعدت على رسو خها واستمر اريتها .

كذلك هناك من يرى أن المصدر الأهم في تكون الثقافة المشُركة هو أنماط أو

 أن تفاعل هذه اليُقافات الثـلاث أدى أو، على الأقل ، أنّر في الـُقتافات الأخرى،

 التي هي استمرار للتراث الخلدوني.

وقد نشـدّد على مصادر أخرى غير الدين والعائلة وأنماط المعيشة والبـنى

 أننا حين نحلّل الثقافة العربية المشتركة لا لا بذّ من تناول غختلف اللصادر مجتمعة ومتفاعلة
 دائري، فلا يُعتبر أي عنصر من هذه العناصر قائماً بذاته، بل بغيره أيضاً.
(99) غالي شكري، صالمسرحيون والعروبة: من يدفع الثمن؟، " الناتد، السنة r، العدد 10 (أيلول/
سبتمبر 1919)، ص ז1r.

وفي تناولنا للثقافة العربية المشتركة يجدر بنا أن نحذّر من نهج التحاليل التنسيطي
 المقولتين التاليتين :

ـ تشدّد بعض المقولات على التشابه أو، على العكس، الاختلالِ الثقافي بدلا



 المعاكس بوحدة الوطن العربي وكونه بجتمعان واحداً . إن التشُديد المفرط في ألي من





 الثقافي داخل كل من هذه البلدان العربية .
كنلك يكون من الأجدى أن يجري التشديد على النتكامل الثقافي بدلا لألا من مجرد

 من التنوع المتكامل أكثر منا تصدر عن التشابابه، ومن التغاهم في إطار الانتماء العربي ومواجهة التحديات التاريخية أكثر ما تصا تصدر عن الإصرار على الإجماع. ـ تشدّد بعض المقولات إما على مفهوم حلِّيلِ يقول بأن الحضارة العربية حلّت





على عكس ما تدعو إليه هذه المقولات، يكيدر بنا بأن أن نعتمد المنهـج القائم على مقولات التفاعل الحضاري، اللذي يعترف بأن الثقافة العربية والإسلامية هي في الوي الواقع

 أو ألْتت الحضارات السابقة لهـا . ما حدث تاريخيان في واقع الأمر هو أن غتلف

الحضضارات التي ظهرت في المنطقة تفاعلت في ما بينها، فنشأت نتيجة لهذا التفاعل
 واقعنا اليومي كما في ذاكرتنا ووعينا الجماعي، أدركنا ذلك أم لم ندركه.
وما يستدعي تجاوز المقولتين السابقتين والتشُديد بدلاً من ذلك على التكامل

 وأوروبا وافريقيا) وجزء لا يتجزأ من حضارات البار البحر المتوسط. كل ول ذلك جعلها
 الامبراطورية الإسلامية وما قبلها وبعدها) وحصول هجا هجرات سكانيانية مستمرة في المنطقة كافة قبل الفتح الإسلامي وبعده، الأمر الذي أسهـم في تعزيز التفاعل الثقافـيافي ووحّد

 حضارة إقصائية بمعنى أن تكون أقصت أو نبذت أو ألغت الحضارات الأخرى.

ولأن المنطقة العربية متكاملة، نجد أنه ليس مصادفة، مثلا، أن الفينيقيين أتسورا





العثماني قبل ذلك .






 البريطاني، وإلى اختلاف تجارب المغرب عن تجارب سوريا ولبنان في ظل الانتداب الفرنسي

وقد مارست الامبريالية الغربية استعماراً ثُقافياً بالإضافة للاستعمار السياسي
-ial vin والاقتصادي، وذلك باللجوء بخاصة إلى أسلوبين متناقضين في ظاهر هما، فعملت على تشجيع الاقتلاع الثقافي بفرض الثقافات واللغات الغربية من ناحية، وبتشجيع التفكِير

السلفي الغيبي من ناحية أخرى. وتد نشأت من هذه السياسة ضمن البلد الواحد


 ثلااثة أنواع من الالجامات الايديولوجية نشأت ني المفرب العربي في صراعهـ مع الاستعمار الغنرنسي، هي: الانجاه القومي السلفي الذي شذّد على هوية البلد التقليدية،
 بين هويتين معاديتين، وقد تثّل هذا الأتجاه بنكر ابن باديس في الجزائر والثيالبيالبي في
 وقد سلك مذا المسلك مهنيون ومفكرون وتقنيون من أمثال الخبيب بورقيبة ومصالي الحاج وعباس فرحات. والاتجاه الرادريكالي اللذي عمل على إناء التبعية للغرب وتغيبر البنى الاجتماعية في ضوء المبادئ الآشتراكية، ويتمثل هذا الانجاه بمحمد حربي
الجزائر، ، وأهمد بن صـلاح في تونس، والمهدي بن بركة في المغرب(.".) .

ونشأت في مصر والمشرف العربي تيارات ايديولوجية مشابهة تمثلت في مراحلا بلها
 وتيار الحـاثة الليبرالي المتمثل بيعقوب صروف وأمد لطفي السيد وطه حسين، والتيار
 نبلور الايديولوجيا الاشتراكية. وكما سنرى في نصل حول النكر العربي، توالت هذه التيارات في المرحلة الثانية بين الحربين العالميتنين، وفي النصف الثاني من القرن
العشرين .

وفي سبيل تقديم تحلبل أدق لتنوع الئقافة الـربية، نشير إلى أنه بالإمكان
 الثقفافة المشتركة العامة بمكن تصنيفها من حيث موقعها من النظام السائد إلى ثلاثة أنواع عكدّدة من الثقانات الخاصة وهي: 1 - الثققافة ألسائيةة، وهي الثقافة العامة والأكثر انتشارآ بدعم من الأنظمة الحكمة، والتي لها جذور ها القوبية في التقاليد الموارثة، فتعمل المؤسسات المّائمة على دعمها وترسيخها في باباتها مع قوى التغيير . تتصغ هذه الثقافة السائدة في المجتمع العربي بالغيبية والاضوية والتشديد على التقليد والامتثال التسري والمـاثلة في كحاولة لتسويغ مكانة القوى السسائدة ومنحها الشُرعية الضرورية ونعزيز مواقتها. إنا ثُقافة الطبقات والعائلات والمؤسسات الماكمة.

Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Comparative (1..) Study, pp. 92-97.

Y - الثقافات الفرعية، ونشير بها إلى ثقافات خاصة بجماعاتات وطبقات وأقليات
عرقية وطائفية وقبلية وأقاليم متميزة ضمن الثقافة السائدة . وبين أبرز الثقافات الثـات الفرعية
 الفرعية في المجتمع العربي بتنوع أساليب المعيشة والانتمماءات الفئوية والية والإقليمية والطبقية متمئلة بشُكل خاص بالتباين في حياة البادية والقرية والمدينة، وبثقافات الأقليات
r ـ الثققافة المضادة وهي التي تتميز ليس فتط بالتباين عن الثقـافة السائدة


 وثقافياً. وقبل كل شيء هي مضادة لتلك الثقافة التي تسوغ النظام السائد وتحدّ من الإبداع في غختلف جوانب الحياة .
إن العلاقات بين هذه الثمقافات الثلاث هي علاقات تباين واختتلاف أو صراع



 الطوعي كما ميّزنا بينهما في هذا الكتاب .
وبين تحديات الثقافة المضادة ألا تكون تقليدأ للآخر، بل بل أن تنبثق من الون الواق


 باختصار ، تحديات الثُورة الثُقافية في غتلف مراحل التطور الـعربي خلال القرن العشُرين
وإننا نربط بين الثقافة المضادة والثقافة الثورية لا لـها من صلة وتيقة بالعلاقات الطبقية . تتنوع الثقافة بتنوع التكونات الطبقية، فتختلف أساليب المعيشة وقيمها بيا بين البيا الطبقات الشتعبية عنها بين الطبقات البرجوازية التي تميل للتمسك بالثقافة السائلدة، ، بما
 التعريب في المغربب العربي واستمرار الازدمواجية في اللغة والئر الئقافة .

 البناء الاجتماعي بالتصدع . . . لقد نتج من بقاء اللغة الفرنسية كلغة أولى في الإدارة

الجزائرية بعد الاستقلال، تكوين طبقة اجتماعية تتمتع بجميع الامتيازات في الخصول
 العربية التي تنافسها في الأولوية والمكانة كلغة وطنية . . . إن المدافعين [عن اللغئة الفرنسية] ضد لغة المجتمع يكوّنون ـ بالضروروة ـ طبعة تحافظ على مصالحمها المرتبطة بهنه اللغة على حساب الصلحة الوطنية العليا!"(1)")

هنا لا كـّ من القول، تتمة لموضوع أثرنـاه سابقاً، إن التعبريب لا يلغي حت

 النسيج الثقافي والمجتمعي العام .


 تايز بين الثقافة الشُعبية أو الثقافة المجماهيرية والثقافة العليا أو النخبوية.

في الواقع أننا في دراستنا للتراث الثيقافي أهملنا تاريخياً الثقافة النُعبية بشيء من التعالي. من هنا إمهالنا في التعليم والأبحاث والنـا


 وليلة بعد أن أقبلت عليها الثققافات الأخخرى وخاصة الئقافة الغربية.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال التفسخ الذي يكصل في يختلف جوانب الحياة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وكان كمال الـيال أبو ديب قد تناول مسألة وضع الإبداع الثققافي في بتمع مفكّك شهد نمو قوة الدولة وتقنّص قوة
 الصراع بين دعاة المداثئة ودعاة التقليد أو بين الرؤية المستقبلية والرؤية الماضوية . وتوقع كمال أبو ديب في منتصف الثـمانينيات حـووث مزيد من التـفكّك ومـن الانتسامات داخل الثقافة العربية.

إن لمثل هذا التفكَك الثقافي المتصل بالتفكك السياسي والاقتصادي والاجتماعي نتائجه السلبية على الحياة العربية، خاصة في مواجهة تحديات تاريخية ومصيرية في ظل
(1.1) أمحد بن نعمان، التعريب بين المبدأ والتطبيق (الجزائر : الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع،

MIT K Y • ص (19 (1)

غياب مشُروع عربي جماعي. لذلك لا بـد من قيام مشُروع عربي متكامل تتجنّد في
 الثفكك إيهابياته كأي ظاهرة تاريخية مهمة. إنه تفكك للك المركيز والمركزية ورية وربما مقدمة لنشوء مركز جديد في الأطراف المضادة للمركز التقليدي .

لذلك ذكر كمال أبو ديب أن بين النتائج الإيمابية للتفكك الثقافي احتمال قيام
 تسود فيه الثقافة العربية الايديولوجية والسِلطوية الصارمتانـيان. إن التطورات الأخيرة



 الإنسانية . . فكيف ينطلّق الإبداع الآن؟؟ . . . وما الذي يمكن ألنـي أن يطمح إلى إنجازه؟





من ناحية أخرى، يرى توفيق الـدكِبم في مقابلة أجراها معه يوسف القعيد في
 أكد عندي الاقتناع بأن الوحدة العربية. . . لن يكتب لها النجاح على الإطلاق ما ما
 الوثيق . . . ليس السياسة بل الثقافة والـعقيدة، فالسياسة رمل متحرك لا لا يصلح للأساس الثابت. . . الأساس الواحد في كل ذلكّ هلك هو الأساس الثقافي : اللغة العربية وترائها، والعقيدة . . . ولذلك عندما نضع الوحا الوحدة العربية علي أساس سياسي نفسّل".

 التضامن العربي (هو السبيل الوحيد المؤدي إلى تقدم العرب جميعاً والفوز بتحقيق أمانيها والتغلب على العقبات والتحديات".

 Sharabi, ed., The Next Arab Decade: Alternative Futures (Boulder, CO: Westview Press; London: Mansell Pub., 1988), pp. 160-181.

> (艹• ( ) الوسط (T تموز/يوليو 199r) .

ولكن التضامن الثقافي لا يلغي التغير أو التعلّد في إطار الثّقافة العامة المشتركة .
 متغيرة توجد فيها الثقافة الشعبية والثققافة العليا، وتتصارع في إلمار إلمارها كل من الثقافة

 وفوضوية التتعّدّد الذي يؤكد على التفرد بمعزل عن المشروع المشترك .

وهناك ما يتهّد الهوية الثقافية العربية من قبل العولمة، فكثر الحديث عن غخاطر
 والجرائم المنظمة، والفساد، ووسائل الكسب السريع، على حساب الروابابط الإنسانية والتفكك الأسري وتغييب القضايا العامة

## ثالثاً : التواصل والاتصال بين البلدان العربية في زمن العولمة والثورة الإعلامية

 بلدانهم المختلفة، للتغلب على التجزئة والتباعد في سبيل تجاوز المسافات النفسية الاجتماعية الفاصلة بينهم، وللمحافظة على الهوية وتثبيتها وبث ورل روح احترام التعدّد وحق الاختلاف. غير أن ما نجـده في واقع الأمر واطراداًا بتقدم الزمن ألن أن الحدود
 حديدية، في الوقت الذي تتعمّق العلاقات مع أوروبا وأمريكا في زمن العولمة والثورة الإعلامية

لقد هزلت العلاقات بين العربـ في آخر القرن العشرين، الأمر الذي يكّد من إمكانيات تجاوز المسافات النفسية والاجتماعية التي تفير التصل بينهم في أقطارهم المختلفة ، والتي تدور كل منها في فلكها الحاص متأثرة بمركز المِاذبية في بِتمعات الغربا




الأقطار العربية، حتى أصبح التبادل الثقافي محدودأ الى درجة شبه الانقططاع والعزلة
وهنناك شيكوى عامة من قبل المفكرين الـرب في كي كل بلد عربي، من عدم




رغـم عحاولات عـابرة من خالال المؤتمرات ومعارض الـكتـب. ومن مظـاهر ذلك أنـنا أصبحنا نتكلم على أدب قطري على حسلى حساب القول بالألأدب العربي، فتكثر الإشارات ليس الى الأدب المصري فـحسب، بل إلى الأدب الأردني واللبناني والكويتي والـي ولعـياني والسعودي والبحريني والقطري واليمني والتونسي. . . الخ . ولا بلا بل أن نحترم ذلك ولك ولكن هذه الظاهرة تعبير عن الجفاء والتباعد العربيين من ناحية، وعن الحاجة لتجاوز

التهميش واعتراف الآخر .
ولا تـتتصر المشكـلة عـلى الثقـافـة، بـل تتعـدى ذلك إلى التـبـادل الاقتصـادي
 ذلك من خلال هـجرة العممال من مصر ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين واليمن إلى


 تثبيت الصور السلبية المتبادلة المسببة في الأذهان . وقد أصبح المسفر بين البلدلدان العربية
 اكتشفوا أن سـفرهـم بـجوازات أجنبية إلى بلدان عربية ألخرى يجنّبهم التأخير وإساءة
 والأوروبية) يؤمّن لهم الاحترام وام والتكريمـ

وعلى العكس من ذلك ، عندما يلتقي العرب خارج

 اللققاءات أن المعاناة واحدة في الكثئر من مضسامينها وأشكاللها ومسببّباتها. وهنا ما ما يكدث أيضاً في الْلُعاءات التي تتـمُ بين العـرب في أوروبا وأمريكا . وبالفعل ، هنالك




 لأنفسهم ولغيرهم .

ثـم سـبت أن أشرنا إلى أن حرب الخليج الثنانية وما تبعها مـن حصـار الـعراق

 إسرائيل وسلمم القوي على الضعيف (لا سلـم الشُجعان كما يترذّد)، إلى مزيل مـ

التشرذم والخلل في مفهوم التوحد العربي. ومن نتائج عملية السلم هذه أن مصر
 أمريكا واعتمادها على المساعدات الأمريكية أن تلعب دور الوسيط في العملية السلمية على حساب دورها كطرف عضوي في الصراع القائمم.

## التكامـل الاقتصــادي

لم يلقَ عامل التكامل أو الاندماج الاقتصطدي الاهتمام الذي يستحقّه، حتى على


 أن قلة من المنظرين أبدت شيئاً من الاهتمام بالعامل الاقتصادي، إما كعامل تفرقة أو

 فحذفه من وعيه السياسي ظاناً أنه بذلك قد حذفه من الواقع التاريخي.

في تعليق على مقولة عبد العزيز الدوري في كتابه مقدمة في التاريخ الاقتصهادي
 (إذا كان الدوري نفسه يقول إن العرب لم يكونوا في وضع اقتصادي اجتماعياعي واحد
 رعوياً، وغير ثابت، فإننا نستطيع - حتى من التحاليل الذي يقّدمه الدوري نفسه ـ أن


ومع هذا، هنالك من اهتموا بالعامل الاقتصادي كعامل توحيد، ومنهم_ قسطنطين زريق الذي قال في كتابه نحن والمستقبل : (إن وجهة التطور الإنساني هي إلى بجتمعات





 في التّاريخ، أصبحت قاصرة عن بجاراة الحياة الحديثة، وغير مؤهلة لتوفير شروطها


فكيف بها، كما هي حانما بالن بعض الكيانات العربية، مصطنعة وغخالفة لواقع الأرض والتاريخ ;الاجتماع،|"0)
هذا ما نصح به قسطنطين زريق من موتق عربي، غير أن وجهة التطور منذ ذلك الوقت جاءت على عكس ذلك تاماً بسبب مزيد من الهيمنة الغربيبة . ما ما حدن

 في العقد الأخير من القرن العـُرين هو أن القوى الـوري الاقتصادية المسيطرة تعمل على


 في جنيف في سبيل دمج الاقتصاد العربي في النظام الرأسمالي العالمي، وهو ما ينتج

 القدرات والموارد العربية ستوظف في خدمة القوى المهيمنة وليس من أجل الأهدنـ ألمُ القومية أو حتى القطر ية نفسها
وكنا قد أشرنا في الفصل الأول إلى مقولات سمير أمين حول أهمية التّكاملِل



 تكوين الأمة والمجتمع، باعتبار أن التجارة البعيدة المدى عبر اللقارات مرورواً بالوطن العربي عن طريق البحر المتوسط سـاهمت في نشوء الملدن والامبراطوريات التي المي كانتي تقتضي مصالحها التوحّد المياسي من أجل تأميز الخططوط التجارية العالمية. من هن المنا اتصفت المنطقة العربية تأريخياً بالطابع (المركنتيلي" الذي سهّل التنتل بين دمشق وطنجة
من دون تخوف من غياب الأمن

هنذ ذلك الوقت نشأ تناقض بين التقدم التجاري والصنائنائي والتكنولو لوجي الغربي والاندماج السياسي و!الاقتصادي العربي، إذ تبيّن أن تقدم الغنرب يتمّ على حساب
 والجزيرة العربية والهالل الـالصيب والبحر المتوسط. كـلـلك تأترت سلبا سلبأ الطرق التجارية

وعرقلة مشاريع التصنيع، والسيطرة عليه وتزنته سياسياً.

 العربية وقضبة الوحذة العربية كانت في جميع مراحل تطورها نعبيرأ عني بعض القوى الاجتْناعية المؤثرة في المجتمعات العربية. وان الانحسار الذي تُـهـهـه هذه القضية اليوم... ليس إلا نتيجة لفقدان تلك القوى||(1) الم


 من خلالها بعض المناطق في إنتاج عصولات تستوردهما أوروبا كالقطن في مصر، ، والحرير في جبل لبنان، والخمضيات في فلسطين، والتمور في العراق. الدولة الإقليمية إلى خلت حواجز للتبادل الاقتصادي بين البلدان العربية في ما بينها.
 آخر . وحين كان سعد زغلول لا يرى فائدة من التقارب العربي، كانت نسبة التجارة
 والستينبات، لم يزد معدل التبادل التجاري بين البللان العربية علي عنُر جمهوع التبادل
 تَارة بلدان الشرق الأوسط تتم مع البُلدان الصناعية. أما التجارة بين بلدان الشُرف الأوسط نهي أقل من سبعة بالئة من بجموع الواردات والصادرات.

وكان قد ازداد الاهتمام العربي خلال السبعينيات بعامل التكامل الاقتصادي وبإمكانات تكوّن نظام اقتصادي عربي، وبطبيعة العوامل التي تعيق تطوره. في هذا


 مالية هائلة وبجموعة الأقطار غبر النفطية التي تعاني مشاكل الفتر(4•1).


Yusif A. Sayigh, The Economies of the Arab World: Development since 1945 ( $1 \cdot \mathrm{v}$ ) (London: Croom Helm, 1977).
International Monetary Fund [IMF], The Direction of Trade Statistics Yearbook, (1•^) 1991 (Washington, DC: IMF, 1991).


العربي واحتمالات المسنقبل (بيروت: مركز دراسات الو حدة العربية، ••19^).

كذلك أشارت ناديا الشيشيني في ذلك الوقت إلى أن محاولات تحتيق التكامل
 تعترضها ظروف قد تزيد من الاختلال في التوازن . الا ومع تقدم الوقت يؤدي اختـلالل التوازن إلى مزيد من الاستقطاب اللذي أدى في السبعينينيات إلى ظهور ثلاث
 والأقطار التي تملك طاقات بشرية كبيرة ولكنها تعاني قلة الموارد المالية، والأقطار التي تغتر إلى الموأرد الطبيعية والمالية والبشرية(•(1))

وتناول عبد العال الصكبان مقولة عدم اتفاق النظام الاقتصادي العربي القائم مع
 مراحل التنمية في الأقطار العربية. ولكنه رأى أيضاً اأن العمل الاقتصادي المشترك


 VI دولارأ)، فتكون نسبة التفاوت بينهما واحد إلى Y7T مرة.

وما حدث منذ ذلك الخين هو مزيد من الاستتطاب والتركيز على المـار الـح
 عرقل عملية التكامل الاقتصادي العربي، على عكس ما تا توصّل إليه الالتزام الرسمي
 القُرن العشرين

وكان من الطبيعي أن يخفق مشروع التكامل الاقتصادي بسبب التبعية والارتباط بالسوق العالمية الرأسمالية والتركيز على الأهداف التُطرية في المدى الآني، وفي خدية


 منها والبعيدة. وباندماجها العضوي في النظام العالمي تجد المجتمعات المان العربية نفسها
 وأخطر ما يواجههها حالياً نتيجة لنلك تفاقم في الحلافات الداخلية ضمن كل بلد
(1 (1) ناديا الشيشيني، "معالحة اختلال التوازن الإقليمي في الوطن العربي،" قضايا عربية، السنة

(111) عبد العال الصركبان، نـحو نظام اقتصادي عربي جلديل، أورات عربية؛ رقـم 9 (لندن: مركز

الدراسات العربية، (1911)؛ ص •0.

عربي. بكلام آخر، لا يبدو أن النخب السياسية والاقتصادية تعي كلياً مسألة مهمة


 الآن طبيعة هذه العلاقة العضوية.

والخلاصة الأخيرة في هذا المجال، أنه كما تحققت الوحدة في في السابق بسبب
 والاستقرار، كذلك تنهار الوحدة في الزمنن الحاضر بسببب وجود قوى اقتصادية
 القطرية وارتباطانها بمركز الاقتصاد العالمي. إن القوى الاقتصادية والطبققات والعائلات الحاكمة في الأقطار العربية تعمل على تأمين مصالـهـها الـناصة بالإبقاء على التمجزئة
 ذنك على حساب الدولة القطرية كما على حساب الأمة.

النحدي الخلارجي : عامل توحّد أم تجزئة؟






 لزمن طويل في المستقبل، في ظل الهيمنة الأمريكية منذ بدايات منتصف القرن.

أمام هذا الوضع العسير، وبعد حوالى قرن من التجارب، يمكـنـنا أن نطرح



 هي الأوضاع والظروف التي ساعدت في تغلّب العوامل الحارجية؟ من المسؤول عن
 الظواهر في حال تبوتها منفردة تنور كل منها في في فلك فلك خلم متنافرة متصصادمة تُدار من الحـنارج ومن قبل المُكز بـواسططة (الريـموت كونترونل"
(Remote Control) وغياب احتمالات قيام الواحد المتعدّد؟

كان الجزء الافريقي من الوطن العربي خاضعاً مباشرة للسيطرة الأوروبية حتى
منتصف القرن، فاقتصرت احتمالات قيام وحدة ما على المشرق، غير أنه هور ألهو أيضاً ما لبث أن سقط فريسة سهلة . وبذلك تكون التجزئة السياسية قد فرضي العربي كافة بعد انهيار الخلانة العثمانية. ومع أن هناك أك عوامل داخلية ألئر أثرت في فرض

 الكببر في ذلك، فقد هيأ للهيمنة الأوروبية على الأقل بإضعاف المجتمع وتجريده من مناعته في مقاومة التفكّك الاجتماعي
احتل نابوليون مصر عام إلا






 . ${ }^{\text {(IIT) } 197 V \text { 19Y. }}$





 الثاني/نوفمبر عام 191V، والنذي قال بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد تمّ تمّ


 الإسرائيلية على أنقاض المجتمع الفلسطيني وتهديدها لأمن بقية البلـدان العـربية
(IIY) النقيب، المجتمع والدولة ني الملبج والجزيرة العربية (من منظر غختل)، ص OA ـ O . 09.

ومصشالـها . وقبل خسارة فلسـطين كانت فرنسا قد اقتطعت لواء الاسكندرون ومنحته لتِّركيا عام $19 r v$.
ثـم لجـأت الامبـريالية التغربية إلى استعـمـال عــة وسـائل في صنـع التـجـزئة وترسيخها، ومنها: صِنع كيانات جذيدة، واستخدام التّغرقة بين الجمماعات الطائفية






 والثورات التحررية.
 أهم مقولات نظرية التبعية أن الاندمأج الاقتصادي في النظام الرأسمالي العالمي أفضى إل نشوء نُخْبِ سياسية واقتصادية ترتبط دعالمها ارتباطاً عضوياً بمراكز هذا النظام، فتنشأ فجوات بين هذه النُخْب والطبقات الشُعبية داخل اللجتتمع الواحد . و ويهمنا هنا بشكل خاص أن نشير إلى الدور التي لعبته الطبقات والأسر الحاكمة التي تشكل والمدا

 كختلف قوى النفوذ من أصحاب المصالن الخاصة" . . . . وهنالك طبقة محكومة . يجب أن نستعمل الطبتة الحاكمة لمصلحتنا" (Tr". و.

 فارتضت بالككيانات التطرية التائمة "اوبأشكال ضعيفة من العالاقات العربية في إطار


نتيـجة لهذه التتطورات السياسية و'لاقتصادية والا جتماعية نشأت فجوات بين

ر( (I Y) هذه هي اللغة التي حددت بها السياسة الْفرنسبة في المغرب الكبير وفي فيتنام، وذلك كما Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A Comparative : وردت عــــــــد Study, p. 70.



الطبقات وبين إلجماعات، وكثيراً ما أذت هذه الفجوات إلى صراعات داتخلية منذ






تعرّض للهيمنة الغربية．
وبذلك تكون قد تكوّنت طبقات وأسر حاكمة ونخب اقتصادية واجتماعية ذات مصالح وامتيازات وارتباطات وطموحات وأَساليب حياة متميّزة وتطلعات خاصة ، جعاتها تتمسك بالككيانات القائمة وتصارع نلبقاء عليها ．حلّت القطرية لفائلدة القّوى

 اللملافات الطبقية في الصراع القومي ولتأجيل البحث في موضوعات الـوات الصراع الطبقي،


 والقضية القومية والقطرية نفسها ．شئنا أو أبينا أن نعترف، إن القهـه القون القومي والقهر الطبقي وجهان لحقيقة واحدة راسخة في الواقع العربي خلال القرن الُعشرين، كما في الكثير من بلدان، ومناطق، العالم الثّالث．

صحيح أن ما حلّ بالعرب مسؤولية عربية، وهي مسؤولية جميع العرب بلا




 مقالة تَالية نُشُرت أيضاً في الحياة（11）، وذلك بعنوان تبسيطي يتجاهل تعقيدات الواقع

Philip S．Khoury，Urban Notables and Arab Nationalism：The Politics of Damascus，（110） 1860－1920，Cambridge Middle East Library（Cambridge［Cambridgeshire］；New York： Cambridge University Press，1983），p． 23.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1997/を/17 (1) (17) } \\
& \text { 1997/を/rץ (1) (1V) }
\end{aligned}
$$

العربي، "المشكلة ليست في الخارج المستغل بل في الداخل الكسول" .

حين نشدّد على أهمية بعض العوامل، كالعوامل الداخلية في هذه الحالة، ليس من الضروري أو من المفيد، كمـا أنه ليس من الواقعية العقلانية أَن نقلّل من أهمية

 العضوية بين العوامل اللأخلية والعوامل الخارجية التي لا يمكن فهم بـر بعضها بمـعزل


 وليس لأسباب موضوعية . وأقصد بالأسباب السياسية هنا دعالونا
 الأققل تغيّر"، بعد أن بات العالم ("قرية صغيرة تضمنا مع هنا الغربا فـرا شئنا أو لم

لم يقل لنا لطفي الحُولي ما إذا كانت مقولة تحوّل العالم إلى قرية صغيرة تضمنا مع النـ

 العربية والنظر إلى فكرة العروبة أو الدعوة للتضامن العربي على أنها "وهمم"، لأسباب تتعلّق باتساع رقعة الوطن العربي وكثرة التنوع بين أقاليمه وجماعاعته وتزايد التّا التناقضات
 والقول الآخر بأن الوطن العربي شُاسع الاتساع وشديد التنوع والتناقض إلى درجة الالنصام في شخصيته وهويته؟ هل يعني هذا أننا نعيش خارج العالم والتاريخ وهذه

العولة؟
على عكس ذلك تاماً، يستنتج مـمدل عابـد المـابري أن ا"الوحدة العربية بقيت


 الأزمات، بسبب التفاوت الكبير في ميزان القوى .
إن النـرب، الذني عمـل بالتعاون مـع قوى داخلية، بوعي منـها أو من دون وعي، على تفسيخ الوطن العربي، لأنه يرى في التوحد قون قون تحرّرية من التبعية وتهيدأ
(119) الجابري، مسألة الهوية: العروبة والإملام... والغرب، ص r| و71.
'لهيمنته، لن يقبل بأي نزوع نحو التضامن العُربي إن لم يكن تضامناً في الاستسلام.


 تنسيخ السياسات العربية (Atomizing Arab Politics) هدفاً أساسبأ من أهداف كبار غظططي وزارة الخارجية لعملية عاصفة الصحراء، الأمر الذي لم بكن بإمكانهـم



هناكُ حقاً أزمة كبرى في علاقة العرب بالغرب كما بالذاتات، ومن الخطأ أن نفصل بين أزمتي العلاقة بالذات والآخر . إن العُربي بعاني في علاقته بنغس، وتراثي وهويته كما يعاني في علاقته بالغرب والخداثة. من هذا المنطلق كنـي
 يعانون في علاقتهم بالغرب (امن إحباطات الفُّلر في تحديث المجتمع ونجاوز الأوضاع السائدة منذ مطلع القرن العشرين الذي يشرف على الانتهاه. وبين أمهم الأسباب المارجية لهذا الفشّل أن علاقتبـم يالنغرب راوحت بين التقليد أو الاتباع وعاولة

 اللتكافئ الحر والمواجهة . .. وقد شوّهت اللطاقة التصادمية مع الغرب بالصناعي طبيعة

 الحضارات السسابقة وتطورت بنعل الثورة الصناعية والنتكنولو جيا الحديثة وتوجهه


 يرفض المستقبل أن يولد ... وأخيرأ لا بذَ أن ندركُ أن مواجهة الآخر لا تنغصل عن مواجهة الذاتر. .

انطلاتاَ من مبدأ كلاسيكي في علم الاجتماع السياسي، يمكنتا أن نيقول بوجود علاتة إيابية بين التحدبات والمخاطر الهارجية من ناحية، ومدى التوحد الدالخلي من




 الاجتماعي مثل البلدان الاسكندينافية وبلدان أمريكا اللاتتنية لم تشعر بضرووزة الاتحاد،
 الليطار على الملانب الإيمابي الذني تلعبه المخاطر والتُحديات المارجية في الادفع بجتمعات








 فلسطينية - عربية، ما عزّز قيام نِّعة التشـديد على الهوية الْفلسطينية المستغلة متعارضة
 غتلفة، وحتى متناقضة متضادة أححيانأ، في كيفية التعامل مع التحدي الإسرائيلي. تّمّ ذلكُ في حالات الاصطدام كما حدث بالنسبة لمنهج الحل السلمي . في الحالتين جرت |نتسامات حادة وتفرّد وحتى عدم تنسيق بين الأطراف العربية، دولا كانت أو أو جماعات واتجاهات



 القائمة أو الحركة الأكثر قرة وانتشارأ على مقولة أن لا صوت يعلو على صـوتها. مـا

Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (Glencoe, IL: Free Press, [1956]). (IYY)

 لتجارب التاريخ الوحدوية (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 19V4)

يكري في مثل هنه الحالات أن يتم اللجوء إلى الامتثال التُسري، عن قناعة أو خوفاً، فيتكون نظام البعد الواحد باسم التحدي الحارجي .


 ديمقراطِية حقيقية في إطار التوفيق بين مصالح الجِماعات والطبقات من ناحية، ومصالح المجتمع أو الأْمة من ناحية أخرى.

وكي ينعب التحدي الخارِجي دوراً إيمابياً من حيث الدفـع باتجاه الو حدة (فالمبدأ



 وحقوق الإنسان، وحدوث انتصارات فعلية بمشاركة الشعب، وان واحترام حق الان الانتلاف والتعذدد أو قيام النظام الديمقراطي، وغيرها ونا (كما سيتبين لنا في أقسام لاحقة من هنا

 الدانخلية ضمن غختلف الأقطار العربية، وليس في ما بينها فتحسب. إنتا حقاً نعيش في نهاية القرن العشرين زمن التفتت في زمن العولمة ذات الطابع غير الإنساني.

## خـلاصـة

تبين لنا من هذا الاستعراض لمختلف جوانب التنوع والتّجانس في المنج
العربي ومدلولات ذلك بالنسبة لقوى التوحد والتجزئة ومن ثـم لمسألة الهوية القو المية، أن فجوة عميقة فسيحة تغصل بين الواقع والحلم في المياة العربية الحديثة. فيما تحملم غالبية العرب بتحقيق وحدة عربية شاملة متقدمة منيعة فعالة في التاريخ وفي وني تنمية الإمكانات الإنساننية والموارد المادية، يستمر واقع التجزئة والتُشتت والنتزاع اللداخلي



 والتراجع والتنازل وفقدان السيطرة على المصير وتفاقم الولاءات التمات التقليدية وارتباط
 الوواقع والحلم فجوات عـة بين الجلزء ونفسـه، وبين الجـزء والجلزء، وبين الأجزاء

والككل، وبين الواقع الاجتماعي المتكامل والواقع السياسي المتعاكس، وبين الأمة والدولة، وبين الدعوة والممارسة وحتى لتِّدِداد صعوبة التمييز بين الواقع والللاواقع في هذا الوقت تتـفاقَ أسيـاب الُعلـة ويتعمّق ارتباط الأنظمة العربية بقوى




 هنا ما نشهيهه من نشُوء الهويات المتنافرة .
 وفوضوية اللعدد. لقد شهد المجتمع العُربي طيلة القرن العشرين نزوعاً استقطابياً بين
 مقولة الوحدة بزعامة بلد واحد وقائد واحد وحزب وانِ واحد ومغهوم واحد من دو دون ألي


 والمصلحة الذاتية، ينشغل كل طرف بمشاريعه من دون أي اعتبار للمشاريع المشتركة.





 إئراء الجزء بإثُراء الكل . هذا هو النزوع الذي نادرأ ما تُّت أية عحاولات جات جادة لتطويره
في الاتجاه الصحيح.

يقوم النزوع الثالث للعمل المشترك كل على رؤية حضارية تفهم الهوية على أنها دائرة

 العربية
ليس من النغريب إذن أن يستمر المجتمع العـربي في موقعه الهامسُـي ساعياً بإحساس مأساوي لتتجاوز حاضره. إن مئل هذا الإحساس العمية الميق بالاغتراب عن الذات والمجتمع والدولة يعـمل بدوره على توحيد الشُعبَ العربي في نتمته ورفضه

للواقع الهزيل الذي يعيشه. إنها معاناة في صلب البحث العربي للخروج من حالة
 أن يدركه العرب أن فقدان الكل سينتج منه أيضأ فقدان الجزءء، وما لم الم تـتم الوحدة

 ولذلك نستمر ني بحث أحوال ومستلزمات الاندماج الاجتماعي والسياسي في الفصل الثالث.

## (الغصــل) (الثالــ)

## مصير الاندماج الاجتماعي والسياسي

## مقـلـمـة

استخلصنا في الفصلين السابقين أن فجوة عميقة تفصل بين الحلم والواقع وأنه
لا بد من السعي للخروج من حالة الضياع العربي والانتماءات المتنافرة التي هي في


 أنه تجاوز للفسيفسائية التي تغلب الانتماء للجماعة على حساب الانتماء للمجتمع .

إذا كان المجتمع العربي يعاني غياب الاندماج الاجتماعي والسياسي، وهنا ونا ما
 الاندماج والإبقاء في الوقت ذاته على التعدّد الذّي يعترف بالتنوع ويرى فير فيه مصنر

 والابداع؟ وما هي العلاقات المثلى التي يمكن ان تحلّ عحل علاقات القوة والاستغلال؟ بعد أن تناولنا ختلف إشكاليات السمات الأساسية والهوية في المجتمع العربي، يجدر بنا ان نتختم القسـم الأول من الكتاب بإثارة بعض الاسئلة المهمة حول مصبر
 بعد ان نتتبع جذور هذه الانتماءاءات الى أصولها اللراسخة في البنى الاجتماعية اللسائدة، ، اي في الطبقات الاجتماعية والعائلة والدين والدولة الديا

إنه أمر بغاية الخطورة أن نبحث بمسسألة الاندماج الاجتماعي، ومن تم ثم في نوعية الوحدة اللسياسية، في وقت نشهد فيه حصول نزوع نحو التسليم بالواقع السائد

والتخلي عن الأحلام والمشاريع التي كافح العرب في سبيل تحتيقها، خلال ما يزيد على قرن من الزمن. وتقتضي مهمة تجاوز هذا الواقع الـالـائد العمل على تغييره، بعد
 الشُروط الاساسية والادوات الضرورية خصول اندمأج اجتماعي سياسي طوعي.
أول ما تجب اعادة النظر فيه ما صوزرته لنا الثقافة السياسية، التي تنطلق الـق من
منظور سياسي أكثر مما تنطلق من منظور اجتمهاعي تحليلي، من من أن المجتمع العـربي





 بِاعتبار ان الوضع الحلالي غير طبيعي وأن الإمبريالية الغغربية لا بلد ستندحر عاجلاً أو آجلا

تبيّن لنا في الفصلين الأولين، من دون تقلِل أهمية دور الامبريالية الغربية في
تفتيت الوطن العربي و|قامة اوطان وكيانات مصطنعة، الن الواقع الاجتتماعي العّربي اكثر تعقيداً وتناقضاً من ذلك . كع اقر ارنا بالاهمية الحاسمة لدور الامبريالية الْغربية، لا بد من الاعتراف بأن المجتمع العربي بجتمع متكون دائماً وفي حالة صيرورة وليس ولي في
 استكمال اندماجه، كما قد ينزع في ظل عوامل وأوضاع منايرة او مضادة نحو منريد من رسوخ التمسك بالهويات ألجزئية، وربما نحيو مزيد من التجزئة الداخلية ضمن كل من الكيانات القائمة .
بعد سلسلة من الانهزامات والاحباطات العربية، تتبلور قناعات لدى الكثيرين من الْعرب في ناية القرن العُسرين، وخاصة النخّب السياسية والاقتصادية، ان الفكرة الانرة القطرية تُكْنت خلال العقدين الأخيرين من ان تحلّ مكان الفكرة القومية، باعتبار ان
 بعض هؤلاء ان هذا التُحوّل اعترافـ بتعلددية الواقع العربي وتنافر مصطالحه وتغرّد خصوصياته، وان الدعوة للوحدة ما همي سوى وهم وخداع للنفس لا يقرّه الفكر

الواقعي
 الحر كات القومية والتقدمية، وما تبع ذلك من هيمنة النـون النظام الاقتنصادي ـ السياسي الواحد المسلّح بمقولات العولة والخصـخصة والسوق الحر وبالثورة الاععلامية وقـيم

السوق التجارية التي تُكَنت من غزو أدمغة الناس في اقاصي المعمورة. واذا كان ذلك
 يبدو محالح النخب الاقتصادية والسياسية داخل البلدان الصـرى المرى النابعة.


 هذه الاقطار من المحانظة على سيادتها وتماسكها الداخلي أم ستكون هي كذلك الـا مهذّدة
 بل هل تلك ارادة تنبع من تصورها لمصالحها ودورها في التاريخ؟ هل هل تسيطر عملياً
 الطبقات الحاكمة أكثر حاجة في ظل هلا هنه الاوضاع المستجدة الى المحماية من شعوبها كما هي بحاجة للحمماية من جاراتها والموى الاقليمية؟ نعرف جيدآ ان للقطرية أسساً تاريخية، وأن هذه الأسسس تتوفّر في حال بعضها
 يكن بالإمكان أن تنأى عن محيطها . وتقع مصر في الطنيعة بين الدون العربية من هن العنه



 من ملى تحكمها بمصيرها ويجعلها عرضة للتقلبات الداخلية والمارجارجية. لقد صُنعت
 فقامت فيها طبقات حاكمة مرتبطة بقوى خارجية تجعلها بالضروروة، وبرغ ألبتها او من
 بارادة شعوبها، بل ربما وعلى الأغلب بتعطيل هذه الإرادة .



 والاستمرار . ويجدر بنا ان نذكر هنا خاصة لتلك الكـ الجماعاعات القبلية والطائفية والعرقية
 حيث مو|فعها في البنى الاقتصادية والاجتماعية، خاصية حين يقوم النيا

الآخر ضمن البلد الواحد .
 شاهدناه من تجزئة واقتتال داخلي في لبنان والُسودان والمجزائر واليمن، ، وحتى في مصر



 من القرن العشرين هو تعزيز الولاء للجماعة على حساب الماب الو لاء للمـجتمع والوطن
 الحلاكمة أكان ذلك على صعيد الامة او صعيد الوطن؟

نستنتج من كل ذلك أن هناك قوى وأوضاعاً داخلية وخارجية متفاعلة تونة تعمل
 العكس، إلى مزيد من التجزئة. إن المجتمع العربي يشهد صر اعأَ حاداً داخلياً وخار جبياً


 غيبية تتم بمجرد التفاعل التاريخي

 ورافتقر بتخلفه (والعكس صحيح ايضاً إذ ان الاساملام بدوره يزدهر بارْ بازدهار المجتمـع
 التاريخ ومن خلال مواجهات حادة في الداخل والملارج معأ. المهمه في هذا الأمر ان ان الما
 التي يستعيد فيها العرب سيطرتهم النسبية على مصيرهم وحسبما يفعلون بالتاريخ الو ينفعلون به .

إن هذا التساؤل حول ما انذا كان المجتمع العـربي مكوَّناً (ما بستتّع التقول انه




 الثتاريخ والواقع المعيشي ويتجاهل تناقضاته في توجهاته الدانخلية والمارجيبة، معتبرا بممارسة سحرية غير مسؤولة أن الأمة كائن مكوّن ثنابت وحتمي، ومنهج تحليلي نتدي

الديالكتيكي" ينظر اللى المجتمع في سباقه التاريخي مشـذّداً على تُوّله باستمرار وتعرضه الل ختلف الاحتمالات، فيكون على الانسان أن يمارس دوره الططلوب ويتحمّل مسؤولية تصرفاته.
 الانسانية في الكفاح، ويمنح الفعل الانساني دورأ اهم في صنع التاريخ والتحرر من
 التاريخ وبمعزل عن إرادة الانسان، ام هي متحركة متحؤلة في التاريخ وبه؟ نتول انها متحولة وتد يتم التحول برغبة الشُعب او رغم ارادته، كما ان الوعي بالهوية قد يتغيّر تنيراً جذرياً خلال وقت قد نفاجأ بقصره.

 العربية، أو وحدة الهلال الخصيب) أم وحدة عربية شاملة، لا يني ان الـا الدعوة بحد
 يعود الفشل عل الأغلب لعدم تُكن الفكر القومي من وضع الاستراتيجيا الضرورية


 والانفتاح، او الاققناع بالوسائل اللديمقراطية، او هيمنة تطر على الاتطار المجاورة، او
 والقوى التي يمكن ان تعمل للوحدة والصعوبات التي قد تعترضهيا، ومن هـم اصدقاؤها ومن هم أعداؤها، وكيف يمكن العـن العادة النظر بهذه التحديدات في ضوء التطورات التاريخية المتوقعة وغير الموقعة

 ومطلف، ما ادخله في دوامة من الملانات الجزنية المكلفة، وانشُغلت الأحزابِ والحركات السياسية القومية بالوصول الم الـكم عن طريق الانتلابات العسكرية بدلا من الممارسة اللديمقراطية والمشاركة الشُعبية، فدخلت في صراعاعات ثانبية ليس بعضيا مع بعض نحسب، بل مع نفسها ايضأ، وخضعت لسطوة الماكم الفـرد والمؤسسة العسكرية والمخابراتية، ما آدى لقيام الظمة استبدادية مارست القمع على الشُعب بانسم القومية والوطنية والمصلحة العامة
 على تجنبها واهمالها والتقليل من أهميتها في الاضي، ولا يكوز الاستمرار في إمالها

خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين الذي شهـد ما أسماه لطني الخولي ॥عاصفة المتغيرات التي قلبت، على نحو مباغت للنجميع، ما كان يعتقد انها بأت مستقرأ وثابتاً وحاكماً للفكر والعـم والسياسة والاقتصاد والاجتمـاع والعـلاقات الـعدائبة وغير

 عحاولة الاجابة عنها من دون وجل وبشكـل يسمح بـلا بالتوصل الى حلول عملية تساعد
 ونكتفي هنا بطرح نوعين من الأسئلة، آملين ان نتمكن من الإجابة عن بعضها في هذا الفصل وأقسام الكتاب اللاحقة.

يتعلق النوع الأول من الأسئلة بطبيعة الانتسامات العربية داخل الأقطار المختلفة وفي ما بينها، ويشمل أسئلة من النوع التالي: ما التغيرات التي حدثت على على صعيد
 والمستجدة، التي تسهـم في استمرار الولاءات التقليدية التي تتعارض مع الانتماء
 الى اي حد تشكل الولاءات الطائفية والقبلية والإثنية أشكالا مقنّعة من التمييز الطبقي
 الحركات الدينية الاصولية من الحلول مكان الحركات القوميمية العلمانية التقدمية في
 التجارب السابقة؟ كيف يمكين تعزيز الوعي القومي والوعي الطبتي في الأوساط النشعبية فنتجاوز الانتماءات التقليدية والخلافات المصطنعبة؟ ما هي طبيع الميعة التناقضات
الاجتماعية في المجتمع العربي وهل تبـّلت في ظلّ المتغيرات الجديدّ؟؟

ويتعلق النوع الثاني من الأسئلة بطبيعة عملية التغيير والتحرّر والتحرير، ويشمل أسئلة من النوع التالي: ما العمل في سبيل تحقيق الاندمأج الاجتماعي؟ وبي وباتجاه منذا؟
 الحركات الوطنية حتى الآن في اظهار اهتمام حقيقي بتضايا التحرر الاجتماع


 ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام التعتّد وحقوق الإنسان بما فيها سق إلا الاختلاف؟؟ هل يمكن إقامة تحالفات جبهوية مستمرة بين القوى التي تعمل في سبيل التوحد والتحرّر

ومناهضة الموى اللارجية المهيمنة؟ كيف يمكن تنشيط المجتمع المدني ومشاركة الشعب في صنع القرار والنـُشاطات العامة عن طريق إنشاء منظماته التي تعبّر عن مصالحه وطمو حاته لنفسه وجتتمعه والإنسانية؟

لن يكون بالإمكان الإجابة عن هذه الأسئلة قبل تحليل أنماط المعيشة التقليدية
 الثقافي في القسم الرابع . بعد ذلك نفرد فصلا ختا ختامياً لمسألة التغيير . هنا سنتناول
 والسياسي، على ان نتوسّع في ذلك في الفصل الأخير .

## أولاً: رؤى بديلة للمستقبل العربي

في ظل المتغيرات العالية والقومية والمحلية، يتضح لنا تدريياً اننا كعرب نُواجه

 توفيقية مهادنة للأنظمة اللسائدة، ورؤبة دينية أصولية، ورؤية قومية علمانية تقدمية.

## 1 ـ رؤية الانتماءات الحلاصة

بين الرؤى التي تزداد رسوخاً في المجتمع العربي ذلك التصور الذي ينطلق من
 الوضع القائم، باعتبار ان لكل بلد او قطر عربي خصوصياته وطابعه المتفرد المتميز من

 الأقطار العربية الأخرى. بكاملام آخر، ترتكز هنه الرؤية على اعتبار الوضع القائم

 ترسيخ هذا الواقع وإعطائه مزيداً من الشرعية والمناعة الضرورية لاسترا لاستمراره. وني ظل
 لسلوك حتى تلك المسالك التّي تسيء لمصالح البلدان العربية الأخرى في خدمة
 تأيدها لمثل هذا التوجّه.

يتشكـل أصحاب هنه الـؤية عـادة من الطبقـات والأسر الــاكمـة والنـخب الاقتصادية التي انبثقت في الأصل من التبعية الاقتصادية للغرب، وبعض الجمماعات القبلية والعرقية والطائفية التي تختلف مواقعها من حيث مدى الاستفادة من الواقع

السائد. وقد ارتبطت هذه الجماعاعات والطبقات والقبائل بالغرب ارتباطاً عضوياً، اقتصادياً وسياسياً وثقافياً . وكان الغربـ هو الذي الذي اغتال أحلام ومشاريع الو الوحدة ،
 معاهدة سايكس - بيكو، كما ساعد أيضاً، وبدوره، على خلق الور اسرائيل على أنها جزء
 رسم خرائط البلدان والشُعوب، ويعمل على مشاريع التقسيم ومقاومة الوحدة، بلألـا بل حتى التقارب والتنسيق بين الأقطار العربية.

وعلى صعيد خارجي يتمثل هذا التصوّر بالإمبريالية الغربية (الأوروبية أولاً
 استفحال الامبريالية وتمسكها بمهمة تثبيت التجزئة العربية بمتختلف الوسائلـ .
 الطائفية والقبلية المرتبطة بالغخرب والملتزمة بإقامة وتثبيت كيانات وأنظمة تؤمن بنيويا تفوق فئة واحدة او قلة من الفئات في غختلف المجالات على حساب الفئات الأخرى ولانيا في الوقت الذي اصطنعت كيانات عربية تحكمها قبائل وعائلات وطوائف، اتيمت اسرائيل، الأمر اللذي كان يمكين ان يتم فقط بتشريد الشُعب الفلسطيني واقني واقتلاعه من
 ظهور اليهودية التي استمدت الكيثير من معتقداتها وقيمها وطقوسها من الديانات السابقة لها في المنطقة

أقامت الحركة الصهيونية اسرائيل بمساعدة غربية وجعلتها قاعدة عسكرية

 يشُكل تهديداً لأمن اسرائيل والمصالح الغربية. وبين الأسباب التي جعلت الغئ الغرب
 القومية والتحرر العربي. إن أي نهوض عربي في نظر الغربّ، كما في نظر نظر اسرائيل، ،
 الضروري للغرب ولاسر ائيل ان يظل المجتمع العربي متخلّفاً ضعيفاً منقسمأ على نفسه ومنشغلاً بخلافاته الجزئية .

أما كنموذج، فقد عملت اسرائيل كما عمل الغرب، على ولى خلق أوضاع تشا تشجّع


 بدوره، وكردة فعل، شُجِع التيارات الطُائفية، فاستوحى بعضها التّجربة الصهيونية

واقتدى با وعمد الى استعمال أدواتها وأساليبها.
وقـد عمدت المدراسات الصهـيونية كما عـمـدت الدراسات الاس الاستشراقية الى التشكيك بوجود هوية او قومية عربية او إقليمية خارج ما هو قا قائم، وصوّرتها على انها أوهام وخرافات وأحلام لا صلة لها بالواقع . وفي الؤوقت الذي استفضنا في منا مناقنشة الدراسات الاستشراقية، وخير من فعل ذلك ادوارد سعيد في كتابه الاستشراقي، أهملنا الدراسات الصهيونية. ولمجرد الاطلاع على عدد من مقولات الصهيونية في هذا المجالل نشير باختصار الى أمثلة قليلة من هذه الدراسات
حرّر مناحيم ميلسون (Menahem Milson) (أستاذ الأدب العربي في الجامعة العبرية وحاكم الضفة الغربية لمدة) كتاباً حول المجتمع والبنية السياسية في الوطن العربي صوّر فيه المنطقة على أنها أوطان لجماعات طائفية وعرقية تعيش في حالة نزاع أو عزلة بعضها عن البعض الآخر، ولا تعترف بسلطة ألما خلارج سلطتها الذاتية، وتنعدم
 حول التمايز والاستقطاب الطائفيين داخل سوريا لموشي معوز اللذي يُعتبر خـير خبيراً في

 المسلمين والمسيحيين كانوا ضد اليهوده()
بين مقولات ميلسون وغيره من المساهمين في هنا الكتاب أن هنالك موقنا الالقوة والخكم عميق الجلور في التقليد الاسلامي ، يميل الى عدم تُشـجيع متاومة
 إكراهية يشَّل مصيدراً للشرعية السياسيةه(ب)

 إطار نظري ألفيّ (Millenarian) يتم التشديد فيه على الوحدة والمجد العربيين، وقوة
الحضوع لأحكامَّ الضرورة .

واستعان مارتن كريمر (Martin Kramer)، الذي عمل مديراً مشاركاًا في مركز



Menahem Milson, ed., Society and Political Structure in the Arab World, Van Leer (Y) Jerusalem Foundation Series (New York: Humanities Press, [1973]), p. 42.
. المصدر نفسه، ص (r)
Fouad Ajami, «The End of Arab Nationalism,» New Republic, vol. 12 (August 1991). (£)

هوية خاطئة)|(0) أكّد فيها (ان العديد من العرب تخلّوا عن ايمانهم بالأمة العربية . . .



 أنفسهم كشرق اوسطيين، متوقعين قيام سلم عربي - اسرائيلي ونظام تعـاون اقليمي جديد شسبه بالنموذج الاوروبي)(7) .

تلك هي ببساطة قصة القومية العربية في رأي كريمر، ويستغرب الاكيف ان
 هوية خاطئة، (vدعين أنهم كانوا طيلة هذا الوقت شخصية أخرى") غير شخصيتهم المحلية الحفيقية)

لم يكن هذا تصور الأدبيات الصهيونية فقط بعد حرب الخامس من حزيرانـ الما
 الصراع العربي - الاسرائيلي . ومن الأمثلة على نوع المّارسات التي التي استمدنتها استا اسرائيل





 الثورة والحرب الأهلية، تأخذ الأمور بعداً آخر ، حين يصبح بإمكان المِان حتى الضعيف أن أن
 بدون مبادرتنا ومساعدتنا الناشطة لن يتم ذلك|"(A)

ولذلك نتساءل، من دون ان نقلّل من أهمية الحلافات الداخلية، وهي خلافات

Martin Kramer, «Arab Nationalism: Mistaken Identity,» Daedalus (Summer 1993). (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { المصدر نفسه، ص (I) } \\
& \text {. IVE المصلر نفسه، صم (V) }
\end{aligned}
$$

Livia Rokach, Israel's Sacred Terrorism: A Study Based on Moshe Sharett's Personal ( $\wedge$ )
Diary and Oiher Documents, with an introduction by Noam Chomsky, AAUG Information Paper Series; no. 23 (Belmont, MA: Association of Arab-American University Graduates, 1980), pp. 24-25.

موجودة وحقيقية، ماذا كان دور اسر ائيل في الحرب الأهلية في لبنان؟؟ في اثناء
 واشنطن بوست جوناثان راندل من خلا وجود علاقة مع الاسرائيليين تعود الى زمن طويل، وهي كما يقول علاقة بين اتجاهين يؤمنان بنظرية (الدولة الفسيفسائية"). وقد شرح إسرائيلي متخضصّص بالشُئؤون النعربية


 حكومتان أقليتان تديران سوريا والمراق . الملك حسين وجماعنته من البـدو أقلية في
 والمسيحيين. وفي الجزائر والمغرب أقليتان كبيرتان من البربر . إذا نجحت انـيان اسرائيل في الاتصال بجمبع هذه الأقليات التي تقاوم العروبة والإسلام، فإنها عندئذ تستطيع ان (9) تزّق العالم الاسلامي)

ومع أن هذه الأقليات قد تكون غير مستعدة للتعامل مع اسرائيل في الأحوال
 الاضطرابات [هذا ما فعله المتمردون في جنوب السودان ، والقوات اللبنانية، وربيما





 هذا التحذير في زمن عادي ولمجرد المطالبة بإصلاحات طيفية.

وقد أخاف بِيار ابلجميل في ذلك الوقت، أي قبل Y^ سنة من الغزو الاسرائيلي
 اسلامية على جبهة مسيحية . . . فهل يكسب المريدون بألمسيحيين بغياً وطغياناً ان أولئك المسيحيين سينامون على ضيم. .. ولا يثيرونها مقاومة صاخبة، لاهبة تتيح للأجنبي ان

Jonathan C. Randal, Going All the Way: Christian Warlords, Israeli Adventurers, and (4) the War in Lebanon (New York: Viking Press, 1983), p. 188.
(1) بيار الجميل، لبنان: واتع ومرتجى ، الكتاب الأول (بيروت: منشُورات الكتائب اللبنانية، (lqV.

جيعها"(11) جن الأبواب والنوافن، وأن يستتب دخوله ما يألم له لبنان نفسه والبلدان العربية
ثم ردّد المِميل الإنذار نفسه عام •19v، اي قبل سنوات قليلة من المرب






 فهم حريصون على امتيازاتهم أكثي من حرصهم على القيم الديمقراطية.

إن عدة أمور تختلط في ذهن بيار الجمميل، كما يمكن أن نستنتج من كلامهـ من ذلك أنه يرى الططالبة بالإِصلاح والمساواة في الحقوق مؤأمرة وتعبيرأ عن أطماع ،


 ليس من موقع لبنان كوطن لجميع فئاته، بل من منطلق الـن الدفاع عن الامتيازات التيا

 بموجب النظام بما لا تنعم به الطوائف المسيحية الأخرى التي هي أيضاً حروومة من

 كصراع بين جماعات وطبقات تتفاوت مواقعها في البنية الاجتماعياعية الاقتصـادية السياسية، فيسعى بعضها للإصلاح في الوقت اللذي يقاومها البعض الآخر .

وأخيراً، لا يبدو أن بيار الجميل فكر ملياً بنتائج التعاون مع الشيطان والترحيب

 آلام. وقد تبين إثر نهاية اللـرب الأهلية وغزو اسرائيل لبنان عام 14AY ان الم المسيحيين لم يكونوا أقل، إن لم يكن أكثر، تضرراً من غيرهم نتيجة لسياسة الاستعان الـون بالاجنبي

> (II) المصلدر نفسه، صـ ع (IY)
> 170 ـ المصدر نفسه، ص ع الا 17 (IY)

لمنع الإصلاح الذي يهف لتحقيق المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية. وربمـا كـان حزبه وعائلته باللذات وجماعته كـما يمَّدهـا هـو بين أكثـر

وهنا يجب التنبيه الى أن أصحاب الامتيازات قد بتكـلّمون لغة مشابهة، فلا
 صدرت عن قيادات جماعات تتمتع بامتيازات خاصصة في غتتلف البلدان العربية، وقد سبق أن تحدثنا في الفصل الثاني عن آراء بعض أهل الحـكم في تونس في عهد الرئيس بورقيبة حول تحديد الهوية القومية، كما سنتحدث مطولا فيلا حول المول هذا الظاهرة بالذات في الفصل المخصص للسياسة والمجتمع •
ويجب أن نذكر هنا أيضاً أن التصيّر المرتكز الِي اللدين على أنه الأهم في تحديد
 يتلخْص بكلام عالم الاجتماع موروو بيرغر في كتابه العالم العربي اليوم حيث قالل : اإن
 الشعببة في الشُرق الأدنى هو الدين . إن الإسلام والمسيحية واليهودية هي التي تحدّد



وتتجاهل بعض الدراسات الاستشراقية والصهيونية عوامل الوحدة ووظائفها تجاهلا كلياً وتُفرغ الصراعاتات القائمة من مضمونها الاقتصادي والطبقي، لتركّز بدلا لالا

 والعرقية التي لا تجد ما يمّع بينها غير العداء بعضها لبعضها الآخر (18) ماذا تعني إذن مسألة الاندماج الاجتماعي السياسي لأصحاب رؤية الانتماءات

Morroe Berger, The Arab World Today (London: Weidenfeld; New York: (Ir) Doubleday, 1962), p. 23.
Middle East Review: vol. 9, no. 1 (Fall : كمثل لهذه الدراسات التحريضية التشوهية، انظر (1!) 1976), and vol. 9, no. 2 (Winter 1976-1977).

وهما عددان حول الأقنيات في المنطةَ يتضمنان معالات عن المسيحيين في لبنان، الموارنة والحرب الأهلية،

 جتمعات الشُرق الأوسط. ليست المشكلة هي دراسة الأقليات، بل في المعالجة النحريضية والتشوبية لهلذه

الحاصة هؤلاء؟ ليسوا هم من يعنون بمهمة قيام وعي حديث وتصور يقوم على الولاء للوطن والمجتمع او الأمة عن طريق تجاوز الولاءات التقليدية . إنهم يدعون للتعايش
 بالاعتماد على إدارة النزاعات (Conflict Management)، كما يتضح من الدراسات الاسات
 عن الاندماج او تحول الانتماءات الخاصة الضيقة الى انتماءات عامة واسعة

أشير .جهذا الى الدراسات التي صدرت عن مركز الشُؤون العالمية في جامعة هارفرد التي أظهرت أن همها الأساسي هو تحديد الوسائل التي تحافظ على استقرار

 السجالية، وامتـلاك حق الْفيتو المتبادل (Mutual Veto)، والاكتفاء بتنازل البِماعنة المسيطرة رمزياً عن بعض امتيازاتها . . الخ (10) . والغريب في الأمر أن تُسمى هذه النظرية ديمقراطية في الوقت الذي تتناقض بعض عناصر بـنا الميمقراطية كالقول بالتخفيف من تسيُّس الشُعب، في الوقت الذي تستوجب فيه الديمقراطية مشاركة شعبية نانُطة .




 تعمل للمحافظة على الوضع القائم، وتكتفي بالحلول الجزئية والترتيبات التوفيقية بالتنكر
 المستوى الذي تقتضيه. ما ذكرناه حول لبنان ينطبق أيضاً على ما نجلده في مصر مصر والأردن

 الوطن كما على المصالح العربية العامة. وعما يساعد في تعزيز هنا التا التصور ارتباط الطبقات الحاكمة بالنظام العالمي الغربي الرأسمالي وتبعيتها العضوية له في زمن العولمة .

Eric A. Nordlinger, ed., Conflict Regulation in Divided Societies, with foreword by (10)
Samue! P. Huntington, Occasional Papers in International Affairs; no. 29 ([Cambridge, MA]: Harvard University, Center for International Affairs, 1972); Arend Lijphart, "Consociational Democracy," World Politics, vol. 21, no. 2 (January 1969), pp. 207-225, and Milton J. Esman, «The Management of Communal Conflict,» Public Policy, vol. 21, no. 1 (Winter 1973).

وفي ما يتعلق بموضوعنا الأساسي نجد أن أصحاب هذه الرؤية غير معنيين أساسأ بمسألة الاندماج الاجتماعي والسياسيي. ان شأنهم الأساسي هو شأن أمني، ألمي

 الوعي الوطني والقومي في أوساط أصحاب هذه الرؤية الضيقة. ولذلك اللك ليس لهم ما ما
 تماما، إنهم يشُخّلون عوائق تِنع ذلك .

## Y ـ رؤية توفيقية مهادنة للأنظمة السائدة

بعد سلسلة من الهزائم العربية المتلاحقة إثر حرب الخامسي من حزير الما
 الاقتصصاد وإخضاعه للسوق الحرة والخَصحصة والثِّورة الإعلامية في عصر ما بعد الحداثة، نشُأ تيار مهادن يشذّد على مقولات الاعتدال والواقو المعية والنقد النذاتي والمساومة والتعاون في البحث عن حلول سلمية للمشكلات المستعصية . وقد تجلت هنه النزعة خاصة في التعامل مع الأنظمة العربية القائمة وتقبل الهيمنة الامريكية، وفي الاعتراف العـف بإسرائيل والبحث عن حلول سلمية للمشكلة العربية - الاسرائيلية، من موقع الضعف والإقرار بأسبقية القطرية على القومية في ظل الأوضاع القائمة
وانني أشير في تحديد طبيعة هذه الرؤية بشكل خاص الى مثل هذه التنناعات

 نشر ها لطفي الحولي في صحيفتي الأهرام والحياة . بين آخر ما كتب قبل وفاته مقالة الحـو
 بنقد الأسس الفكرية والبنيوية للايديولو جيا العربية السائدة وتجاربها المختلفة، ، ثم ينبّه الل عاصفة من المتغيرات التي نواجهها في التسعينياتِ من القرنان العشُرين، فنتج من ذلك قيام عالم غتتلف عما ألفناه بمعطياته وأوضاعه(17) (1)

وفي مقالة أخرى (IV)، حذد لطني الحولي ماذا تعني هذه (الواقعية") في التاريخ

 على وجود أمة عربية، وذلكَ لأنَ ا(من تّتوالد بغعل حصيلة تفاعل تاريخي لعوامل

عديدة، معنوية ومادية معأ، في مقدمها المصالح المشتركة، وذلك لمجموعة محددة من
البشر ، استقروا لفترات طويلة على أرض محدودة ضمن بجتمعات محددة ايضاًا).
ويتابع في هذه المقالة أنه بقلدر ما كانت العروبة في مراحلها الأولى في الجزيرة





 ومتناقضة ... وحالِ بالتالي دون قيام مركز عربي يشذّ ويجذب اللهِ، ويصالح ويمّمع، الأقوام والقبائل العربية في كينونة ما" .
نتج من ذلك حتى بدايات القرن التاسع عشر أن ظلّت (العروبة الكبرى" في


 في تقدير لطفي الخولي. ولكن تبقى المُكلة الأساسبة في نظره ان الطلائع القومية
 اششكلان من أشكال مؤامرات التّجزئة المتواصلة التي حاكها
 عزله وتصفيته في النهاية، وليس عالمالِ عضوياً داخلياً في تكوين البنية العربيةه . وفي تقدير لطفي الخولي (أن كل صياغة نظرية او أيديولوجيا للقومية العربية تتجاهل هذه الواقعة العميقة الجذنور في التاريخ العربي . . . تتعامى عن حصيلة المعارف الموضوعية وسوسيولوجيا التاريخ العربي وتخاصم المنهج العلمي في التمي التحاليل والمرؤية
 الفراغ أو أحلام يقظة طوباوية تنتقر الى أقدام راسخة على أرض التاريخ والواقع". أين المهادنة في هذا التحليل السليم؟ تِّع المُكلة في رأيي في سياق التحليلي

 التتاريخي الذي عرف كيف يستفيد من هذا الواقع العربي في فرض هيمنتئه . إن التعامي عن تأثير دمج البلدان العربية في النظام الاقتصادي العّالني الرأسمالي والتبعية النابيجة
 محلية، إن هذا التعامي لا يقلّ خطورة عن التعامي عن المسألة التاريخية للوعي العربي .

ليس لطني الحولي مضطراً في كاولة إبراز أهمية الاعتراف بالواقع العربي لأن

 العلاقات المتبالة بينهما، فتوصل في سياق السياسيات المتبعة الم اقتناع بأنه، ليس من الممكن خوض معركة مع القوى المارجية، ويكون من الأنضل الدنول الـنول في تفاوض مععا حتى من موقع الضعف والاعتراف بالأمر الواقع، لعل وعسى نحصل على بیض
 اليها هي التي تستفيد منها على حساب الأمة والوطن، صغيرأ كان او كيرأ اورأ．

كنا قد أشرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب اللى أن ما حل بل بالعرب مسؤولية
 الا مفر من الاعتراف الجماعي بالمسؤولية المشتركة عما آلت إليه الكتلة العربية）، كما

 في الخارج المستغل، بقدر ما مي في الداخل النافل الكسول المتقوقع على ننسّهبه،
 تسيطي، صالمشكلة ليست في الخارج المستغل بل في الداخل الكسول، ．

وذكرنا أنه حين نـــدّد على أهمية بعض العوامل، كالعوامل الداخلية في هذه الحالة، ليس من الضرودي أن نتّلّل من أهمية العوامل الأخرى ．هذه هي بالنّات
 العضوية بين العوامل الداخلية والعوامل المارجية التي لا يمكن فهمها بعضها بمعزل عن البعض الآخر، حين نرغب في تُّريح الوضع العربي والبحث عن خرّ خرج من هذا الوضع．اما اذا أردنا ان نعرف لماذا التّل لطفي الخولي من أهمبة العوامل الهارجية وتجاهل العلاتات العضوية بينها وبين العوامل الداخلئلية، فربما يعود ذلك لأسباب سياسية وليس لأسباب موضوعية．وأقصد بالأسباب السياسية هنا هو ان لطفي المولئي دعانا كعرب في مقالنه الاخيرة اأن نعيد النظر في علاقاتنا بالغرب المُاصر، فالغرب القديم مـات او على الأقل تغيْر＂بعد أن بات العالم（قـرية صغيرة تضمنا مع هذا الغرب، شئنا او لم نشأها

هذا ما ناقشناه في الفصل الثاني، ونضيف هنا متسائلين：كيف يمكن الفصل

$$
\begin{aligned}
& \text {.1997/乏/17، (1 الحياة) } \\
& \text {.1997/E/rr ، (19) } \\
& \text {.1997/乏/r• ، الحـياة (r•) }
\end{aligned}
$$

بين الحالة المعنوية الثمقافية الموحدة للمعروبة وبين الحالة المادية الاجتماعية المية السياسية

 يتأكد من صحتها ثم أن يشرح لنا أنسباب قيامها في المجتمع العربي ربما من دون ون النا غيره من المجتمعات. ومن دون أن نفهم حقيقة هذه الظُاهرة ونتعرف الى أسبابها، لن لن يكون بإمكاننا ان نعرف كيف يمكن تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي . ولا ولا يبلدو ان

 يعانيها العرب، شأنها في ذلك شأن رؤية أصحاب الانتماءات الماصة.
لا بذ من الربط بين ما توصّل اليه لطني الخولي في العقد الأخير من القرن


 الناصر وما تبقى من التجربة الناصرية . كان توفيق الخكيم قد أطلق في سي سياق البح حول عقد اتفاقية سلمية مع اسمر ائيل دعوة في صحيغة الأهر ام من أجل





 ينكر هوية مصر العربية . وتثيل الطرف الثاني فقط بلُويس عوض الني الني دعا إلى الحياد
 وأكد على عروبة دصر (Y)

## 「 ـ الرؤية الدينية الأصولية

سنصف في فصول لاحقة من هذا الكتاب ظاهرة صعود الصححوة الإسلامية كحركة سياسية اجتماعية في الربع الاخير من القرن العشرين، ونكتفي هنا بالإلشارة الى هذه المركة كصاحبة رؤية خاصة للهوية وموقف متميز من حيث منـي مسألة الاندمأج الاجتماعي والسياسي، طرحت نفسها في الربع الأخير مني القرن الحشرين كبديل
(Y1) سعد الدين ابرامـيم، صالحوار حول عروبة مصر والقومية العربية،"ا الفكر العربي ، العـد ه
(أيلول/ سبتمبر I9V^) .

للحركات القومية العلمانية التي أخفقت في تحقيق مشاريعها وقادت العرب الى سلسِلة




وكما حاولت الحركات القومية العلمانية بطريقتها الخاصة أن تملأ الفراغ النـي



 المتميز، كما لهما مصالح تتناقض مع النصالح الغربية.



 لذلك انقسامات جديدة حادة لا تقتصر على ما أسماه عادل حسين (الانتسام الـلاد بين



 ليست ذات بعد واحد، بل تتفاوت في ما بينها من حيث الماعند المتدال وملى استعدادها لاستعمال العنف ومن بلد الى آخر .

ليس خطأ حركات الصحوة الإسلامية انها تعمل باستقالال عن الخضارة الغربية
 على التحدي الغربي، فتعمل على فرض نموذج

 من التفسيرات والتأويلات المختلفة، بل المتناقضة في كثير من الأحيان والأحوالا . ترى غالبية اتجاهات الصحوة الإسلامية الحريصة على التمسك بالتراث والتقاليد
(Y) عادل حسين، نحو نكر عربي جديد: الناصرية والنمية والديمقراطبة (التاهرة: دار الـتـبـل


ان الإبداع انطلاقآ من الواقع المعاصر كفر، وتعلن وصايتها على النموذج السلفي كما





 النربي والمُشروع السلفي ـ تقليد لا علاقة له بالإبداع المستقل انطلاقاً من الواقع . المعاصر
ربها كان هذا التوجه بالذات هو الذي دفع عادل حسين لأن يعرّف حالة التقليد







ليست الصحوة الإسلامية واحدة، ولا غختلف من حيث حدة التشـدّد فحسب،
بل من حيث الرؤية والمنهج في تفسير الإسلام ودوره في الخضارة المعاصرة، إن لم


 الماضي، بعودة المرأة الى المنزل والحدّ من مشاركتها في الحياة العامة، في وقت ويدّر
 وطبقاته من دون تمييز او مفاضلة.
نجد أنه حيث تعززت قوة المركات الإسلامية ـ أكانت ثورية أم أداة في يد

 الاجتماعي والسياسي . وقد تكوّنت قناعات لدى الـى الكثير من الفئات أن الدين الدين قد يساء استعماله كسيف فوقِ رقاب العباد لإجبارهم على الرضوخ لمسيئة خاصة . ومع هذا

[^2]يكون للحركات الإسلامية تقدير من قبل المسلمين وغير المسلمين، والإسلاميين

 تحاول أن تفرض الشريعة او تدعو لإقامة دولة دينية في عصر القوميات التي تعترف
 أساس الدين او العرق او الجنس او اي انتماء آخر .

تنسى غالبية اللحركات الإسلامية أن الشُعب يقبل عليها في تلك المالات التي






 الأقل . وليس من الغريب إذن انن تنشأ تيارات وقوى علمانية في التاريخ الاسلامي بشكل من الأشكان، وإن لم تتخذ هذه التسمية بالذات، وذلك قبل الاتصلا

وبعده .
حين تنسى الحركات الدينية ان مهمتها هي معالجِة القضايا العامة التي يعانيها النُعب وليس فرض فهمها الديني الحاص على الناس، حين ذالك الـا لا يكون من الغريب
 مصر، للحكم على بعض الأفراد بالردة لمجرد تفسير النصوص الدينية تفسيرأ علمياً



 نتصوّر، ليس فتط في السياسة، وانما في الفكر ايضآني

يناقش هويدي تحديدأ قرار بجلس الأمة الكويتي بمنع الاختلاط في الجامعات المات والمعاهد، وتصريح أحد كبار فقهاء السلفية المعاصرة أفتى فيه ا(أن خروج المرأة الما الى
 الذي هو من أعظم وسائل الزنال| . وأسوأ من كل ذلك، كما ذكر هويدي، ان يضطر

1997/V/9 ، الأهرام الدولب (Y0)

الشتيخ عمد الغزالي للتصدي الى اخطيب مشهورد" وقف (يصيح بأسى وغضب قائلا: رحم الله أيامأ كانت المرأة فيها لا تخرج إلا ثالاث مرات: من بطن ألون أمها الى العالم ومن بيت أبيها الى الزوج - ومن بيت زوجها اللى القبر" .
 مناقشة هذه الآراء وأن يسعوا للتدليل على براءة الإسلام منيا. هل هل هنه تضايا إسلامية

 الغالب في الخركات الاسلامية يسير في طريق مسدودة، كما يقول جلال أمين، وبذلك لا يختلف شأنه عن شأن اليمين واليسار التقليدي. في معالجته لـ الـالفتنة الطائفيةه أو "تهديد الوحدة الوطنيةه في مصر منذ السبعينيات، يرى جلالول أمين أن هذه المسألة لا يمكن فصلها عن تدشين أنور السادات سياسة التبعية للولايات المتحدة والمهادنة لإسرائيل. وشرح ذلك بتوله: (اكان إحداث (الصدع، الحطير بين المسلمين والأقباط . . إجراءن .. يسهزل مهمة المكومة المصرية في مهمتها البديدة . . . ليس مصادفة إذن، أن تكون بداية التصدع الخطير في العلالة بين المسلمين والأقباط مواكبة
 (1)

ولكن يبقى أن نتول ان بإمكان بعض الحركات والقيادات الاسلامية ان تعبر عن مواقف معتدلة ومتزنة، وإن كانت معرضة بطبيعة توجنهيها الديني الى الاحتواء والعزل من قبل المتطرفين. ومن قبيل تقديمها مثلا عديداً عن الاعتدالن، أشير الى ما
 التونسية والى الصحافة العربية. ما جاء في هذه المذكرة قولها : العرفت بلادنا النعاث الماث
 من هوية البلاد وتراثها العربي الاسامكي، واستهلاء بعنامر الواقع والتاريخ المطورو، واستفادة من مكتسبات وإنجازات العقل البُبري في بكالات النككر والسياسة والتُنية. إن حركة النهضة كأهم تبلور حركي وتنظيمي للتّبار الاسلامي بتونس، هي حركة
 الششرعية الجماهيرية، وهي ترى في المنهج الديمقراطي سببلاً قويمأ لتنظـيم حياة
 "الا إكراه في الدينه" .. . ومي إذ تنطلق من الإسلام كمصدر لتصوراتها الفُكرية والسياسية، لا تذعي الوصاية عيل الآَخرين او التكلم باسم الدين نيابة عن المسلمين.


فبقدر حرصها على حقها في فهم الدين فهمها الخاصن، تحرص كذلك على احترام
 ويَعِد حسن الترابي بأن ايستأنف [التيار الاسلامي] دوره التوحيدي للمجتمع
الذي مزقته عصبية قبلية أو دينة، وحزبية سياسية، وطِبقية اقتصاديةل، ، ولكنه يؤكد من ناحية ثانية وفي الوقت ذاته أن (الالدين مثال واحدلا، وأنَّأولويات التيار الإسلاميك

 الشر عية اللادينية بل تقف أحياناَ كثيرة بديلاً وحيداً لحلانة النظام الراهن)(1)
\& - رؤيـة قوميـة تقـدمية
لم تنجح الحركات القومية والتقدمية بتحقيت الوحدة وتثوير المجتمع، ولكن

 التحديات التاريخية. ولكن الحركات التي تحاول ملوء الفراغ لم لم تستفد من التجارب
 القادم أكثر دماراً ومأساوية .

 بقادرة على التحوّل، بإعادة النظر وتبني منطلقات أكثر وعياً وفعاليّة، فتجدَد نغسها كطائر رالفينيتن، الذيّي يستعيد شبابه كلما تقدّم به العمر بإحر اق نسنسه لينبئق من رماده في ولادة جديدة ساطعة ومذهلة. وقد راود هذا الملم غخيلة العربي حتى في عصر انتّائه، فككتب أدونيس في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين :

أحلمُ أنَ في يديَ جُريةٍ
آَيةً على جنانح طانرِ
من أفق مغامر
ونـ . . يُتال فيه طائر موله بموته
وقيل باسم غده الجديد باسم بعثه
يكترق
(أنوال (المغرب) (1YV)


$$
\text { العدد ץ (آب/أغسطس •199)، ص } 11 \text { ـ 10. }
$$

والثُمس من رماده والأنقَّ (ra).

وني ذلك الزمن نفسه قال شاعر عربي آخر هو بدر شاكر السياب في تصيدة الأنهر والمرت" من ديوان أنشودة المطر :
أودُ لو غرتُت في دمي إلى القرار، ،
لأمل العبء مع البُر

 أعرف ما قد يكون شعور بدر شاكر السياب الذي لم يكن موته التصار ألمأ. ولا أستبعد أن ينظر البعض الى الشُتر على أنه، كبعية الإبداعات التعبيرية، من صنع الـيانيال، ولكنتي أراه تعبيرأ عن وافع الانسان وسعيه الداثم لتجاوز أوضاءه، وعن التمخض في طوايا المجتمع والحياة. واذا ما تأملنا في الواقع العربي منذ منتصف القرن الـي

 بذور تصور قومي يقول بامكانية حصول تَوّل تؤوري في داخله كما في النظام السائد. ليس التاريخ مغلفاً وثابتاً، بل متحوُل ومنفتح على غتلف الاحتمالات، وتد
 وجتمعها فتعمل وسط التشاؤم في سبيل التجدد.


 من نوع آخر في أساليب عملها وأهدافها البعيدة المدى وتركيزها علي الإنسان . إنها
 الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والمشاركة الديمقراطية وتنشيط المجتمع اللمدي وتأمين حقوق الانسان ومساواة الرأة والاقليات واحترام التعددية، وإقامة العدالة الاججتماعية، والتنمية المستقلة الشاملة، بل التغيير التجاوزي الذي سأنتاولياله في الفصـل الأخير وأحدد بعض معاله هنا فتط من حيث دوره في تحقيق الاندماج. بكلام آخر ، إهنا مطالبة بأن تتكوّن لها قناءة خالفة للقناعات التي ساهـت في إخفاتها.
(r9) أدونيس [عـلي أمـد سـعـيد]، أوراق ني الـريح ([بـيروت]: دار بـلة شــر، [1904])،،
ص

ينطلق هذا التصور من تحليل خاص لطبيعة المُشكلات الأساسية التي يعانيها





 وغيرها من المشكالات المتداخلة، والتي التي تحول في بكملها المجتمع العربي الى بكتمع هش
 حقوقه وتنمية أمكانياته الانسانية والمادية .

في صميم هذا التصور دعوة لقيام حركات قومية تقدمية تبدأ بالعمل باتجاه تحوّل

 والخنارج، سلطوي في ثقافته ومؤسساته السائدة، طبقي في بنيتنه الاجتماعية الاعية، غيبي





 للعمل على تغيير الواقع تغييراً ‘ُجاوزياً.

أضع المُشكلة بهذا الكلام وهذه الصيغة ليس من قبل التعجيز او من موقع


 الحلم الكبير؟ كيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف الكبرى وأوضاع المجتمع على ما ما هي عليه وكما وصغناها؟ هل ينبثق هنا الخا الملم والتصوّر المرتكز عليه من تفكير مثالي رومنطيقي، أم ينتج من ثقت بشُعب ذي تاريخ طويل وحافل بالصراع، يرفض الحضوع ولمِ
 أخطائه فيتكوّن له وعي جديد يفرض عليه مهمات الإبقاء على شعلة التحول في ليل عربي مدلهم؟
أن يكون للحركات الوطنية العربية التقدمية مثل هذا الحلمى، وهذه الرؤية

المستقبلية، في مواجهة هذه الأوضاع الهزيلة، لا يعني بالضرورة أنها حركات مثألية
 القبول بالوضع السائد الهش اللاوـانساني هو بالضرورة نتيجة لنزعة استسالامية يأئسة


 وجود خيارات هي أيضاً لا تشكل من ناحية أخرى وبحد ذاتها نزعة واقعية عقلانية.

ومع هذا، لا يكوز ان تستخت الحركات القومية التقدمية بالانتقادات الصادقة


 الفكر الاستسلامي المحبط، لا الفكر الوأقعي المعتدل، هو الذي أوصل ألمل الأنظمة الحالية

 استراتيجية تستند الم تحليل دقيق للواقع وتربط بين المسبنبات والنتائج، فتستنبط الوسائل الفعالة وتتبين المراحل الضرورية في علي عملية تُقيق الرؤية المستقبلية . وفي كل ذلك يجب ان تكتظ بالجرأة على تصحيح أخطائها.

ان الحديث عن العمل الاستراتيجي يؤشُ لضرورة قيام منهج واقعي يتطلب منا

 غاية بعيده المدى تقتضي استمرار المواجهة وإبقاء شعلة الكئلـة الكفاح مضاءة مضيئة . ويبقى أن تستمر الخركات الوطنية العربية بالعمل في مهمة تعميق وعيها عن طريق النقد
 والسياسي. ان التفسخ الاجتماعي مستمر باستمرار الوعي التقليدي النّي لا بلا بلم من تجاوزه. وبقدر ما تشكل الحركات الوطنية العربية التقدمية البديل للوعي التقليدي في
 أيضاً من رواسب الوعي الراسخ في المجتمع والثقافة وأن تعيد تحديد طبيعة رؤيتها.

بعد ان خبرت الخركات الوطنية العربية التقدمية تجارب قاسية وأخفتـت في تعقيق أهدافها، ينتغر منها ان تصبح أكثر ميلا لإعادة النظر بالكثير من المفاهيـم التي
 تفعل ذلك، خاصة في بعض المجالات. ان مهمات الانـدات النداج الاجتماعي والسياسي تقتضي ان تستبدل مفاهيمها السابقة بمفاهيم جديدة لم تكن تعتبر ها من صلب عقيدتها

وفي أساس سلوكها وتعاملها مع أفرادها ومع الحركات الاجتماعية والسياسية الأخرى.

## ثانياً: شروط الاندماج الاجتماعي والسياسي



 من دون الإساءة اليها بجتمعة: الديمـئراطية، وتعددية الهوبية العـربية، والعدالة الاجتماعية، والتحرر من التبعية الاقتصادية، وضمان حتوق المرأة بلمساواة والشـاركة

في الحياة العامة، والعلمنة، وتنتيط المجتمع المدن في سبيل تجاوز حالة الاغتراب
ا ـ الديمتر اطية
لقد أصبحت الديمعراطية تشخلى مطلباً أساسباً في الربع الأخير من القرن العشرين، ليس فتط كأسلوب في المكم، بل كمنهج في التفكير والتعامل على غتلـف الصعد وفي المؤسسات كافة. وكو نيا أصبحت مطلباً أساسياً لا يعني انها تحولت الى قاعدة متبعة، ولكنها تؤشر على الأقل الم احتمالات قيام منهج جديد فيد في التفكير والمسلكية. وكما أصبحت الديمعراطية هدفاً أساسياً ومساراً وبرناجاً لدى الكثير من الحركات الفكرية والسياسية، كذلك اعتمدت كأداة تفسيرية توضح أسباب الهزائم

 هضطرة للتجاوب مع هذه الطالب والعمل على أساسها.

 وبغية تنشيط الشُعب والمجتمع وتنجير تواه المبدعة. من مذا المنطلق، وكما يبلو من أدبياتها المتزايدة، عنت الديمقراطية للعرب تعبئة الطاقات الشعبية لتحقيق غايات الأمة في إطار سيادة القانون، والتعددية، وتداول السلطة، والتمثيل النـابي السِلِّم عن طريق الانتخابات الحرة، وحت الشُعب ني المشاركة السيباسية وفي انتشاء مؤسساته ومنظماته وأحزابه وفي عحاسبة السلطة، واحترام حقوق الانسان من دون دون تييز على أساس العرق واللغة والدين والجنس أو أي أساس آَخر، واحترام الوطن العربي والاعتناء بئقافاتهم، واحترام حرية الرأي، ونير المرر المرأة ومشار كتها في العملية الانتاجية، وغير ها. هذه مطالب بعيدة المنال ولكنكها أمنيات سيصبح من الصعب تجاهلها بمرور الوقت في ندوة عقدها مركز دراسات الوحدة العربية حول أزأمة الديمعراطية في

الوطن العربي" والتي نشرتها بجلة المستقبل العربي في العدد 19 عام 1989، جرت جرت
 الديمقراطية . . . تأخل بعين الاعتبار ثلاثة أمسس رئيسية: أولها ولها الحرية لي ولغيري. وثانيها، وهو نتيجة للأول، حق غيري في أن يعارضني ويعمل في سبيل فوز نظرته

 الديمقراطي العامل في الغرب ليس من شُأنه أن يساعدنا على على تِيقيق أُهدافنا في بناء
 هي: أهمية الفرد، وحرية الإبداع الخضناري، وإمكانية التـعبير عن رأي الفئيات
 العربي بحسب رأيه. وتوصل اسماعيل صبري عبد الله إلى أن جوهر الديمريمرالمراطية هو

 هذه الأموز لن تستقر إلا (بإحداث تغير في البرا لبنى الاقتصادية والاجتماعية السائدة لتصفية مراكز السلطة التقليدية)|"(1)
وجاء في بيان المؤتر القومي العربي الثاني المنعقد في عمان، ربيع 1991، ما ما يلي: اللن يقرر المستقبل العربي سوى الـُـعوب العربية بصراعهيا المنظم وقدرتها على
 تخطيط وعمل منظم. .. ويؤكد المؤتر أن الو حدة العربية من حيث المبدأ لا ينبغي


 بحقوقه وحرياته الأساسية"(r)


 قيام مؤسسات المجتمع الأهلي .. . يشكل أحد أبرز آليات تدعيم الوحدة المدئ الوطنية
 الإسهامات على المستوى القطري، فإنها تسهم أيضاً في إيجاد البنية الضرورية لولاداد
(IT) علي الدين هلال [وآخرون]، الديمقراطبة وحقوق الانسان في الوطن المربي ، سلسلة كتب


.TV - Ir ص (1990
17.

الحركة العربية الوحدوية الشاملة، فوحدة المجتّمع الأهلي العربي مدخل لتُحقيق وحدة

 الديمقراطية والوحدة كعنصرين أصيلين من عناصر المشروع الحضاري العربي"(rY)


 وهو ما أجبر حكومات عربية عدة على الإفساح في المجال لالجالجراء انتخابات نيابية وإن
 اللدول التي ما زالت تشنز حرباً شرسة ضد الـند الحريات العامة وحقوق الإنسان، غير مكترثة باحترام المواثيق والعهود الدولية التي وقَعت عليها .
في ظل هذه الأوضاع، يتساءل الكثير من المثقفقين العرب وغير وغيرهم مكن يعنون


 الطويل، إذ لا بد لنا أيضاً من دراسة السلطوية اللسياسية من حيث علاقتها بالسلطورية الاجتماعية والثُقافية التي تتمثل في النظام الأبوي والفكر الغيبي المطلق الثبوتي . من




 ما يتعلق بمسألة المرأة


مركز دراسات الوحدة العربية، 19901) .
(ro) هشام شرابي، البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي الماصر ، سلسلة السياسة والمجتمع
(بيروت: دار الطلعيعة، IqAV).

(199)

Fatima Mernissi, Islam and Democracy: Fear of the Modern World, translated by ( HV ) Mary Jo Lokeland (Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co., [1992]).

ليس الحلاكم هو وحده الذي يخاف النديمقراطية في المجتمع العربي. يخافهـا جميع

 والرجل في علاقته بالمرأة . من هنا صعوبة مهيمة مارسة الديميمراطية، ويصدق هذا القول بدرجات متفاوتة على غختلف المجتمعات الأخرى .
وقد لا يكون اهتمام العرب بالديمقراطية، كما أظهرت في في كتاب آلـا آخر، اهتماماً




 الطبقية، وتركيزها بدلا من ذلك على الحرية، وخاصة الحرية الاقتصادية وقيم اللسوق







## Y ـ ت تعدّدية الهوية العربية

 ولكنه من المهم أن نوضح في هذا السياق أن الاندمأج الاجتماعياعي والسياسي يسعى



 كمصدرين من مصادر إغناء المجتمع والثقافة . إن الحضـارة العربية تآلف حضارات
(^) حليم بركات، الدبمعراطبة والعدالة الاجتـاعبة ني سببل إغناء التجربة العربية (رام الله:
 الديمعراطية، انظر : أزمة اللبمقتراطبة في الوطن العربي: بحوث ومناتنـات الندوة الفكرية التي نظمها مركز

دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز، ع14^1).

متنوعة قديمة وحديثة تداخلت وتفاعلت وتغيرت كما غيرّت عبر تاريخ طويل، ولكن فئن هذا التآلف ليس واحداً في غختلف المناطق العربية، فهو على الأغلب ثنائي الهوية في المغرب، وتعددي الهوية في المشرق، وأحادي في مصر .

نلحظ ان المغرب العربي ثنائي في منطلثاته، ، ليس من حيث الوجود العرقي بين
 فيميل الى التقليد، وحداثي ينفتح على الغرب الأوروبي ويعبّر عن نفسه بلغته ويتبنى تقاليده ويستورد مقتبساته من دون تيفظ . تحذّث عبد الله العروي عن قن قيام ا"تعارض بين ثقافتين: ثقافة أصيلة وثقافة دخيلة")، وعن أن المثّفين في المنرب " ايفكرون بحسب منطقين: القسم الأكبر منهم بحسب الفـك النـر التقليدي السلفيّي، والقسـم الباقي بحسب الفكر الانتقائي، وأن الاتجاهين الاثنـين يوصلان اللي حذف ونفي العمق

 استلاب أكبر . . . إن السلفي يظن أنه حر في أفكاره، لكنه في الواقع لا يفكر بال اللغن

 وباللغة التي استعملها للذلك؛ فتغيب عنه تماماً مشكلات اللغة العربية والثقافة التقليدية


وهذا أيضأ ما استدعى عبد الكبير الخطيبي أن يقوم بما أسماه النقد المزدوج، ليس فتط باعتبار أن الهوية الأصلية التي تقوم على الأصول اللغوية والدينية والئية الأبوية تجد نفسها مرغمة على التكيف مع مقتضيات الحياة العصرية ، بل بمعنى أن مهمة علم علم الاجتماع في المغرب تقتضي أن يقوم بعمل نقدي مزدوج : أن يعـمل على تنـلـيكيك المنهومات التي يغلب عليها الطابع الغربي أو المعرفة الغربية، وعلى نقد المحرفة التي أنجزها المغرب حول ذاته أو المعرفة التقليدية(•٪)

وقد فقدت الثنائية قدرتها على التعايش في الجزائر خلال العقد الأخير من القرن العشُرين، فدخل المجتمع في صراع ميت بين السلفية والمداثية، بححيث تـهـم الأولى

 والدهليز التي تصور حدة المواجهة والانتفصام في المجتمـع الجزائري الاندماج. ولكّن ما كان لهنا التصادم الانفصامي أن يكدث لولا غياب الديمقراطية


وتعمق الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد. تبل هذه الأزمات، تعاتول الرواية
 ولذلك سادت لغة استئصال الآخر، الأمر الذي يشكّل في الحل الأخير استئصطل

مقابل ثنائبة الهوية في المغرب، نجد أن المشرق مرهق بتعددية لم يتمكن حتى

 متنافرة منشغغلة بذاتها، بمعزل عن التضايا والأحدا ولاث الكبرى التي تقرّر مصير الأمة
 الى خلافاته الجزئية الثانوية . من هنا أهمية البحث عن عن رؤلاية تجاوزية ترتكز على ولى وعي
 الحركات القومية يجب أن تتحول بإعادة النظر في الأقليات، وانه على الاقليات أن تتخلى عن فكرتي الانعزال والاستعانة بالخنارج ضد بكتمعاتها.


 السياسية والمركزية والاستمراية التاريخية الكامنية خلف الحضيارات المتعاقبة. وبين



 والجنوب. وهنا نشير إلى أن أدبيات الاندماج الاجتماعئي في مصر أهملت الخوض في مسألة التعددية، بإهمال البحث في أوضاع الجنوب المصري .


 والتعلد. ليس المطلوب إلغاء التعدد ولا التعايش المؤقت الذي يبقي على الولاءاء
 الاندماج القسري الذي يلغي الآخر . المطلوب هو الاندمأج الاجتتماعي الذي يكترم
(£) الططاهر وطار، الشُمعة والدهليز؛ رواية (الجلزائر : منشورات التبيبن الجاحظية، 1990)،

التنوع والتعدد والاختلاف، ويوازن بين المصالح والخصوصيات المختلفة في اطار قانوني دستوري يؤكد على المساواة التامة في المواطنية، ويخلو من التمييز على أسس الدين أو العرق أو الجنس أو أي انتماء آخر .

إن التحلدي الكبير الذي يواجه العرب في تعقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي

 الطوعية، ويشـمل ذلك البحث في تعدد أثـكال المحاولات التوحيدية واختيار ما يتناسب مع الواقع العربي

## r ـ ـ العدالة الاجتماعية

شدّدنا في تحليلنا لواقع الاندماج الاجتماعي على التشكالات الفُنوية او الجمماعات




 الطبقي، مقروناً بالتحليل القومي، بحيث الـيث يصبح كل منهما جزءاً أصيلا من نظرة
شاملة للواقع الاجتماعي العربي .
 والعمق في تفهم الواقع العربي وفي العمل على تجاوز مشكالاته المستعصية، بما فيا في ذلك خاصة مشكلة الاندماج الاجتماعي والسياسي . إن نزاعات المات الجماعات الطات الطائفية والعرقية والقبلية تنتج جوهرياً من التنفاوت من حيث الثـر الثروة والنفوذ والمكانة في المواقع

 لا يمكن الركون اليها في الصراع من أجل التحرير والوحدية المجرد المرد أنها تقول بالانتماء

 عنها، حتى حين تتم على حساب مصلحة الأمة وقضائها الكا الكبرى.

ويجدر بنا أن نلفت النظر إلى إممالنا التحليل الطبقي في دراسة الأقليات، كما سمح بإطلاق تعميمات بجحفة بحقها. تظهر لنا الابحاث المالمدانية تفاوتأنأ كبيراً بين
 بحسب موقعها في البنية الاجتماعية ومدى ارتباطها بالنظام الاقتصادي الرأسمالي

الغربي. إن الطبقات السنية المرتبطة بالغرب، كما في المغرب العربي الكبير وفي بلدان
 الأقليات الطائفية. يتم كل ذلك على رغم ما يقال عن وجل ونود تلاحم بين القومية
والإسلام.

كذلك نجد أن الأفليات تختلف في ما بينها بالنسبة لولائها القومي، بحسا بلألوب
 الغربي، فوجدتُ في دراسة ميدانية في مطلع السبعينيات انـيان المُسيحيين في فلسطين

 الموارنة يتوزعون بين الإحساس بالانتماء القومي اللبنَاني والقومي الـوني العربي والقومي





 لبنان، نتيجة للارتباط والانفتاح على اوروبا وخاصة فرنسا مقرونة بمصالح خاصة(ع)

إن الطبقات والفئات المرتبطة بالغرب اقتصهادياً وحضارياً تظهر نزوعاً للتخلي عن


 هويتهم المارونية المتوارثة، كما ينعكس في تفضيلهـمنم الأسماء الغنربية على الأسماء
 مكان بطرس، وبولن مكان بولس، وجان مكان مكان حنا، وميشال مكان ميـانـائيل، ،
وجوزف او جو مكان يوسف ... الخ) .

Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern (£ץ)
Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), p. 115.
Halim Barakat, «Arab - Western Polarities: A Content Analysis Study of the ( $\varepsilon \uparrow$ )
Tunisian Journal Al-Fikr," in: Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration (London: Croom Helm, 1985), pp. 45-59.

يقودنا التحليل الطبقي الى مقولات العدالة الاجتماعية التي تتطلب التخفيف من حدة التفاوت الطبقي الهرمي الصارم، وردم الفجوات الـيل العميقة بين أقلية موسرة جشعة وأغلبية فقيرة مسحوقة، والتّتحرر من القيم والطموحات الـيات الاستهالاكية البرجوازية. من


 ومنهجآ متناسقاً منذ مطلع عصر النهضة، بفعل حصول ولئر وعي جديد بوجنود علاقة وئيقة بين القهر القومي والقهر الاجتماعي، وبين التحرير من النفوذ الأجنبي والتحرر من اللفتر والاستبداد الطبقي. من هنا اللدعوة لِصول ثورتين : ثورة سياسية وثورة |جتماعية.

ثم إن مقولة العدالة الاجتماعية هي بين أهم مقومات الديمقراطية، وقد سبق أن أظهرت في كتابي الديمـقراطية والعدالة الاجتماعية المشـار إليه سابقاً ان تجربة الديمقراطية تكون سليمة وشاملة وانسانية بقدر ما تعمل على إقامة توازن خلاق بالِالِ بين


 المتموعة اجتماعياً لا تتمكن من التميت التمتع بالحريات والحقوق الأساسية، ولا تجد من

 روابط الالتزام والتعاضد المتبادل في العائلة والمجتمع

؟ ـ التحرّر من التبعية الاقتصادية
سنصف في فصل لاحق النظام الاقتصادي العربي الذي بين أهم سماتها لأها كما ذكرنا في الفصل الأول، التبعية للنظام الرأسمالي الغربي، ونكتفي هنا بالإشارة اللى





 المعددة المنسيات التي تتعاون من خلالهـا النخب الاقتصادية لمصلحة المركز على حساب شعوب بلدان الهامشن . ونتيجة لهذا التحالف بين النـين الـنـب الاقتصادبة تتسع الفجوات بين الطبقات ضمن المجتمع الواحد، ما يتسبب بعدم الاستقرار السياسي.

وتتشعب التبعية الاقتصادية فترانقها تبعية سياسية وعسكرية، وحتى ثقافية،
 يتصرف بمعزل عن البلدان العربية الأخرى . هذا ما يفسر نـنا إخناق مشار الواريع التنمية
 ينتج منه إحساس لدى الشُعب باستحالة الـة تحقيق التنمية، وهو ما ما يؤدي اللى طريق


 الثروة العربية داخلل كل قطر وعلى اتساع الأمة من المحيط إلى الحليج . والتنمية القومية هي قاعدة الأمن القومي العربي|"(E)

## 0 ـ خمان حقوق المرأة بالمساواة والمشاركة في الحياة العامة





 العمل الرسمية، بالمقارنة مع ra بالمئة في البلدان النّامية الأخرى من العالم الثالث.
 قدره، ما يترك أثرا بالغ المُطورة على مكانتها في المجتمع وفرص مشاركتاركتها في الحـياة



 أن هذه المنظمات لا تبذل جهداً مدروساً لوضع حد لهذا التغييب .
ولمجرد إعطاء مثل حسي على ما ذهبنا اليه، نذكر ان أعضاء الأمانة العامة




ص
171
 هذا في الوقت الذي يسعى فيه المؤتر لتعبئة الطاقات الشات الشعبية كافة، المار وعلى الرغم من


 أضف الى ذلك أن تحرر المرأة يتطلب تحويل حركة تحرير المرأَة من حركة نسائية الى حركة سياسية واجتماعية شاملة يتبناها النساء والر جالل معاً، (\&0)

مقابل هذا نقول إن التحوّل الديمقراطي باتجاه مزيد من الاندمانج الاجتماعي

 الرجال والنساء معاً وعلى حد سواء.

## 7 ـ العَلمنة أو العَلمانية

نتناول العلمنة هنا باختصصار شديد، وفقط من حيث الإشارة الما أهمية دورها في
 المدين والمجتمع في القسم الثالث من هذا الكتاب . إن مفهوم العلمنة هو الثـا بين أكثر
 وتتجنّب الحوض فيه غالبية الأحزاب القومية حتى حين تقتنع بهـ ـ تُم إن هنالك من
 تؤديها في المجتمعات الحديثة.
وتتجنّب المؤسسات والحركات الدينية مناقشة العلمنة بموضوعية المية، بغية تبيان سبئاتها وحسناتها او كونها صالحة او غير صالمة للمجتتمع العربي. علي العكس من
 هستورد من الغرب ولا علاقة له بالواقع العربي، وبأنها دعوة إلى الإلماد. من هنا علا علام الجمرأة في المطالبة بالعلمنة من قبل الكثير من دعاتها، على رغم الاقتتناع بدورها الإيكابي وضرورات في تطبيقها.

نستنتج من جممل الدراسات التي اطلعنا عليها حول العلمنمنة أهنا نظام عام عقلاني ديمقراطي عهدف الم تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وات والمؤسسات في ما بينها وفي ما بينها واللدولة عـلى أسس مبادىء وقوانين عامـة مستـمدة من الواقع الاجتماعي، وفي إطار العمل على تأمين مساواة أعضاء المجتمع وفئاته كافة من دون

تمييز على أساس الدين والطائفة والجنس وغيرها من الانتماءات والخلفيات. ويوضح الماتي الشيخ عبد الله العلايلي ان هذا المصطلح وضع بالعربية في أواسط القرن التاسع عشر
 الواضعين للكلمة العربية اللغوي الثركي شمسي، واقتبسها بطرس البستاني في معجمه محيط المحيط، كما تبناها خليل سعادة في معجمه الانكليزي ـ العربي العير ويرى العلايلي أنه من الأصح ان تلفظ كلمة العلمنة بفتح العين بمعنى العالم الدنيوي وذلك بلك بزيادة الألف والنون (العلمانية) فيقال (عَلْمَنَ السلطة)، أي جعلهِا بأيدي عامة الشُعب بدلاً

 يقال عكس ذلك عن هذا المصطلح ما هو سوى عملية تشويه مقصوودة لمنع النقاشُ حوله .
وتشمل مقولات العلمنة في ما تشمل ما يلي :



الدولة على استعمال الدين في خدمة مصالمها ومصالح الطبقات والعائلات الـلاكمة.
ب - إلغاء الطائفية السياسية (كما في لبنان) .

ج ج تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المان المساواة التامة في الحقوق والواجبات
لدى المواطنين والمواطنات، بصرف النظر عن التّلاف الانتماءات مهـما كان نوعها. د ـ إقرار توحيد قانون الأحوال الشُختصية، بحـيث تتمَ المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حق الاختيار الحر بين الزواج المدني أو الديني أو كليهما معأ.

 المعيشي، فلا يكون بمقدور اللسلطة الماكمة ان تدعي الحاكمية بإلادادة إلهية فوق

و ـ ضمان الحرية الدينية وتعزيز تعايش غتلف المذاهب والطوائف.
ز ـ تحرير الدين من سيطرة الدولة، فلا تستغله لأغراض سياسيـية، وكذلك تحرير الندولة من هيمنة المؤسسات الدينية التي قد تسعى لفرض تفير تلفيراتها المناصة على المجتمع بوسائل الإكراه والتكفير .

[^3]iv.

ولقد شدّد دعاة العلمنة على واحد أو أكثر من هذه المقولات، رآها البعض، وبخاصة في المشرق العربي أو الهلال الخصيب تحديداً، بديلاً للنظم الطائفية وعيولاً من الولاء للجماعات الطائفية الى الولاء للأمة والمجتمع ككل، وتيبيتاً للولاء النومي والاندماج الاجتماعي.
من ناحبة أخرى، شدد بعض دعاة العلمنة على المساواة أمام القانون، وخاصن مساواة المرأة والرجل، ولا سيها في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث والمشاركة في

> الحـياة العامة .

وربط البعض بين العلمنة والمنجج العلمي والعقلانية، فيقول ناصيف نصار إن


 عزمي بشارة: إبن منهومي العلمانية والديمعراطية الليبرالية هما ولئدا العملية التاريخية ذاتها. فالعملية التاريخية التي قادت الل تحييد الدولة في الشُؤون الدينيةية . . . قادت
 في الديمقراطية ومصدر شرعية السلطة في الوقت ذاته هو الشُعبـ . . . تكون عملية الُّلمنة شرطاً ضرورياً لتوفر الديمقراطية|"(E)

وعلى رغم ضرورة العلمنة في نُّوء الديمقراطية ودورها الأساسي في الاندمأج الاجتماعي والسياسي، نسكت غالبية الحركات القومية والتقدمية عن هذا الموضيرع وقد لا تكتفي بعض هذه الخركات بالسكوت، فيعلن المؤتر القومي : اإنا العروبة ليست انفصالاً عن الإسلام، ونكنها الصيغة السياسية المعاهرة لرسالته الحضارية فير في المجتمع العربي"، ويضيف ان والتلازم عضوي بين العروبة والإلالمام وإن أي ادعاء بوجود تناقض بينهما لا ينبغي الالتفات له بعد ذلك . فالإسلام هو المحتوى الثقاني والحضاري للعروبة، والعرب هم هملة رسالة الإسلام الم العالم قاطبةه) . ويوكد ألنه أولى (امتماماً خاهاً بقضية التنسيت بين القوى القورية والإسلامية في الوطن العربي، جبداً تأكيد الحاجة. .. إلى إقامة جبهة بين العروبيين والإسلامييين ومائر القوى

$$
\begin{aligned}
& \text { (£V) ناصيف نصار، نحو بجتع جديد: مددمات أساسبة ني ند المجتمع الطائفي ، ط ب (بيروت }
\end{aligned}
$$



 لقيام الاندماج الاجتماعي والسياسي الذي لا تتم الوحدة من دونه .

## V ـ ت تنشيط المجتمع الملني وتجاوز حالة الاغتراب

سنترّض في فصول قادمة للحديث عن أزمة المجتمع المدني ومسألة الاغتراب في الحياة العربية المعاصرة، ولكن نريد هنا أن نؤكد أهمية تجاوز الأوضاع في في عملية الاندماج الاجتماعي والسياسي. سنظهر في غختلف أقسام الكتاب ألما أن الدولة تفرض





 بالاعتزاز بهويته وكرامته بقلر ما تذله وتكوُن عند وتسلبه حقوقه، وبخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة في صنع مصيره.

طبعاً لا تتساوى جميع فئات الشُعب وطبقاته في حالة العجز هذه هـ إن الطبقات الكادحة (وهي تؤلف غالبية الشعب) والمرأة وأهل الثقانة هي الأكثر عجزآ وهامشية، ولن يتم اندماجهها في المجتمع إلا بتنشيط المجتمع المدني وتُاوز اغترابها الما ولا ولا يكون تنشيط المجتمع المدني وتجاوز الآغتراب سوى بالليمقراطية كما أوضحنا سابقاً.

يشير كل ذلك الى ترابط هذه المقولات السبع وإلى أن أياً منها قد لا تتحقق من
 ا'التجزئة، ونتقل من مرحلتي التصادم وبجرد التعايش الي مرحلة الاندماج الاجتماعي،

 والعدالة، وبالتالي بين الفرد والجماعات والطبقات ني نسيج اجتماعي متماسك.

99. $4 \lambda, 70$
ivy

تتجسد الحرية بإقامة نظام سياسي يضمن حقوق جميع المواطنين والمواطنات، وخاصة ما يتعلق منها في التمثيل عن طريق الانتخابات الحرية والمشاركاركة الشعبية في






 سيطر الواحد حاكماً وحزباً واتجاهأ، وأصبح كل جتمع عربي بجتمعاً حكومياً لا بتمدعاً مدنياً.

وتتجسّد العدالة في إطار الديمقراطية بتكافؤ الفرص في غختلف الحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبإقامة نظام أقتصادي بهيدف الما المعيشة للى غختلف المواطنين والمواطنات، والحد من التفاوت بين الطبقات والجِماعاتات

 حرية. من هنا أهمية التوازن الحلاق بينهمان .


 من الصعب جدأ الخروج من حالة الاغتراب التي يعيشها العربـ







 تحقيقها من دون ان تلحق ضرراً بحرياته الأساسية؟
 |هتمت الفلسفة والعلوم الاجتماعية بقضايا تكوّن المجتمع ونشوء الأمم، كما اهتمت

بالحريات وقيام المجتمع المدني وحصول الوعي الطبقي وطبيعة النظام السائد. قالت

 المشتركة. وعني هيغل بمسألة خرورة التغلب على التنافر في العلاقات الاتلما الاجتماعية، بالتسليم بسلطُة المجتمع والأمة. واهتم رواد علم الاجتمـمأع في أوروبا (من أمثال


 المُنتركة، وتأمين قنوات التفاعل والتواصل، والأندماج الوظأئفي عن طريق تقسيم

 ومن هنا تعدد تصوراتنا للمستقبل العربي، ولا يكون التوفيق بينها بالـلول الجزئية بل بالحلول الشاملة .
بسبب شدة الاختلاف في التصورات المستقبلية، هناك من يرى أن الوضع



 ذلك، لا بـد من مزيد من التـحليل في أصول الأزمـات التي يعانيهـا الـعرب في القسمين اللاحقين من هذا الكتاب.
(القســـم (الثانـــي)
البداوة، الفلاحة، الحضارة:
أنماط المعيشة

## 

إن اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم من المعاش . ابن خلدون، المقدمة.

تقتضي مهمة تفتّم طبيعة تعدّد الهوية ورسوخ الانتماءات التقليدية على حساب
 في أنماط المعيشة، على ان نتابع بحثنا في القسم الثالث التنظيم الاجتماعي




 الترابط بين الولاءات والمؤسسات وطبيعة العالاقات في ما بينها، وأثر ذلك في تكوّن المجتمع والأمة والدولة)
إننا في هذا الكتاب لا نقصر همنا على تحليل أنماط المعيشة، كما كما فعل البن خلدون، ولا على التفسير البنائي كما اقترح النقيب، بل نتناول فيل في هذا التُسم حول أنماط المعيشة، وفي الفصول اللاحقة بالإضافة الى ذلك، البنية الطبقية ومؤسسات

[^4]العائلة والدين والسياسة، مشُّدين على طبيعة شبكات العلاقات المتبادلة في ما بينها في السياق التاريخي، وذلك من أجل فهم طبيعة الصراع القائم وأثر ذلك في في أزمة تكوّن المجتمع أو الأمة في علاقتها بنغسها والأمم الأخرى.

وإننا نعتمد في تحليلنا هنا نظرية التعارض (Conflict Theory) التي تشلد على وجود تناقضات اجتتماعية في صلب تكون المجتمع، الأمر الذي يفسّر لنا مسبّبات التجزئة والصراعات القائمة، بدلاً من نظرية التوافق (Consensus Theory) التي تؤكد على وجود التكامل والانسجام والتوازن في العلاقات الاجتماعية والـية والسياسية، الأمر اللني يسهم بتشكَل وعي مزيف يسوّغ النظأم السائد ويرستخ شرعيته . وباعتماد نظرية التعارض، مشُددين على التناقضات الاجتماعية، نتوصل الى ضرورة حصول تغيير جذري بغية تجاوز الواتع السائد.

في إطار العمـل لقيام الاندماج الاجتماعي والسياسي الذي هو أساس تحديد
 فاعلة في المجتمح العربي. وإننا نلحظ أن المجتمع العربي

 وريفنتها من ناحية أخرى . كما نزح أهـل البـل البادية وأهل الريف إلى المدينة فتغيتيروا وغيتروا، وهو ما استدعى القون بريفنة المدينة أو حتى بدوني
 حضارتي البادية والريف.

من زاوية أخرى، أدى التفاعل بين غختلف أنماط المعيشة الى التقليل من العزلة ونزعة شبه الاكتفاء الذاتي التي كانت تتصف با با المجتمعات الصنير المغيرة نسبياً، وإلى بدء



 والانتقال المستمر، ولمسيادة الدُولة المركزية على غختلف المناطق، وغير ذلك من العوامل المهمة التي نحددها في سياق البحث.

ذكرنا سابقاً أن الجماعات الوسيطة، القائمة بين الأفراد والمجتمع ككل ؛ لا تزال
 توسع المدن والهجرة والتعليم وتزايد الإقبال على الوظائف الحاصة والـالـالِكومية (بما في ذلك بين ذوي الأصول الريفية والبدوية)، الأمر الذي أخذ يحد قليلاً من هيمنة دور

الجماعات الوسيطة التقليدية من قبلية وعرقية ومحلية وطائفية . كذلك أشرنا إلى نشوء الوطنية والقومية استجابة للاستبداد العثماني والاستعمار الغربي ومن خلالال العال الصراع في
 وإدخالها في النظام العام، فتحول بجتمع (المجموعات القبلية") في الكثير من الحالات
الى جتمع (الُلدولة العصريةه" .

ثـم تَّت تحوّلات في البنى الاجتماعية التُقليدية في المدينة والقرية والبادية ، وتكونت نتيجة لذلك ولاءات وجماعات وأساليب معيشة جديديدة . بين هذه التحو ولات ما أشار اليه محمود عودة في دراسة له حول الفـلاحين والدولة في مصر من "اختفاء

 العاملة الزراعية في مصر ضالى بجرد الإحساس الشكلي بالملكية فهي لا تملك في الحقيقة سوى قوة عملهها"(r)

وكذلك أشـار معمود عودة اللى أن زيادة الاتصـال بين القرية والمدينة أدت إلى
 أخرى كصناعة الطوب(؟). ونبّه عودة في كتاب آلخر الى أن أن القرية المصرية لم تكن



 اجتماعية جديدة من طبقة كبار الملاكُ ومن ازدياد حدة التباين الاجتماعي داخل النـل القرية
(0) المصرية||(0)

وفي الدراسة التي أشرنا اليها سابقاً، عرّف خلدون النقيب بنموذجين نظريين


 تكوين نموذج نظري بديل يقوم على ححاولة الكشن عـما هو المو دينامي وفاعل في المجتمع العربي أطلق عليه تسمية نموذج الفاعليات السياسية ـ الحضارية.
(r) كمود عودة، الفلاحون والدولة: دراسة في أساليب الإنتا والككوين الاجنماعي للقرية المصرية،


(0) يمود عودة، القرية المصرية، ط 「 (القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، 19A 19AV)، ص AV.

ذكر النقيب أنه يجد أدق وأكمل تعبير عن النموذج النظري الأول في كتابات





 المستبدة في الملدن، هذه الظاهرة المستندة الى ملكية الدولة للّألرض واحتكارهارها مصصادر
السلطة والقوة في المجتمع •

 النشاط الرئيسي فيقوم على الجمع بين الز راعة والحرف في في الْقرى، والتُجارة والـرف في المدن، وتكون النشاطات الرعوية هامشية ولكنها تشكل تهديداً مستمرأ للمدن.
 البيروقراطية بين الطبقات واستيلاء الدولة على الفائض الاجتيا الاجتماعي . أما نا نوع التنظيم

 تعبئة السكان في اعمال ضخمة كالري والأشغال العال العامة.
أما النموذج الثاني، اي نموذج التنظيم المفصلي (Segmentary Theory)، فيجد ادق تعبير له في ما استخلصه النقيب من كتابات المات اميل دوركايم وغيره من من علماء

 مفصلي ـ رعوي، مستعينين أيضاً بأفكار ابن خلدون ونـون ومفترضين أن القبائل لا تقبل
 السلطة المركزية تتتضض عليها القبائل وتفرض هيمنتها عليها لحقبة من الزمن .
بحسب هذا النموذج المفصلي، بكلام آخر، تكون المدينة والقرية والبادية في
 ويتصف النشاط الرئيسي بالتركيز على الرعي والز الزاعة والتجارة والغزو واحتقار المهن

 بعدم وجود دولة مركزية، ويقوم على ثنائية الجمم بين العصبية القبلية والدين برى خلدون النقيب أن هذين النموذجين لم يُصمّما في الأصل لتحليل واقع

المجتمع العربي، وأنهـا يرتكزان على دراسة الماضي ولا يصلحان لدراسن
 الكششف عما هو دينامي وفاعل في المجتمع العربي، وقد أطلِّ
 التكوينة الخراجية التي بلورها سمير أمين، ومفهوم الجماعاعات القبا وأبلية المنظمة في البادية،
 السابقان. إن الأساس الحبراجي للاقتصـاد يسمح بإدخال عنصري التحاليل الطبقي والصراع بين الطبقات التي يتألف منها المجتمع، الأمر الذي يكعل هنا النموذي الميلج البديل اأكثر مرونة في تحليل أشكال غختلفة معقدة من الملكية والتنظيمات السياسياسية الميا . . . وأكثر دقة في تحديد القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمعات الشرقية||(1) في ضوء هذا النموذج، يرى اللاي المجتمع العربي هي المدينة والقرية والبادية من دون مفاضلئلة بينها، بسبب التفاعلاعل
 دينياً وعرقياً وقبلياً في (نسيج حضاري واحد ذي امتداد تاريخي بعيد المدى وبناء
 الإسلامي في الريف والخضر، (ب) وبتبني التنظيم القبلي في كليهماهِ) (V) . النقيب التنظيم القبلي ليس بمعناه الضيق اللذي هو صلة القـرابة والزواجه، بل بالمعنى


 خلدون من خلال مفهوم العصبية. ما هو اذن مفهوم ابن خلدون للعصببية ولتباين أنماط المعيشة؟




 وخليل، والتقليد عريق"(1). وأضاف أن هؤلْاء المؤرخين كثيراً ما ما أخطأوا في رواية
(7) النقيب، (ابناء المجتمع العربي : بعض الفروض البحثية، "ل ص عr.
(V) المصر نفسه، ص זr.
(^) ابن خلدون، المقدمة: كتاب العبر ودبوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن
عاصرمم من ذوي السلطان الأكبر ، ج ج ، صر •r.

المكايات والوقائع لاعتمادهم (اعلى بجرد النقل غئأ او سميناً، لم يعرضوها على



 السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأنخالاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الاحوال، والاحاطة بالحاضر من ذلك، ومالمالثة مـا

 ودواعي كونا وأحوال القائمين بها وأخبارهم، حتى يكون مستوعباً لأسباب كل حادث، واقفأ على (أهل) كل خبر ... . ومن الغلط الخني في التاريخ الذهون عن تبلد الأحوال في الأمم والأجيال بتبذل الأعصار ومرور الأليام ... وذلك إنـي إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، انما هو



 (امن الميوان الداجن باستخراج فضولهي كاللبن من الأنعام واللـرير من الدوده، والعسل
 ويعكس الاغختلاف في المعاش اختلاف القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، وقد رأى ابن خلدون ان البعض يتعاون على تحيل ما هو ضروري وبسيط، فمنهم من يستعمل الفلح، ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان من الإبل والغنـم والماعز
 الضرورة ويستكثر من الأقوات والاذبس والتأنت والترف ويتخذون المنازنل والثقصور مسكنا يُرِ فيها الأه ويبالغ في تنجيدها، ومن مؤلاء من ينتحل في معاشن الصن الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة فتأتي مكاسبهم أغنى وأرفه من أملِ البّدو لأن أحوالهم زائدة على الضروري. وقد سفى ابن خلدون هؤلاء أهل الحضر (1) المن

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) المصلر نفسه، ص (9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Eir صir rer (11) }
\end{aligned}
$$




يتكلم ابن خلدون، كما سنرى تفصيلا في أجزاء لاحقة من هذا القسم، على

 وعوائدهم" . ويذهب الى أن اهل البدو أقرب الى الخير والشُجاعة، وإلى ان اها الخضارة

 فنون الملاذ والشهوات، فتلوئت (اانفسهم بكثير من مذمومات الملّق والـُشر، ووكلوا


ولا يكتفي ابن خلدون بتصنيف أنماط المعيشُة والقوى الاجتماعية من بدو
 للكلك يرى عالم الاجتماع العراقي علي الوردي ان نظرية ابن خلما


 يستطيعون ان يشاهدوا الحضر منعمين بترف المدينة بينما هم في باديتهم الحم القاحلة : إنها





 وهكذا يدور المجتمع دورة أخرى|"(18).

يبدو واضحأ من كتابات ابن خلدون والفكر الاجتماعي العربي الكلاسيكي أن هناك نزوعأ نحو التشديد على ازدواجية البداوة/ الحضارة واهمالل القرية والفلاحلاحة كنمط
 غير أنه في العصر الحديث من هذا القـرن، أصبح علم الاجتماع يميل إلى وضع الما للانتقاص من أهمية حياة الفلاحة وإلى إعطائها بعض الاهتمام الخناص الذي تستحقه.




لذلك نشدد في هذا الكتاب على وجود نُلاثة أنماط معيشية متميزة ومتفاعلة في الوقت ذاته هي: البداوة والفلاحة والخضارة، متمثلة بالتوالي وعلى صعيد التنظيم الاجتماعي بالقبيلة والقرية والمدينة .

ومن الواضح في علم الاجتماع الحديث أن لكل من هنـ هنه الأنماط المعيشية


 ان "الجلما متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة، ينتهي في العلو الي الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي السنل الى من لا يملك ضرأِ ورّلا نفعأ بين أبناء
 الطبقات المتعددة، الا انه إعتبر ان العالاقات بينها تقوم على التعاون بحسب مشيوئة إلهية، وليس على التناقضات الاجتماعية كما سنظهر في استعراضنا لما مختلف أنماط المعيسة هذه في هذا القسم، وفي الفصل الخاص بالطبقات الاجتماعية.

وربما جاء عدم اهتمام ابن خلدون بالتكونات الطبقية الاجتماعية، وتشات وليده

 ركّب في طبائع البشُر الخير والشُر . . . ومن أخلاق (الشُر) فيهـم الظلمم والعلدوان بعض على بعض .... فأما الملن والأمصطر فعدوان بعضهم على بعض تدفنه المكام والدولة . . . وأما أحياء البلدو فيزع بعضهم عن بعض مشا ونائهم وكبراؤهم . . . ولا يصدف دفاعهم وذيادهم الا اذا كانوا عصبية وأهل نسب واحدل|(11)
وإضافة الى ذلك، يوخح ابن خلدون ان بين القبائل نسباً عاماً ونسباً خاصاً،

 هذا الككلام ان ابن خلدون النا يميل في بعض اطروحاته إلى تفسير الأمور بالتشديد علـي

 والقبائل المتفرقة فقال : "الا بد من عصبية أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها، وتا وتلتحم جميع العصبيات فيها، وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى وإلا وقع الافتراق المضي المى



 على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه . وبلغهم شأن العجم مع الدولة العباسبية فتلقبوا بألقاب الملك، ولبسوا شارته ... 19 (19)

ولم يستسهل ابن خلدون مهمة بناء وطن ودولة موحّدة، وهو الذي قال : (ان



 والمغرب منذ أول الإسلام ولهنا العهد، فإن ساكن هنه الما الأوطان من البربر أهل قبا ونائل
 مرة بعد أخرى . . . والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصى، وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر .

وبعكس هذا أيضاً الأوطان الحالية من العصبيات، يسهل تمهيد الدولة فيها، ويكون سلطانها وادعاً لقلة الهرج والانتقاض، ولا ولا تحتاج الدالج الدولة فيها اللى كثير من
 العصائبصب|(•) . . . فـمـلك مـصـر في غـايـة الدعـة والـرسوخ لتقـلة الحـوارج وأهـل

لقد اهتم ابن خلدون بالتمايز الماد بين حضارتي المدينة والبادية وبين العصبية
 هناك ميل راسخ في علم الاجتمـاع الحديث لتجنب الخوض في التحليل الطبقي بحسب أنماط المعيشة، من حيث المقارنة في ما بينها ونتيجة للتحولات الات الاخيرة في


 فلاحية، ثم إن الطبفات العمالية والتحتية هي من الفلاحين النازحين الى المدينة. هذه

$$
\begin{aligned}
& \text { Y| المصلر نفسه، ص Y Y (Y.) }
\end{aligned}
$$

الطبقات الحـاكمة وهذه الطبقات العمالية ـ الفلاحية هي التي شـاركت في صنع الاستقلال وأسهمـت ني إلغاء نظامي الالتزام والإقطاع وفي الإلصالاحات الْزراعية وتعيق شيء من العدالة الاجتماعية.

كذلك نجد أن بعض الطبقات والعائلات الحاكمة وقادة الميوش في عدد مـن البلدان العربية الأخرى هم من أصول قبلية وبدوية، كما هو الـلالل في الجزيرة العـريبية
 منفردة الى دول موحدة، وفي توثيق الحلاقات بين البادية والقرية والملدينة.
إن عملية الاندماج التي نلحظها في الحلاقات بين البلادية والقرية والمدينة، ، أدت بالتفاعل مع عوامل أخرى مرافقة لها الى مزيد من التفاوت بين الطبجّات الاجتماعياعية.
 الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من عرقية وطائفية وقبلية، وخاصي


 والاحتفاظ بمكاسبها القليلة في غياب سبل العمل الأخرى.
وفي سبيل مزيد من التعرف الى الفروق بين أنماط المعيشة المختلفة وألمبا المبابها


 وتفاعلها، مدركين انه لا ييوز بأي شكل من الاشيكا





 تتعلق المسألة الأولى بنوعية العلاقات من التا حيث التكامامل والتعاون ون والتوافق الو الو التنوع
 البدو والفلاحون والمضر بعضهم لبعضهم الآخر وأسس ذلك في العصبيات السائدة
 مشُّدين على مبدأ الانبثاقَ والتفاعل والتكامل ، وليس على بجرد مبدأ الاقتباس المتبادل أو العزلة والاكتفاء الذاتي.

## (الفصــل) (لر(الـــ)

## البــــــاوة

إن البداوة نمط معيشة متميز يقوم في أساسه على تربية المواشي والإبل والأنعام والرعي والترحالل بحثيأ عن الماه والكلأل، تلاؤماً مع البيئة الصحراوية ألوأو البادية البادية، فقد نشأ هذا النمط من المعيشة في البادية (اي البلاية او بو بدء الحياة في الصححراء) وتكوّن
 الشُاسعة وعحدودية او ندرة مواردها وقسوة متطلباتها . إن البيئة الصحراواوية هي التيا التي حذّدت في الأساس حجم الجماعات التي قطنتها وتوزَعها ونزاعاثها وأصناف تجّمعها، والتنظيم الاجتماعي السائد بين هذه الجماعاعات، وأساليب معيشتنها، وثقافتها من قيمر وعادات ومعتقدات وأعراف، وتعبيراتها عن مكنوناتها الدالخلية أكان بالشعر أو السرد ألقصصي أو بالغناء وقلد عرّفهم ابنن خلدون بأنهم قوم يعيشون "(بمنجاة من ارتكاب السرفـ والترف")،
 فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما والما هو ضبروري منه وبسيط قبل


 والسبب في ذلك أن أهل الحضر . . . وكَلوا أمرهم في المدافعة عن أموالهـم وأنفسهـم المى

 بالمدافعة عن أنفسهم. .. وقد صار لهم البأس خلقأ، والشُجاعة سجية||(1).


```
والبربر ومن عاصرهم (ا)
(القاهرة: لمنة)
```

ومن حيث الانضباط الاجتماعي وعلاقتهم بالسلطة، فالبـدو في نظر ابن
خلدون مالكو أمر أنفسهم والوازع عندهم سلطتهم الاجتماعية او العصبية كما سبـا
 المالكة لأمر الناس. ان اللبدو لا ينقادون الى السياسة، ا"وهذه الطبيعة منافية للعمران الـيان ومناقضة له. . . فطبيعتهـم انتهاب ما في أيدي النـاس، وأن رزقهـم في ظلال
(T)

قبل التوسع في تناول هذه الجوانب المختلفة وغيرها من حياة البداوة، يمدر بنا

 انخفاض. ذكرت بعض التقديرات في نهاية السبعينيات ان البدو كانوا
 تعدادهم في ذلك الوقت حوالى سبعة ملايين، وانه كان هناكُ ما ما يزيد على ربع مليون

 ونصف المليون في عام 19VA، وأن نسبة بدو الأردن كانت حوالى V بالمئة من سكان الضفة الشرقية

## أولاً: تصنيف البدو

صنّف البدو تقليديأ إلى ثلاث جماعات بحسب ملـا


 استقرارأ واحتكاكاً بالقرى والمدن . ومنهم من كان ولان معاشه في الز وراعة إذ يمتهنون شيئاً منها فيميلون الى نوع من الاستقرار .





 الواحات والقرى الصغيرة التي يقيمون بابا خلال فصلي الخريف والشتاء، ويهجرونها
المصدر نفسه، ص 19ヶ 19^.

في فصلي الربيع والصيف اللى الصحراء، وتكون دائرة ترحالهم ضبقة، وهتم هؤلاء
 الجزيرة العربية وبادية الشـام وفي الحدود الليبية الالصرية(r)




 والعجمان وقحطان ومطير وعتبة وغيرهم. وثانياً، الشـاوية والبقارة، ومؤلاء هم رعاة الشياه (الذين يطلق عليهم في مناطق الفرات والجزيرة اسم الشُوايا) ورعاة
 حيواناتهم من أغنام وأبقار، وقد يزرعون الأرض بالإضافة الما امتهانهم الرعي، ومنهم على سبيل المثال العقيدات، والعفادلة، والبقارة، وطيتئ في سورية، واللثيامنية والشرارات والعميرات في فلسطين، والمتفق في العراق، وجبور في العراق وسورية . ويخفع الشاوية والبقارة كلأعراف والتقاليد البدوية أثناء نجعتهم في البادية، والى الأحكام والقوانين العامة حين يعودون اللم مراكز استقرارهم. وثا وثالثأ، الفلاحو
 تكترف الز راءة بالدرجة الأولى، ورعي الماشية بالدرجة الثانية، ويطلق عليهم عليًا اسم
"الفلاليح")
وفي كلام مشابه، تحدث جبرائيل جبور عن أنواع رئيسية ثالثة من البداوة، من حيث إنبا تتدرج في سلم طويل أوّله يلامس الحياة الحضرية وآخره ثابت في ني الصحراء
 تعوم على تربية الإبل فحسب، وأصحابها سريعو التنتل بين أنحاء البادية ... ، ولعل هنه الطبعة هي التي تأنف من الخضيع للسلطة والنظام . . . ، والثانية بداوة تطروت من الأولى لسبب من الأسباب، نهي متوسطة بين البداوة العريقة ونصف الخضرية، ويستعين أهلها على عيشهم بالإبل والغنم، ولهنةا نهم أقل حركة وانتقالاْ من أصحابهم أهل البداوة العريقة المذكورين . والثالثة البلاواوة نصف المضرية، وتقوم على تربية الاثهية من غنم وماعز وقليل من الاببل. ولأهلها علاقات وثيقة مع الأهلين في القرى




المعمورة وفي المدن. ومن أبنائها من أصبحو| أنصاف بداة يسهل تخضيرهم|"(0).

وتصنف بعض الدراسات الحديثة الأخرى البدو بحسب بعدي الرعي والمبي
 القبائل العربية وفيها جماعة رعوية تعتاش من تربية الأبقار (مثل قبائل البقارة الذين
 جرار والتعايشة)، وجماعات رعوية تعتاش من تربية الإبل (مثل قبيلة رفاعة، وقبائلئل







ويعتمدون على تربية الأبقار ويمارسون بعض الزراعة البسيطة في فصل الفيضان()
وفي بعض الحالات تصنّف القبائل بحسب النسب والمكانة الاجتماعية، فيقال إن في الجزيرة العربية والبادية السورية ثلاثة أقسام من القبائل . هناك ألوا أولاً القبائل ذات








والخدمة، ويترك أمر حمايتها للقبائل ذات العصبية(v) .
(0) جبر ائيل سليمان جبور، البّو والبداوة: صور من حياة الملدو في بادية الشام (بيروت: دار العلم

. YVo - Y09 (Y) فاضل الأنصاري، الجغرافية الاجتماعية، ص (V)
Norman N. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980, $\qquad$ $-(V)$
Cambridge Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1987); Michael E. Meeker, Literature and Violence in North Arabia, Cambridge Studies in Cultural Systems (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1979), and William Lancaster, The Rwala Bedouin Today, Changing Cultures (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1981).

وصنتفت بعض الدراسات البدو بحسبب ترحالهـم واستعمالـهـم للأرض إلى





 الأكتفاء الْلذاتي والفروسية والدفاع الذّاتي (1) .
وما تجدر الإشارة إليه في معرض تصنيف البدو والتحديد الذاتي لهويتهم أنهم،

 عربأ، وأيضاً فإن كثيرأ من الكتابَ العرب الأَقدمين يطلقون في كتاباتهم على البدو اسم العرب، وفي طليعة هؤلاء العلامة ابن خلدالدون|"(9)

## ثانياً: التنظبـم الاجتـماعي للبـداوة: القبـيـلة

تقوم علاقة مباشرة ووثيقة بين التنظيم الاجتماعي البدوي القبلي وطبيعة البيئة الصحر اوية وضرورات تدبير شؤون المعيشّة والدفاع عن النفس والارتحال وتألمين المألماء


 والضروريات الحياتية اقتضت قيام عصبية تبلية تقوم في أساسها على علا علاقات القات القربى
 قتالية شديدة البأس والفروسية والشُجاعة والقدرة على التحتمّل، وعلى المشاركة في الللكية. بكلام آخر، إن التنظيم القبلي وما يتطلبه من عصبية وفروسية هو نتيجة للتكيف مع متطلبات هذه البيئة الصحراورية .
 عصبية متشُدّدة لأصولهم وروابطهم اللدموية إلى درجة تصوى تغلبـب عندها ألبا روحية

Daniel G. Bates and Amal Rassam, Peoples and Cultures of the Middle East $\square$ ( 1 ) (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983), pp. 110-111.
(9) غسـان التل ، الصلح الــنـانتري بين النظربة والتطببق (عمان: المؤسسة الصحفية الأردنية،

الجماعة على الفردية المتمحورة حول النذات، والمساواة في الحقوق والواجبات على
 الاعتبار ) . تحديداً، تتكوّن البنية الاجتماعية البدوية من ثلاث دوائر رئيسية هي:

ا ـ البيت أو الأسرة أو العائلة الصغيرة التي تسكن خيمة أو مسكناً واحداً، وتشمل عادة الزوج والزوجة أو الزوجات والأبناء وززوجاتهم، والبنات غير المتزوجات المات واخْفدة والـفيدات، وتشُكّل عحور النشاط المعيشي اليومي. ولكل عائلة من هذا النوع تطيعها الخاص

Y - Y ويشخل الفخذ (أو الحمولة) دائرة ثانية تحيط بالأولى، وتتألف عادة من عدة
 الفخخذ حور النشاط الدفاعي. بكلام آخر، يشخّل الفخخذ وحدة دفاعية حتى حيث
 المروب القبلية في الجزيرة العربية انتهت بقيام الدولة الـئلة السعودية الحديثة في مطلع
 في الحرس الوطني. وتقع ملكية الآبار عادة في الأفخاذ، وتحل غالبية بيوتات الفخلذ


 بالإجماع، ولا يكون لها قائد وأحد إلا في حالة الحرب.

「 ـ وتحيط بالدائرنين دائرة ثالثة هي دائرة المقبيلة أو العشيرة التي تتألف من


 واحد في الزمن الماضي البعيد، وتكوّن بالتالي وحدة الجتماعية وسياسية والمانتصانيادية من حيث شُبه اكتفائها اللذاتي وصلتها بالقبائل الأخخرى والمجتمع والدولة

وفي سبيل تقديم مئل حسي لا ذهبنا إليه، ولمزيد من التوسع في تفخص معالم


 عشيرة آل مرة تتألف من سبع قبائل، وتتألفُ كل كل قبيلة من أربعة إلى ستة أفخاذ،
 كل بيت باسم الرجل الأكبر عمراً، غير أن الحيمة تخص في الو|قع المرأة الأكبر

عمر|(1). وينتسب آل مرة لشخص يقال إنه عاش قبل الإسلام، ويعتبرون أنفسهم عشيرة شريفة الأصل عربية حرة. ويسكن آلل مرة الربع الخالي الذني تنول الأساطورير بأنه مسكون بالجن وبأن زوجة مرة كانت جنية . ويكاد الزواج يكون مئة بالئة داخل

وفي دراسة ميدانية أخرى قام بها دونالد كول وسعد الدين ابراهيم تناولا فيها

 العشُرين. إن البدو قاوموا الاندماج الكلي في القطاعات الـيات الاقتصادية الحديثة بصرف
 أوضاعهم كثيرآ ما تعرقل الاستقرار الكلي. ومن أطرف النتائج التي توضلت إليها هذه الدراسة أن الجيل الجديد كان حتى أواخر السبعينيات أقل ميلا للاستقرار من الجيل
المتوسط العمر كن هم بين •ب و • ع سنة من العمر(11")

وقد سبق أن أشرنا إلى دراسة لقبيلة رولة قام بها وليم لانكسستر . ورولة هي






 الظظروف فتتقرب من بعض الـككومات عندما تسوء علاقتها بالـلـكومات والدورل الأخرى.

والتاريخ بالنسبة إلى قبيلة رولة هو سلالي مما يسوّغ الأوضاع القائمة، وتسعى في كل ذلك للحفاظ على عصبيتها ومنعتها ونفوذها . وما وما يساعد علا على ذلك ألك أن عشيرة رولة هي إحدى عشُائر عنزة التي بدورها تحدّد تاريخها وأصولها بــيا بحسب الظروفـ الحاضرة، فعندما تتغير الظروف يتغير التاريخ كما تتغيّر الأصول. أما علا علاقة رولة تاريخياً بالقبائل الأخرى فكانت تتصف بالعدائية والغزو والغزو المضاد مع الُقبائل القوية

Donald Powell Cole, Nomads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty (1.) Quarter (Arlington Heights, IL: AHM Publishing Co., 1975).

Saad Eddin Ibrahim and Donald P. Cole, "Saudi Arabian Bedouin,» Cairo Papers (11) in Social Science, vol. 1, monograph 5 (April 1978).

مثل قبائل شمر وبني صخر . أما علاقاتها بالقبائل الضعيفة فتقوم على فرض الخوة عن طريق التفاوض والتعاون غير المتكافئ.

وعلى رغمم ما يشير إليه الكاتب التونسي محمد المرزوقي من پااكتساح الخضارة
 كانوا لا يزالون حتى مطلع الثمانينيات يحافظون على تنظيمهـم الاجتماعي ويعيشون "عيشة بسيطة")، معتملين أشُكالاً أولية من الفّلاحة والتجارة والصناعة ومنشغلين بحل مشاكلهم اليوهية) (IT)

في حالة هنه القبائل التونسية كما في غيرها، يقوم التنظيم الاجتماعمي الملاص بالبداوة على مبدأ قرابة الدم التي تحّدّد الولاءات ولات والعصبية، حتى تكاد القبيلة تشكّل



 ذلك عِلْمأ قائمأ بذاته . وقديمأ كان لكل قبيلة إلـهـها الخاص كمـا كان لـها استقلالها السياسي وشبه اكتفائها الاقتصادي و ولا يزال الا حتى الربع الأخير من القرن العشرين يسود فيها اللدين الشعبي وليس اللدين الرسمي ومؤسساته، فيشير المرزوفي إلى سعة

 للزوار، وينتصب شيّن من أحر أحفاد ذلك الولي يقبل. . . النذور التي تهدى إلى الولي من


يبدو هـنا أن المرزوقي يمزج في بعض الحالات بين القرى والبدو، بمـن فيهم

 والفلاحين أن هنالك قبائل تشدد على عصبيتها واستقالليتها، كما يو جد بـلا بخاصة، مثلاً، في السودان واليمن حيث أيضاً يسود الدين الشعبي ويمتد حتى إلى المدن . إن لبـلـن
 والختمية في السودان ، واللنتين تجمعان بين الإسلام وبين عبادة روح الأجداد، كما فيا تونس وبقية المغرب العُربي.
(IY) (IY (تمد المرزوقي، مع البدو في حلهم وترحالهم: الدار العربية للكتاب، •19^)،
ص


وفي ما يتعلق بعلاقة البداوة بالدين (مارسة وتنظيماً وولاء وإيماناً)، يشير عدد من المنظرين إلى وجود تناقض بين الولاء للقبيلة والو لاء للألمأمة التقائمة على وحدة
 بالسلوك الديني. إنما يهمنا هنا أن نلفـت إلى بـي
 القحط الصحراوي وعمق الإيمان اللديني. ورد في رواية موسم الهـجرة إلى الشممال

 وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة. فنجد المتقشفين من أهل ألمل البادية أو المضر
 الترف والحصبب. بل نجد أهل ألدين قليلين في المدن والأمصار . . . ويختص وجن ونود العبّاد والزهاد لنلك بالمتشففين في غذائهم من أهل البوادي|"(10)

إن فكرة الجنة وتصوراتها بما فيها من أنهر وخضار وظلال هي تجسيد لـلم





 الذي يملّ شيخ قبيلته ختى العبادة؟

بل إن تصورات البدوي للجنة مستمدة مباشرة من واقعه الحسي. في دراسة قام بها ألوس موزل (Alois Musil) حول عادات قبيلة رولة في مطلع القرن العشرين، تم تسجيل نظرة رولة للجنة وجهنم حرفياً، وأنا أترجمها هناً عن الإنكليزية لعدم تونر النص العربي:
 ربيع، بكثرة، ومراع جيدة . هناك خير وقي وقمر يضيء طيلة الوقت. في الجنة جميع آل رولة يعيشُون معأ، وْهم في حالة من الشُباب الداثمم. باستطاعتهم أن يتزوجوا هناك
 (10) ابن خلدون، العبر وديوان المبدأ والبير ني اليام العرب والعبم والبربر ومن عاصرمم من ذوي


وأن يكون لهـم أطفـال ينضتجون تواً. ولكـل واحـد خيمـة كبيرة، ومـواش كثيرة، وأطفال عديدون. يقومون بغزو قبائل معادية مصيرها جهنـم حيث يرسل جميع أعداء

رولة .
تقع جهـنـم إما في الشـمس أو في مكان ما آخر فوق الأرضو. هـنـاك لـهيب
 ولوقت طويل . يخدمون الفلاحين، وعليهـم أن يطيعوا الحُكومة التي تجنذّهم للقيام (17)". . . . بالحدمة العسكرية

وبين أهم ما يجب أن نلحظه في هذا المجال غياب المؤسسات الدينية الرسمية عند البلو، فتصبحح مسألة التدين شأُناً خاصاً، ويكون الوازع اجتتماعياً بعيداً عن


 مسألة مدى تمسكهم بالطقوس الدينية الرسمية، إذ يعود فيعترف بأنهم يؤمنون إيماناً عميقاً بالأولياء، وبأن هذا الإيمان مستمر وراسخ في القلوب.

وفي ما يتعلّق بالمعتقدات الدينية عند البدو، يقول زهير مشارقة إن البدو في










 ويقذّموا لها النبائح، وينذروا النذور، ويقرّبوا القرابين"|(IV)" ويذكر جبرائيل جبور أنه من الصعب أن نطلق حكماً عاماً على تمسك البدو

Meeker, Literature and Violence in North Arabia, p. 105.
. MVA _ YVr مشُارقة، الـياة الاجتماعية عند البدو في الوطن العربي، ص (IV)





 البدوي عندما سُئل لماذا لا يقيم الفروض الدينية : اكيفِ نصلي وليس عنير عندنا ماء نتطهر
 نذهب إلى مكة والله موجود في كل مكانها .



وتجاه جبروت الله والصحراء وشيوخ القبيلة يتساوى جميع أفراد القبيلة حتى بحسب العمر والمنس . ليس من هرمية طبقية واضحت (كتلك الكي التي تسود المجتمع الحضري) في القبيلة التي تجمعها عصبية القربى، حتى حين لا تلا تكونٍ الملكية مشتركة
 المجتمع البدوي يقوم في الكثبير من مظاهره ومضامينه على المساواة، بالمقارنة مع المدينة والقرية. وقد اعتاد شيوخبم أن يحكموا بالإجماع وحل الملافات من دون اللجّوء إلل القوة .
إلا أنه من ناحية أخرى، تتحذّث الكثير من الُدراسات الميدانية والتاريخية عن ثروات بعض الأسر ضمن القبيلة، كآل شُعلان في قبيلة رولة، وعن تينّ تجبّر بعض
 الذين شكلوا طبقة منفصلة تتعرّض للتمييز . ويلتحق بالقبائل البنووية بعض الصن الصناع
 لهم بالزواج من نساء القبيلة البدوية .
وتفخر القبائل بأصولها وبمكانتها على قبائل أخرى كانت قد خسر المرت قونها واضطرت إلى دفع الخلوة للقبائل الأقوى منها. وتضطر القبائل الضعيفة إلى التمسكن،
 ذلك إلى تفتّت وحدتها، كما يستدلّ من تجربة قبيلة صلبة الملتحقة بعدد من المن القبائل القوية. وتحمل القبائل سمة الضعة في علاقاتها مح القبائل الأشد قوة منها، بل هناك
(1^) جبور، البدو والبداوة: صور من حياة البدو ني بادبة الشـام، ص M99.

تدزّج في تعالي القبائل بعضها على بعض الآخر . ومثلا على ذلك ما تحمله قبيلة رولة من نظرة دونية إلى قبيلتي عطية والحويطات، لدرجة عدم التزاورج معهما .
 الأضعف منها. إن النظرة ذاتها التي تحملها رولة للنحويطات، تحملها الحوي الحويطات لبني عقبة. وقد تتعالى القبائل الأصيلة على قبائل أصيلة أخرى، وليس الئل فقط على الئل القبائل
 أو ربما يُقتل من يخالف هذا إلعرف. بل إن بعض القبائل أصبحت تُعتبر غير أصيلة



 بين غتلف القبائل قد تؤدي إلى تشتت الولاءات ضمن القبيلة الواحدة .
وفي حديث حول الطبقات الاجتماعية ضمن التبيلة البدوية، يقون زهير
مشارقة إنها ليست (اطبقات بالمعنى الحرفي للكلمة، وتكاد العشيرة كلها تؤلف طبقة






وقد كانت القببلة قبل نشوء الدولة الحديثة في الجزيرة العربية تشُكّل وحدة سياسية تلك قوة عسكرية خاصة، تفرض حمايتها على المدن والقرى والقـبائل الأخرى

 والشرائع الرسمية المكتوبة . ولم يكن مثل هذا التنظيم يفرز مؤسسات سياسياسية رسمية،
 من هنا قول ابن خلدون بأن البدو أقل ميلاُ من غيرهم لأن يَكِموا أو يُكمموا لقد
 أيضاً مـا أشرنا إليه بنظام بلاد السيبة في المغرب الـعربي من استقلالية القبائلي عن
(19) مسنارثة، المصنر نفسه، ص هر و9 م.
 التي سبق وأنشرنا إليها، وقد اعتمدها إرنست غلنر من خلال دراسته للمغرب(r.)

وكان الإسلام قد تـكـن من تنظيم القبائل في دولة واحدة كانوا هـم عحاربيها


 في الزمن الحديث استفادت العائلة السعودية والحركة الوهابية الـية من تقليد الهـجرة المعروف في التـاريخ الإسلامي (تعني الهـجرة هـذه أن يترك النفرد أهله وعشيرته
 فتح مكة، وكان النترب عكس الهجرة، أي أن يبقى الفرد أعرابياً أو بدوياً) .

لقد دعت العائلة السعودية والحركة الوهابية القبائل البدوية للمشاركة في بناء



 متنافية مع الإسلام الحت ومع أسس بناء الدولة الألة وقد عمل على احتواء القبائل وجعل
 تردوا سنة ا9Y9 ضد السلطة، غير أنهم أخفقوا وتحوّنوا إلى أداة في الدوولة يتقاضون رواتبهـم من الحـرس الـوطني (Y) والخكومة، فيرفضون الإدارة البيروقراطية ـ أي مؤسسة الدولة ـ ـو ويفضّلون التعامل مباشرة مع الـكام، أو أفراد العائلة الحاكمة.

ولقد تبدّلت حياة البداوة وبخاصة في تلك القبائل التي أصبحت تعيش قريبة
 الحقل . وإنتي أشير بذلك إلى الدراسة التي قامت بها عالمّ المّ الأنثربولوجيا ليلى أبو لغد حول أولاد علي في الصحراء المصرية التي كانوا قد نزحوا إليها من ليبيا، والذين

Ernest Gellner: Saints of the Atlas, Nature of Human Society Series (London: ( $Y \cdot$ ) Weidenfeid and Nicolson, 1969), and Charles Micaud, eds., Arabs and Berbers: From the Tribe to Nation in North Africa (London: Duckworth, 1973).
Abdulrahman H. Said, «Saudi Arabia: The Transition from a Tribal Society to a (Y) Nation-state,» (Ph. D. Dissertation, University of Missouri, 1979), p. 68.

أصبحوا يقطنون في منازل مستقرة يسمونها نجعاً ونواجعَ، ويقيمون علاقات يومية ووثيقة مع سكان القرى والمدن، كمدينة مرسى مطروح


 قبيلتها وإن تزوّجت خارججها، ويعتبرون أن العلاقات العائلية تحذّد خختلف العلاقات وأن العلاقة الدموية ضرورية في تحديد الهوية الثئقافية، وأن الأصالة شأن أن مهم في




ومن ناحية أخرى، يذكر مشارقة أنه كان للبدو دورهم في المياة السياسية منذ
 ما كانوا يخضعونها لسيطرتهم ويفرضون عليها الإتاوة. وقد كانت بعض الحواضر

 السلطات ضعفا، فتعمد السلطات إلى استرضائهم بالمنح والعطايا، التي تُغدفِ على
 تستعين بهم، إما لتوطيد أركانها إبان نشنأنها، أو لتوسيع نطاق رقعتها ونها، أو لمحاربة

 مصلحتهم أولاً وآخرآ(ri)

وعما يذكره مشارقة في هذا المجال أن القوات الاستعمارية من إنكليز وفرنسيين
 ذلك أن قبيلة رولة وزعيمها نوري الشُعلان تعاون مع الفرنسبيين ونال منهم الاحترام

 همل هملة شعواء على البدو، فقال معلقآ على علاقتهم بحكام الجزيرة العربية إنهم

Lila Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (Y) (Berkeley, CA: University of California Press, 1986).

إن هذه الجوانب المختلفة لطبيعة التنظيم الاجتمماعي البدوي، أكانت متصلة بالعائلة أو الدين أو الطبقات الاجتماعية أو السلطة السياسية، مرتبطة إلى حذّ بعيد
 وفي علاقاتها بالقبائل الأخرى وبالدولة الحديثة، تكوّناً اجتماعياً طبيعياً، في بيئة تتصف بالندرة والقحط والقسوة. إن هذا التكوّن الطبيعي ينعكس أيضاً على خختلف القيم السائدة التي تنظم سلوك البدو وتتحخم بالعلاقات الاجتماعية القبلية.

## ثالثاً: القيـم البدويـة

قلنا إن القيم الاجتماعية البدوية مرتبطة بعملية التلاؤم مع بيئة الصحراء ونوعية التنظيم الاجتماعي الذي سبق الحديث عنه . لذلك لا يكوز الحكم على هذه القيم من من
 صحراوية، بإمكاننا تصنيفها في ستة اتجاهات قيمية رئيسية هي : قيم العصبية، وقيم الفروسية والشجاعة، وقيم الضيافة والكرم والنجلة ، وقيم الحرية والاستقلالية الفردية، وقيم المعيشة، وقيم الحشمة والتعقل .

## 1 ـ قيـم العصبيـة

أشرنا سابقاً إلى نزعة العصبية عند البدو، وبخاصة كما حذّدها ابن خلدوانـ،


 والمساواة بين أفراد القبيلة، وطاعة الأهل والكبار في العمر، والثيأر . وفي معرض

 أو مظلومأ) أو أن (النُسب قبل الحسب"، أو أنها قيم سامية فنعجب لهـنه المساواة والبساطة في حياة البادية .

ويلام البدو لنزوعهم نحو الثأر، فيقول المرزوقي من منظور حضري في هذا المجال: (امن أتعس ما يربى عليه الطنل في البادية.... المطالبة بالثأر، فإذا اعتُدي




 المنصفة وتطبّق القوانين بالتساوي تضسف نزعة الثأر . لذلك نقول إنه في سبيل الحنَ
 حقه، وتكفل له الحياة والخرية||(r)
وكما بين الأمم كافة التي تعتبر أن الاعتداء على مواطنيها هوريا هو اعتداء عليها فتتخذ الإجراءات الضرورية التي تكفل أمنها، يرى المبدوي أن الاعلتداء على ألياء أي فرد


 الشُجاعة والبأس والبسالة والإقدام، والاعتزاز بالسلاح والميليل، والكِبرياء والإباء



 عكّدة. ومن المعروف أن بعض عائلات الحضر كانت ترسل أبناءها للعيشن بين البدو من أجل اكتساب فيم الشجاعة وتحمّل المشاق.



 ومن العار كل العار على البدوي أن يكسب رزقه بكد يله وعرق جبينه، فهو صاحب



$$
\text { الـعددر نفسه، ص } 199 .
$$




ضِيف (ينزي): به ويدافع به ضد من ينزوه. ولا مكان في البادية لمن هو جبان أو
ويصف جبور الغنزو عند البُدو بأنه سبيل من سبل العيشّ، فالبدوي الا يعرف من الصناعات شيئًا بل إنه يكتقر الصناعات على أنواعها ويـنـا
 ولكن كيف يكسب البدوي عيشه؟. . أمامه طريقان لكسب العيش أولهـما تربا تربية

 سنّت قوانين لُنع الغزو، وعمدت إلِ تُجيدهم في جيوشها وحرسها الوطني.

## 

إن فضائل الكرم والضيافة وما يتصل با با من قيم المووبة والنجدة والتضحية هي

 "صنة طيبة تكاد تكون ملازمة للعربي البدوي"، إذ يتعلمها الطفل فيضع في عقله هأن

 وذلك لأنها (آحل الكثير من مشاكل البدوي: مشكلة صعبربة السفر ، الجوع، العطش،

 أخلاقية مضادة لظاهرة الغزو وفرض الخوة، واستجابة لأسئلة من النوع التالي: من يطعم الجائع؟ من يُؤوي التأئه في الصحراء؟؟ من ينجد الطُلوم والمُلاخَّ؟ كيف التنلب على الوحدة في عالم واسع قفر مستوحش؟؟
وتتفرع من قـيم الكرم والضيافة تقاليد بدوية عدة تتعلق بتصنئ وخدمتهم وهمايتهم وواجباتهم، وبنوعية الضيبافة ومدنها وأنواعها. من حيث التصنف، هناك الضيف المبيب أو العزيز (وله صنوة الضيانة)، والضيف إلصديق،
(rq) علي حسين الوردي، منطت ابن خلدون في ضوء حضارنه وشخصبته (تونس : الشُركة التونسية



(Y) العبادي، من التّهم والآاب البدرية، ص هr

ورفيق الطريق، وخيف الحسنى (وهو أن يتفضّل شخص على آخر بإنقاذه من مصيبة

 آخر بعده، يعتبر الضيف الأول معزب الثاني، أي يكرمه ويغسح له المُجالل)، وخيف

 الغضب بحضيورهم، وعدم الضحكك مز عيوب الضيف . . . الخ .

ويتصل بالضيافة تقليد الدخالد أو هماية المستجير، وقد يكون الدنحيل صاحب حق مهضوم يطالب بحقوقه، أو ضعيفاً مطارداً، أو لاجئاً سياسياً، أو حتى ألى بجرماً فاراً

 فكثيرأ ما تقاس مكانة الشخخص الاجتماعية بقدر ما يقصده الضيوف، ومن هنا مـا يملح به البدوي من أنه اضّْرَاب السيف طَعَام الضيف" .

ع - قيم الحرية والاسثقالية الفردية
 بالنزوع نحو الاستقلالية الفردية، فيرفض العمل في خلدمة الآخر، والمؤسسات والِّ والنظم





 الاستقرار الذي كثيرآ ما يؤدي إلى نزعة من الخضيع تأباها نفسه .

يقول جبور إن البـلدوي "يـيت الخـيتة والانعتاق من النظم التي تقيّد الإنسـان ويحبت الالستقلال بحيث لا يكون لأحدذ سلطان عليه، حتّى شُيخه فإنه يكترمه إلى حّ معدود تظلز معه كرأمته محفوظة، ويكينّ له الولاء لأنه رمز عزّته وحرّيته، فإذا تجاوز

 صورها ومعانيها ني شخصصية متعب الهذال في رواية ملن الملح لعبد الرحمن هنيف.
(Y) جبور، البلدو والبداوة: صور من حياة البلدو ني بادية الشام، ص Y\&.

$$
0 \text { ـ قـــم المعيثـــة }
$$

بين القيم التي تتصل اتصالآ مباشراً بنمط معيشة البدوي اليومية التئديد على
 وعدم الرغبة بالكثير من المتتنيات التي تئير غخيلة أهل المضر . في هذا المجالن، يشير المزوقي إلى أن البدو في الجنوب التونسي يدزبون الطفل على الصبر وتوة التحملّ،


 يفتقده البدوي من ماء وظل واخضرار ومطر كما سبت وأظهرنا في تصوره للجنة. وهو مولع أيضاً بما يمتلكه فيحب الليل وصفاء السماء والنجوم. وقد تحّول ولع البدوي بالنجو وحبه لها إلم علم قائم بذاته. وهناك في هذا المجال الفكر الجبري الني هو أقرب ما ما يكون إلى واقع الصحراء
 يـيدون أنهم يمتلكون القدرة على السيطرة على قواها التي تتحخكم بحياتهم وتفرض عليهم نظامها الخاص، فيرى البلوي نفسه جزء ألألا يتجزأ من هذا النظام العام ويتلاءم
 حركة الحياة والأشياء في عالم رحب لا حدود له تاريخياً (أي قبل اكتشاف النفط) سوى من حيث ندرة موارد اللمياة.

## 7 - قيـم الحشمــة والتعقـلـ

بين أمهم ما توضلت إليه ليلى أبو لغد في دراستها لأولاد علي في صحراء مصر
الغربية التفاوت الكبير بين الخطاب العادي في الحياة اليومية والخطاب الشُبري الخطاب العادي، يكبت البدوي مشاعره وعواطفه ويؤكد على عقلانية صارمة. أما في في الخطاب الشعري، الذي هو شعر شعببي عامي غنائي، فيعبْر الرجال والنساء عنـي
 المشاعر التي يرى فيها البدوي في حياته اليومية تعبيرأ عن ضعف يرنض الاعترافي به. في الوقت الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة في الخطاب العادي ويصر على إخفاء
 ويكشف عن مكبوتاته، حين ينني في حضور الآخرين أو غيابهم من دون فارق :

شجيرات خاطري من اليأس
زمان ماتو عروقها.
(گ) المرزوتي، مع البدو ني حلهم وترحالهم، ص YA.

أو تغنّي امر أة فارقت حبيبه:
ليلة فراق العزيز
غطاط؛ لا نجوم ولا قمر
في مشل هذا الشُعر وغيره(ro)، وفي الشُعر ورواية الحكايات فقط، يستطيع أهل البادية أن يعبّروا عن مشاعر الضعف التي تتعارض مع قيم الخشمة والتععقل والشُرف




 الحططاب العادي الذي يصرْ على التعقل وكبت المشاعر وما هو عادي ومألوف ومتوقَّع ومقبول من الجماعة .

هنا أيضأ يذكر جبور أن فن الشعر وسرد التصص لا تعرفه ألبادية إلا عن
 فن خاص بالبادية، فهو متفق مع روح البادية من نخوة وكرم ورنغامرة وتحمل المُنـاق
 المألوفة أيام الغارات والغزو والتنازع على الناء والكلال . . . وخيالي وليا ولعب فيه الحب دوراً وتشترك فيه المرأة بنصيب. و كلا النوعين . . . يتصل و أحياناً بفن القصيد . . . . ولا كان
 كثير من قُصص البادية)(7)
 صحراوية ونمطط المعيشة المتبع فيها، فنلا يكوز النظر إليها والكالام حولها ولها وتصنيفها كحسنات أو سيئات من منظورزي أهل الْترى أو أهـل الحضر . هـلا هـا مـا ما نتعرض له تفصيلا حين نبحث في طبيعة العلاقات بين البداوة والفِلاحة والحضلارة، في خاكثة هذا القسم من الكتاب حول

يبقى أن نشير إلى جوانب ثقافية تتعلت بـمثل هذه القيم كما تتجلى في بعض أمثال البادية الشعبية، والقيم المتعلقة بوضع المرأة البدوية بالمقارنة مع المرأة الخضرية.

Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, chaps. 6-8. ( $\Gamma 0$ )


> بين أمثال البدو (كما وردت في كتاب مشارقة) ما يلي :
(إضرْبْ العِيز يسْتأدب الفهده" (العير : المحمار . يستأدب: يزدجرجر)، واأكرم من












 سوءأ)

وبين المقارنات الشـديدة الـدلالة لـوضع المرأة البـلوية والمرأة الحضرية دراسة ميدانية قامت بها نجلاء همادة في منطقة وادي البقاع وبعض المدن اللبنانية مثل بيروت
 أساسية بين النساء اللواتي يعسن في بيئة بلدوية وأولئك اللواتي يعشن في المدن . بئ بين


 بعائلة المنشأ التي تنتمي إليها والتي تظل على علاقة وثيقة بها بلا

 لعشيرتها مشجنعة إياها على الاستمرار في الارتباط بأسرتها الأصلية . . . مكا يضمن لها هوية ثابتة|" (rV)
(rv) نجلاء همادة، معد، اللقبم والانتماء النفسي عند البلدوبة وابنة المدينة: تحليل مقارن، دراسة



رابعاً: التحوّلات في حياة البادية


 جاءت بعض التحوّ لات نتيجة لمحاولات ملروسة من قبل عدد من الحكومات العربية


نجحت بعض هذه المشاريع جزئياً، كما أخفق بعضها الآخر .
يقول المرزوقي في مقَدمة كتابه مـع البدو في حلّهـم وترحاللهـم، الذي يظهر
 الخلدوني وما هو سائد في المغرب من هـنه النـاحية : (القد كنـت أتردد على الجنـوب سنويأ تقريباً، وهالني ما رأيت من اكتسـاح الحـضارة السـريع بلـميع مظاهر البداوة




 "اتحويل شعب بدوي جاهل ، إلى شعب متحضر مستير"|(「N)"

وحين يتحاث عن تقاليد الزواج التي هي بين أكثُر التقاليد مقاومة للتحرّل،







وبكالام مشابه، تتوصّل دراسةّ حول البدو في الأردن من زاوية حضرية إلى أنهم يستقرون بسرعة هائلة، فلن يمضي وقت طويل، بـحسب هذه اللدراسة، حتى تصن تصبح
 التي لا تقاوم . وليس للبدو الكثير من الاخختيار . . . أحببنا ذلك أم لم نحب، المبا وأحب
 ( 79 (الصلمر نفسه، ص 79.
 بدت قسوة هذا الكلام، فإن من أطرف الحور المور في هذا المجال ما ما يظهر في الصحف والمجلات من صور لعربة "بيك آب") تنقل جملا.

على عكس ذلك تقريباً، يقول سعد الدين ابرانهِيم إن التحول الذي
 عربات النقل وختلف أنواع السيارات أصبحت من لوازم پأهل الخيام"، فكان لها لها تأثير




 وبأسلوبها البـدوي في الخياة. . . وطبيعي أن البعض منهـم يختار حياة الاستقرار


 اللاشية هو القاعلة الاقتصادية الرئيسية للبدو . . . إن المبدو، شـأنهم شُـأن الجماعاعات
 التكنولوجيات الجلديلة، ؤأساليب الإنتاج الجلديدة، والقوى الاقتصادية الجديدة|(1)"

إزاء بعض التضارب في وجهات النظر هذه، يمكننا الاستنتاج أن واقع التححول في حياة البادية هو بين بين . بكلام آخر ، إن حياة البادية بأسلوب معيستهيا الخام





 يستمروا بممارسة حياتهم الخاصنة . ولكن النافذين والمتُبرين من آل شعلان (والعشيرة

Kamel Abu Jaber [et al.], Bedouin of Jordan: A People in Transition (Amman: Royal ( $\mathfrak{\varepsilon} \cdot$ ) Scientific Society Press, 1978), pp. 5-7.



وأظهر جبرائيل جبور أن مزيداً من التطور قد حدث فعلاً، فيحدثنا كيف أن






 الخكومة العمل على تحضير البدو .

وأشار جبور إله أن الملك عبد العزيز آل سعود كان أول من سعى إلى إيقاف
 وخدمة الدولة، فأصبح منهم كتائب عشائرية تساعد على حفظ الأمن، وكانـو فـنت قد





 العربية أن تتضي على البداوة فلن يتم لها ذلك ما دام هناك الصحاري والبوادي(٪r٪) من أجل ذلك كله، يظل مصير البداوة مرتبطاً بمصير البادية.

## (لفصـــل) (لخاיــس)

## الفلاحـــة وحيـــاة القريـــة

أهلت الدراسات الاجتماعية والتاريخبة، وبخاصة الككلاسيكية منهـا، نمط





أمل الفلاحة تعلموا اللانتساب إلى القرى حيث يكثر الاختلاط(1)








 منحاه، ولنلك لا تجده ينتحله أحد من أهل الحضر في النالب، ولا من المترفين.



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المصنر نفسه، ج ج }
\end{aligned}
$$















 تزالن، حتى تكاد تتداعى الكثير من المواجز والئجوات بين القرية والمدينة.

وتتفاوت نسـبة أهل الريف من بلد عربي إلى آخر، فتدل الإحصـاءات في في نهاية




 البحرين وقطر والكويت(7)


Afif T. Taonous: "Social Change in an Arab Village," American Sociolugical Review, (0) vol. 6, no. 5 (October 1941); "Group Behavior in the Village Community of Lebanon." Americant Journel of Socinlogy, val. 48, no. 2 (September 1942), and "Emigration: A Force of Social Change in an Arab Village,s Rural Sociology, vol. 7 (1952).
United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report. 1996 (7)
(Oxfond Oxford University Press, 1996).

التسعينيات، إلى نهاية القرن العشُرين، قدّر مصلر الأمم لمتحدة في تفرير التنمية البشرية لعام 1999 ان هذه النسبة انخفضت في هصر خلاله هذه النترات بالتالتابع من

 V.



 V.


 من

رغم هنه التحولات، ما يزال الطابع الريفي يسود حياة عدد من المجتمعات






إطلاق التعميم نفسه على الغغرب العربي الكيبر .




 الدينة أخذت تنزو القرية، حتى ليمكن الحديث عن عملية امدننة الريف"، . إن عملية

(1) كلمبم بركات، إناتة والنهر ، روابة (يروت: دار الآداب، 1990).

الاندماج مستمرة أكان من حيث الهججرة واختلاط السكان وسهولة المواصلات أو من
 وبتخاصة التوظيف في مؤسسات الدولة التـي يضاف إليها مزيد منه في الـُشركات
 القرية والمدينة في الواقع المعيش كما في وعينا لهذا النواقع .
نظر باقر سلمان النجار في تأثيرات عوامل النغط والنكتولو جيا والعمران والثقافة








 ويتمئل الشككل المامس بتلك القرى التي لم تختبر زحفاً سكانياً مدينياً إليها، إلا ان الما سكانها توجّهوا نحو تـُسيد بيوتهم على الطراز العمراني الحديد (9)

ومن أجل إعطاء حورة واضحة ومفصُلة حول نمط المعيشة الفالاحي في الترية واختلافه عن نمطي المعيشة في البادية والمدينة، نتناول تباعاً البوانب التالئلّة :التنظيم الاجتماعي في القرية، القيم والتقاليد الريفية، والهجرة إلى الملدينة والـلارج •

## أولاً: التنظيم الاجتماعي في القرية






 هي عور علاقاته، ومقر جذوره في الحياة والمُمات. ولعل الفلاح يخاف أن ينقد
(9) باقر سلمان النجار ، والتكنولوجبا والعمران والثفافة في القُرية البحرينة، ، بجلة دراسات المليج


الأرض كما لو أنه يفقد حيانهه وهو على ما أظن أقلى خوناً من الموت بالقارنة مع

 الحياة إلى أهولها في حياة الفلاحة المرتبطة بالحعب والفصول.

وتستدعي دراسة التنظّم الاجتماعي البحث في العلاقة المدميمة بين الفلاحِ








أ ـ الأرض اللكك، هي أمهلاك خامية يتصرف بها صـاحبها ويستغلها كيف شاء في إطار القوانين المعبة. وقد ساد هنا النوع منذ منتصف القرن التاسع عشّر ، إذ

 عي وحتى الاحتلالز البريطاني، كانت الأرض هي القّاعدة الأساسبة للثروة الأصرية


ويذكر عحمود عودة أيضاً أن منكية الدولة المباثرة لنلأرض كانت قد ضسنت




 وتوجّه الاقتصاد الزلزراعي لإنتاج المحعول الواحد وارتباطه بنظام اقتصاد السووق


المصشر نفسه، ص

ب - الأرض الأميرية، وهي متلكـات تابعة للدولة، تشمل عادة الأحراج
 استمراراً لنظام الالتزام النّي ألغئي في أواثل الترن التالسع عشر ، واستعيض منه
بإشراف الدولة المباشر على هذه الممتلكات .

ج - الأرض الوقف أو ما بعرف باللمبوس في المغرب العـربي، وهي الأرض
 من هذا النظام، فتحوّلت في بعض الحالات إلى مؤسسات غنية على حساب جموع
نتيرة غغيرة من الفلاحين المؤمنَين .
 وتشمل عادة المراعي والساحات والبيادر وما أثشبه.

هـ ـ الأرض الموات، وهي أراضِ مهجورة مهملة غير قابلة للاستغلال وبعيدة عن المناطق السكينية)

إن لأثكال ملكبية الأراضي هذه تاريخها البعيد. يذكر عبد الله ابراهبمر سعيد
 يد الدولة أو الحاكم، وذلك منذ الفتح العربي الإسلامي لليمن والعراق ولمو ومصر وبلاد الشـام، وبدء الصراع للاستئئار بفائض ريع الأرض وتكوين طبعة أرستقراطية، ولا ستِما منذ عهد الخليفة عئمان بن عنان. أما المبأ الأساسي وراء ذلك فلك فيقوم على اعتبار الأراضي ملكاًا للأمة الممثلة بالحليفة، فكان الخلفاء الراشدون ونيا يشرفون على جباية الحراج واقتطُع بعض الأراضي من أملاكها ومنحـها للقادة والأسياد والأنصـار والمؤيدين يمارسون عليها امتيازات المالك دون أي حق من من حقوق السيبادة والوراثة. وتطورت هذه الأعراف في العصر الأموي والعباسي والعئماني، نساهم العبانسيون في تكوين الشُروط اللمانمة لانتقال المككية إلى نوع من الملكيات الخاصمة الورائية كنح لنواد
 بالأرض ومن عليها. وورث العثمانيون هذا النظام الإقطاعي شبه العسكري، وطبّقوا على ملكية الأراضي النـرع الإسلامي بجعل ثمسها لبيت المال أو أراضيَ أميرية،
 كإقطاعات عسكرية عرفت بالتيمار مقابل الالتزام بالمدمة الحربية، أو إقطاعات مؤقتة وتفويض لمباية الضرائب وفرض سطوة الدولة على الفلاحين وتشغغيلهم في زراعة

Village: A Social Structural Study of Transjordanian Peasant Community, Indiana University Social Science Series; v. 29 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1972), pp. 19-20.

الأراضي. وباعتماد نظام الالتزام أفسحت الدولة أمام العائلات المحلية بجال التسلط (Ir) (1r)
r




 19oY في مصر كانت الأراضي الزراعية موزّعة كما يلي:
من بين الملايين الخمسة إلى الستة من الأفدنة التي كانت تمثل رقعة مصر القابلة








إن مثل هذه الهرمية الطبقية الناتجة منز طبيعة توزيع ملكية الأرض لا تقتصر




 توزيع الملكية الزلزاعية هو في صلب تكوّن الطبقات الاجتماعية في القرى العربية .「 - ويتمحور التنظيم الانجتماعي والاقتصادي في القرى العربية حول العائلات






 خارج القرية غريباً. وتتكوّن العائلة الممتدة من عند من الأسر النواتية التي تحمل كنية واحدة وتعود بنسبها إلى جد واحد




 وسعاده وبدره، وضمن هنه الأحياء تعيسُ عائلات أخخرى كثيرأ ما يتمَ التزاوج في ما بينها
وقد يشار إلى الأحياء بحسبب موقعها، فيقال الحَيَ (ا'أفوقاني، أو (األتحناني"، أو المحي (الغربي" أو מالشُر قي" . . . الخ. وكثيرآ ما كانت العائلات والألحمياء، وربما ما ما





 في غتلف فراهم وبخرورات تجاوز الولاءات المحلية والعائلية.


 العائلات التي تتألفى منها . وكان ذلك يتم على أساس الأعر|ف التي التي تختلف إلى حـد

 الوقت الحاضر .
 غخيمات اللاجئين في لبنان إثر حرب المنامس من حزيران/يونيو عام 19TV إلى توار ،

Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, (17)
1700-1900 (Berkeley, CA: University of California Press, 1995), pp. 27-28.

نتقول إن (تضامن القرية وتضأمن عائلاتها لا يتناقضان، بل يرسّخ أحدهما الآَخر .
 الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. إن الميل للنزاع، الأمر المرتبط بندرة الموأرده، واللذي
 ما تصغنه روزماري صايخ هو شأن القرى المنفتحة على بقية المجتمع والمهِّدة


 في حالتي تلك العائلات التي تدعي أنها من السادة والأشرافـف) ومستمدّة وجاهمتها من


 وبٍ ("طبيعة ملكية الأراضي ونوعية استُمـمارها)(19)"

لذلك نستنتج أن الأسرة في الريف كانت ومـا تزأل وحدة اقتصادية الجتماعية
 المتعارف عليه . وفي هـذا الإطلار، لا يتتصر عـمـل المرأة على الأعمـال المنزلية ، بل بل


 ورش المزروعات والعناية بها الا

إن العصبية العائلية الممتدة تنتئـأ من ضرورات التعاون، وعن وعن كون العائلة وحدة

 المثترك في ظزوف قاهرة واضطرارية. من هنا انتا سنظهر، حين نتناول العلاقات

Rosemary Sayegh, Palestinians, from Peasants to Revolutioraries: A People's History (IV)
Recorded from Interviews with Camp Palestinians in Lebanon, with an introduction by Noam Chomsky, Middle East Series; no. 3 (London: Zed Press, 1979).

 (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1960), pp. 148-153.
(19) زهـير حطب، تطور بنى الأنسرة اللعرببة والجلنور النتارينية والاجتماعبة لقضاياها المعاصرة،


المتبادلة بين البادية والقرية والمدينة، ان العصبية العائلية ليست مستوردة أو مقتبسة من


 العصب (من ناحية الرجل)، وعلى قرابة الرحم (من قبل المرأة) نتيجة لمنـاركة المرأة في
 والحالات أهمية تكاد توازي أهمية قرابة الأعمام والعمات . الـمات ويشار الى كل ذلك في السودان بكلمة أسرار (جمع سر) بمعنى أقارب (جمع قريب).
وبسببب اتسأع هذه المهمات وتشابكها، تشـدّد العائلات في القُرى على إمهية





ومن الظُواهر المثيرة للانتباه في التنظيم الاجتماعي وعلاقته بالقرية، اقتران اسم
 (الثدار" بمعنى عائلة . لذلك يتمّ التُرادف بين المصطلحّحين فيشار إلى عائلة فلان بتعبير (بيت" أو "دار") . وبسبب هذا الاقتران والتر ادف، تسود في في حضارة القرية زغبة فائئة




 تعرف في ترارة نفسها جيداً ان انهيار المنزل في القرية واضمحالاله يعنيان انهيار العائلة

واضمحلال السمها
وتتصل بهذه الظاهرة ظاهرة جديدة في القرى اللبنانية والسورية نتيجة للهجرة




 ويكتفون بزيارتها طقوسياً بين وقت وآخر ولفترات قات قصيرة، هي زمز العائلة وتعبير عن رغبة عميقة بالمحافظة على اسمها بين أجيال لم تولد بعل. وكثيراً ما ما تكون تعبيراً عن

رغبة دفينة ني إبراز المكانة الشُخصية أو العائلية في القرية.
وللقرى تنظيماتها واهتماماتها النسياسية المحلية وحتى الوطنية والقومية. يتمحور التظظم السياسي الرسمي في القرية حول منصب المختار (في الههلال المصيب)، ألوا ألو

 الننوس . وكثيراً ما يكون هذا المنصب وراثيأ ويميل إلى تمثيل الحكومة أكثير منه تمثيل الشُعب أو للموازنة بين الطرفين، فيُعنى إضافة إلم تصريف الألمألمور اليومية بالمحافيافظة على الأمن والتصديق على الطلبات والمعاملات الحكيمية والإدلاء بالشهادات والتدخل في المنازعات وتسهيل مهمات بمع الضرائبـ
وقد نشأت خلال القرن العشرين ظواهر سياسية جديدة، منها قيام تعبئة سياسية تتمحور حول التنظيمات والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة التي أخذت تجد تيلد لنفسها
 ميلا للثبات في انتماءاتهم الحزبية من أهل المدن ، فتكتسب المن المائلّة هوية سياسية تنتقل من جيل إلى آخَر . وقد شخلت هـلت هذه التنظيمات السياسية تحدياً كبيراً للوجهاء من أبناء العائلات النافذة. وأخيراً نشأت أدوار سياسية بارزة منها دور المخبرين والمخبرات عنـ يتحرون على الأحزاب المعارضة، ويسمح لهم بحمل ألمّ السلاح، كما أضفى عليهم نفوذاً وقوة حتى اقتصادية بما يتلقون من رشى مالية وغيرها .
وللدين دوره المهم في التنظيم الاجتماعي في القـئى




 وعصبانه بدلاً من الطاعة والخضضوع لها، والتهرب من دنع الضع الضرائب وتمسكه بالأولياء واللز ارات) .
وما يلفت النظر في القرى أن أضر حة الأولياء والمزارات تكتل أهمية خاصـة بين




 إليها المساعدة في حل مشُكلاتهم اليومية والتغلب على الأزمات الخاصن ولاون والعامة .







وبين طريف ما يمكن الإشارة إليه ان علدداً من النُعُعراء الْعربس النـين يعودون


 في قصيدته (املينة السندباد) :



كذلك يقو ل في قصيدة النهر والموت :
أود لو غرقـت في دمي إلى القرار
لأممل العبء هع البشر
وأبعث الحـياة. إن موتي انتصار .
ويقون أدونيس في فصيدة البعث والرماد من بجموعة أوراق في الريح مستوحياً أسطورة الفينيت :
يُقال فيه طائر موّله بموتِ

> وقيلِ باسمَ غدهِ الجِنيل باسم بعثهِ

يكترقُ
والنشّمس من رماده والأفقُُ .
للاموت، يا فينيقُ، في شبابنا



> للموتت في حياتنا بيادرُ .

وحيأة الفلاحة، يجلدر بنا أن نختم هنا المجزء من بحثنا بلالإشارة إلى التمييز الذئي يكريه




 والعمل على تلافي الطوفانات والحند من من مخاطرها ها من هنا أن المدولة في المجنمعات النهرية تكتسبب قوة هائلة، يصبـع الفـلا






 أقسى العقوبات لقهره وفرض الطاعة عليه، فلا يبقى لها تجاه هنا الا الوضع المهينِ إلا أن






 والطائفية والعرقية في المجتمعات الزوراعية المطرية تتمكنن من الاحتناظ بعصبياتها وشبه
استقلاليتها عن الدولةّ المركزية.



(Y) عبد الرحمن النُرقاوي، الأرض، 「Y ج (القاهرة: الكتاب الذهبي لنادي القصة، ع190)،
rer صer


 الوقت الحاضر .

 السودان واليمن • في دراسة حول البنية القبلية ني اليمن، يبيّن لنا فضل علي علي أهمد أبو

 سياسية مسلحة عحاربة . وتنتظم القبائل في ائتلاف أو تجمـعات الوات قبلية كبرى أهمها تجمعات قبائلِ حاشد وبكيل، فتضم كل منهما عدداً من القبائل الفرعية وتحتّد هويتها



 زمن بعين. من ذلك أن مشُيخة آلن الأهمر على حاشُد نعود من دون النقطاع إلى .لي

ثم إن بعض القبائل اليمنية يغلب على حياتها طابع الحـياة النبدوية ونحلتها من





 .

هذه هي، إذن، بعض جوانب التنظيم الاجتماعي في القربية كما يمارسها الفـلاحون وسكان الأرياف عامة. ولهذه الجوانب، في ما بينها ومن حيث علا علاقتها بالأرض والمياة الزُراعية، شبه كبير بالقيم الاجتماعية التي تنبئق منها وتعمل بدورها


المؤلف، 1910)، ص vr.

على ضبط السلوك والعلاقات الاجتماعية وتعزيز نوعية التنظيم المعمول به. ومع هذا

 المعيشة، ولتزايد ميل الشُباب للابتعاد عن الز الزراعة والاستعاضة منها بالوظائف الحكومية في الملدن.

## ثانياً: القيم والتقاليد الريفية

في الوقت الذي يمكن النظر إلى الفلاحين على أنهم أكثر اهتمامأَأ من غيرهـم بالتغيير في الأنظمة السيانسية والاقتصادية بسبب الأوضاع المجحفة التي يعانونها لزمن
 العسكرية في عدد من البلدان العربية ومنها مصر وسوريا والعراق واق واليمن والسودان المران والجزائر، نجد من ناحية أخرى أنهم أكثر تسسكاً بالتقاليد الاجتماعية من أهل المندن . في يوميات كنت قد كتبتها عام 1991 ، تكلّمت على الفساد والرشوة الواسعة الون الانتشار في مراكز السلطة على مستويات رفيعة، وذكرت على العكس من ذلك اون حدئأ اختبرته في لقاء مع فلاح سوري أثناء جولة قمت بها مع بعض الأصدقاء بين تدمر ومدينة
"النن أنسى ما حييت ذلك اللقاء العابر مع فلاح سوري بسيط أعاد إلي إحساسي







 مبتسماً ابتسامة مشرقة كالصباح في تدمر"(II)

 ييوز أن نستتج من ذلك أن الفلاح يقاوم الحداثة المتميلة في الاستفادة من التكنولوجيا
(Y\&) حليم بركات، حرب اليلبج: خطوط ني الرمل والزمن، يومبات من جوف الآلة (بيروت:


وما يرافقها من قيبم التحرّز من وضعه المعيشي الحلالي . في دراسمة ميدانية قامت فيها





 والتقلص المستمر لملكية الأزض، هنا المُ الوضح الْلذي ربما يؤدي إلى اللأقتناع عند بعض





 بالمكانة الاجتماعية، وقيم الإحساس المرهف بالزمان والمكان .

$$
1 \text { ـ قيم التعلق بالأرض }
$$








 اللُُعوز بالطمأنينة والاستقرار . وهو يعاني ألشُعور بالذنب والند
عنها لسبب من الأسباب .

 وغزوناته النفسية اللاواعية . في أحاديثة العفوية وشعره الُّعبي، لا يتغنّى بالزهور

البِدِدة، المسنة 7 ، العدد





 المتميزة، فيعتبر ننسه ابن النيل وتصبح مصره نيلا ونيله مصر . وهذه هي أيضاً علاقة العر|قي بالفرات ودجلة، وحيث لا أنهر يتغُنى الفلاح بالمطر غناء تعبندياً. الأرض هي التي تُرّك أعماق الفلسطيني، وما إن فقدها حتى أحس أحس بالاقتلاع




مشت الخيول على العصافير الصغيرة
فابتكرنا الياسمين
ليغيب وجه الموت عن كلماتنا . . .
فأذهب بعيداً في الغمام وفي الزراءن . . . كتبت مرائيها الطيون وشرّدتي

ورمت معاطنها الحقولُ وجْمعتني فاذهب بعيداً في دمي! واذهب بعيداً في الطنحين لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

إن لغة محمون درويش ومفرداته وصوره هي فلاحية في دصلادرها وإيماءاتها، إنها




 و(النُشد التراب")، و(أسمتي التراب امتداداً لنروحي"، و"أسمتي العصافير لوزاً وتين")،

 الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها احرئو| جسدي")، و(الغنابات ريش في جناحكِ"،

 .


 حبة التوعح المدفونة في التر ابِ ومثّل النـتاء الطّويل ووثل انتظار المواسـم، والعفوية مشل هطول الطر وتلـنت الماء، والأمل مثل وعود الْغيوم وقذوم الربيع •

## (القيـم العاكليــة



 للفلاحين الفلمسطينيـن اللنين وجلوا أنفسههم في مأزو حرج كان عليهـم فيه أن ختاروا












(YT) محمود درويش، أمراس (بيروت: دار العودة، IGVV).
 ونفي: دراسة الجتماعية علمبة، سلسلة دراساتٌ؛ • ( (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 197A)، Peter Dodd and Halim Barakat, River Without Bridges; a Study of the Exodus of : وبـالخإنكـليزيـة the 1967. Palestinian Arab Refugees, Institute for Palestine Studies. Monograph Series; no. 10 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1968).




 الظُروف التي قد تقتضي التباعد والتنافس واقتسام الأملالك وسلوكك طرق غختلفة.


 رؤوسنا إذ للعائلة رأس واحفد. كذلك لأن العائلة تعاضد متبادل، يصبح الاعتداء على



 متشابهة ويضرورات تأمين العدالة وبحياة العائلة في القرية ومنبيثق من بنيتها ونقافتها

 بيظلع عن أهله يعرى".
ّ ـ ـ القيــم المعيشيــة

ثم إن هنالك عدداً من القيم العامة التي تتصل اتصالاً مباشراً بنمط معيشة أهل
 الأغلب أن تكون مثل هذه القيـم مستمدة في الأساس من عـلاقة الفالاح بالأرض

 أخيك البعيد)، وذلك لـا تتطلبه حياة القُرية من تعاون وتكاتف والمُناركة الجماعاعية
 الحصاد وتهيئة المؤن وتأميز الماء والمصالح المشتركة ومهمهة بناء المنازل التئي كانت فياني


 والبسأُطة في العيشُ كل يوم بيومه، والمسـاللة حين لا تُهند الأرض والعـن
؟ ـ القيـم الدينـــة

الفلاح مؤمن عميق الإيمان من حيث تعبده لقوى الحيلاة المقدسة وتخوفه من


 الذين يرى فيهم وسطاء مقدسين بينه وبين الله واللذين يمنحونه البركة الإلهية. من ون هنا



 بطقوس الطبيعة عند غختلف الطوائف، وهنا ما ما سنتعرض إلئه في فصل لاني لاحق حون العلاقة بين الدين والمجتمع . يبقى أن نضيف هنا أن بين القِمـ أُلدينية الأخرى عند
 عن خوف كاثل من غضب الأبـ.

0 ـ القيم الطبقية أو المكانة الاجتماعية




 الطبقي لا يقلّل من المعاثرة، إذ ان المنازل القُروية مغتوح بعضهيا على بعنهيا الآلخر،
 ملحوظ. ولكن هذا الانفتاح لУ يصل حتى النقبول بالتزاوج بين العائلات المنفاوتة في
 القرية، وفي العائلات الوجيهة في ما بينها ومع الثنأرج من عائلات تماثلها وجاهمة




 الخعيب التي ترمز إلى التكاتف والتنافس أو المتباري في آن معاً)، وفي التزجل ألما أو الشُعر الشعبي (فيشار إليه بالتقاولة أو المكاسرة والسـجال بين الشُشراء بارتجانل الشـعر

حول مواضيع متعارضة كالتغزل بجمال المرأة السمراء والمرأة البيضاء). وتجدر الملاحظة أن التنافس أُو التباري في قول الشُعر في بعض الأرياف العربية كجنوب مصر وشمالـول السودان ما يزال يرافقه أستعمال الترس والعصي، كما لو كانت تجري معركة حقيقية






 التي ولدت فيها، وكنت قد أثشرت في الفُصل الثاني إلى ما جاء فياء في رواية طائر الموم من 'أني، (أحب شُجرة الصفصاف لأنها تنكفئ على ذاتها وجذورها العمر، انحنث أغصاني نحو جذوري"(1)
 بالفصول. إن لكل من الربيع والصيف والخريف والشتاء مدلولات علات عميقة في حياته، ،



 وأن الصيف زمن جمع المحاصيل والمؤن والمرح، وأن الخريف هو زلم

 وسرد الـكايات الشعبية التي هي نوافذ ذواتهم على حياتهم الصابرة المضلمطربة في آن معأ. وربما يتعلّق الفلاح باللاضي والمستقبل معأ بقدر ما ينشغل باللاضر

$$
\begin{aligned}
& \text { ثالثاً : الهجرة إلى المدينة : }
\end{aligned}
$$

 ومتزايدة من القرى إلى المدن، وبخاصة إلى العواصم التي تنمو مثل ورم السرطان في
(1^) حليم بركات، طائر الموم (الدار البضضاء: دار توبقال، 19A1)، ص •^.
 وإلى خارج الوطن العربي (مثل هجرة العمال المغاربة إلى أوروبا وغيرهم من من بلاد الشـام
 على الفقتراء والمضطهدين في مطلع القرن العشرين، أصبحتـ في النـر النصف الثاني منه
 وتعود أسباب الهجرة في غتتلف جوانبها إلى أسباب متعلّدة ومتشبابكة اعتاد الباحثون
 الجذب في المدن أو البلدان الني يباجرون إليها طوعأ أو اضطراراً.
 سكان القرى بمعدلات مرتفعة تفوق معدلات اتساع الأراخي الزالزاعية واعية والإنتاج،



 المجتمعات الريفية بالمقارنة مع المجتمعات الحضرية للأسباب المذكورة سابقاً، وتد نتج من ذلك حصول خلل في العلاقة بالأرض وفي القيم والطموحات، هـ ـ ـ طبيعة العمل



 من التعليم والتخصص .

وتشمل عوامل الجذب في المدن والبلدان المنتجة للنفط والنبلدان المتقدمة في


 مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتّماعية والإنسانية والتربوية والاندماج في الاقتصاد

 هـ - وجود نواة من المهاجرين السابقين من أقارب ومعارف وأصدقاء.




أو مذننة القربة، كا فد يعني ردم الفجوات بينهما من ناحية، وخلنّ فجوات اخخرى
 والظلم الاجتماعي من ناحية أخرى، بـبـب قيام علاقات المواجهة وجهاً لوجه. لقد

 المظور الذلي نعتمده في تقويمنا للأمور .
ومن الواضح حدرث تحوّل، من بتمتم ربفي ساد في مطلع القـرن وحتى النصف الثاني منه حين كانت غالبية العرب تتطن في الريف، إلى بكتمع حضري حيث

 نسبياً، ونشوء بطالة مستعصية في المنن، وقيام مدن وأحياء النقر في المدينة، ونشوء
 والتنظيمات السياسية العقائئية التي تكون من مهانها الأساسية تعبئة الطبفات


 من إمداث التنيير الثوري الطلوب، وإن نجحت في إجراء إصلاحات جزئية، خاصنة في بالن نظام ملكية الأراضي وتوزيعها .

 الذي نشأ في قرية رأس المتن وعاث في مدينة بيروت: النحن الذين رأينا النور في القرية اللبنانية نحنَ أبداً إلم مرابع الطفولة . . . : العين ودرب العين، الكـروم ودرب الكروم، العودة ومراح العودة، القلع ومنابت النُّيح والوزالـ . . . ، والسهرات البريئة

 طريت الزوال. فقد غزت الحضارة الغربية أكثير القرى اللبنانية حتى النائبة منها، وفـد

 الزوال من نضائل، كالكرم والنجدة والتناعة والتقشّف والصبر على المكاره وحسن الثقة والأمانة والصدقات السرية والصالحة وحسم الملنازعات واحترام كبير 'السن،
(Yq) أنيس فريكة، القرية اللبنانية: حضارة في طريت الزواله ط 「 (بيروت: دار النهار، •19^1)،
 والعليّة والتنور والصـاج والمعصرة والطالحون والأتون والمُـحرة والعين، وما يبذله الفلاح من جهد في نهاية الصيف ومطلع الحُريف في تحضير مؤونة التشتاء من قمح ولما وبرغل وكشك وقورما وزيت وزيتون وغنلات وحطب، ون وما يتعلتق بتدبير المنزل


 اللسائدة كما تتراءى في النفولكلور الثعبمي وغيرها. يصف كل ذلك بلك بحميمية مَنْ يشُعر أنه وصل إلى حافة نهاية الأثياء التي نشأ عليها وأحبها فاستقرت في أعماقه وأصبحت جزءأ من شخصيته .


 الجمدول وحفنة تمر للطيب صالح، وطيور أيلول لإميلي نصر اللّه، وأحلام التجاور (للكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي، وروايتيَ طائر الحوم وإنانة
 الاختراق قشور حباة الفلاحين وتعمل على تشوريهـا، مثـل رواية يومبات نائب في الأرياف لتو فيق الحكيم.





 يفعلن في القُرية. كان باستطناعتهن أنْ يزرعن نباتات غير علادية، وأن أن يمتطبن الأحصنة، وأن يتجولن بحرية. .. مقابل ذلك، بدا منزلنا في فاس كسجن|"(•)"

Fatima Mernissi, Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girihood, photographs by ( $\mathrm{r} \cdot$ ) Ruth V. Ward (Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co., 1994), pp. 49 and 55.

## (لفصـــل) (للســـاوس)

## الملـينـة والمـجتــع الحضري


 تزيد أحوال الرفه والدعة فتجيء ععوائد الترف البالغة مبالغنها في التأنق فئ في علاج


 الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة . وتكون مكالسبهم أنمى وأرفه من أهل البلدو، لأن أحوالهمم زائدة على الضروري")

وفي مقارنته للبلدو والخضر من حيث الضبط الاجتماعي واللسياسي، أي من

 بعض ... فأما المدن والأمصار نعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكا وام والندولة . . .

وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مسُايڭهم وكبراؤهمب|(r)
كذلك يرى أن لأهل النبدو النسب (وبالتالي القبيلة)، ولأهل الفلاحبحة القرية، ولأهل المدن الوطن بسبب الاختلاط في الحواضر وفقدان العان العصبية. وني حديثه عن
 تمام، وكانت مشتملة على مدن وأمصار متالاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين، ولم تكن
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوب الـسلطان الأكبر (تونس: اللدار التونسية للنشّر؛ الجزائر :



مدينة واحدة يجمعها سور واحد لإفراط العمران. كذا حال القيروان وقرطبة والمهدية

 إليه علاقتها بالريف والبادية، إن كل ذلك جعلها تلها تحرص على دورها وها كمركز للمجتمع والوطن ككل، وليس كمركز لذاتها فحسب.

في رأينا أن المدينة تُحَدْ قبل أي شيء آخر بوظائفها لكونها مركزاً للنشُاطُات
 بحجمها وعدد سكانها، رغم الترابط الوئيق بين الأمرين. من هنا أن ينسب النـبا الباحثون

 بالسلطة، وتنظيم الري النهري كما في مصر والعراق، والتواصل الآمن بالما بين المجتمع وبثية العالم المارجي.... الخ.
وعلى وجه التحديد، توضّل ألبرت حوراني (\&) في تناوله لحمياة المدن إلى أنها تنمو


 بالحاجة إلى أسواق آنية هي نقطة اللقاء اللميادية بين البادية والريف والمدين المينة. وكانت تقام هذه الأسواق أسبوعياً فتسمى سوق الأربعاء أو غيره من الألئيأيام، أو أو سنوياً عند

 فتنشأ بينها علاقات التكامل كما علاقات التناقض في اللصالح .

ومثالاا على ذلك ان مدينة حلب كانت نقطة التقاء لبيع الحبوب وشر ائها من سهول سورية الداخلية، والفاكهة من التلال الواقعة إلى الشُمال منها، والمانية المية والإبل في البادية، والبضـائع المنتولة عبر الـطرق التـجارية البعـيـدة الملدى. تُم إن قيـام


 ومراكش وقرطبة وإبشبيلية وغرناطة. وقد نشأت في هذه المدن طبقات غنية من التّجار
(r) المصدر نفسه، ج ج

Albert Habib Hourani, A History of the Arab Peoples (New York: Warner Books, ( $\mathfrak{\text { ) }}$ 1991).

جلبت المحاصيل الزراعية من القرى الريفية المحيطة بها والبضائع والسلع عن طريق التجارة البعيدة المدى .

كذلك كانت المدن الكبرى مركزآ لصنع ما يمتاج إليه أهل المضر والفلاحمة



 على جانبي شارع الحمراء الذي تحوّل منذ ذلك الوقت إلى مركز تجاري وترفيهي

وإضافة إلى التجار والصناع، تألّف سكان المدينة من الطبقات الحاكمة والمهنية،






 نقافة حضارية متطورة تشُكل نواة الثقافة السائدة في المجتمع ككل .

وليست المدينة واحـدة، بل هي شديدة التنبوع والا الختلاف في ما بينها وليس







 (المساجد بمآذنها الكبرى الشايخة والكنائس والكاتدرائيات والأضر حة والنّوايايا وطبقة رجال الدين التي تتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة)، ومراكز الإدارات والفنون والحرف



والصناعات والترفيه والحدمات العامة كالمستسُفيات وغيرها. وكما أن المحكم فيها غير منغصل غن العمران، كذلك ما كان للعمران أن ينمو ويستمر من دون الحكمم.

وكثيرآ ما صنّفت المدن بحسب وظائفها وأنشُطتها ومواقعها وتجاربها التاريخية
وتنظيمها الاجتماعي والاقتصادي. ومن هنا المهج الذي بذله فؤاد الخوري في دي دراسته
 القوافل، وقد ظهرت في غختلف أطر اف الممالك الكبرى الطرق التجارية العالمية البعيدة












 بالكويت والدوحة وأبو ظبي وينع وجبيل في الـبعودية، وتتميز باستضافة نسبة عالئلية من العمـال الأجانب(7)

كذلك جرت عدة عاولات أخرى لتصنيف المدن، فتوضل الباحثون وإلى القول




 ما ينطوي عليه هـذا التعبير من معان. ويرى ويرى إضافة إلى ذلك ان المدن الإسلامية
 كما كانت (امقرأ للنسلطة السياسية، ومركزاآ لإدارة الشؤون الدينية وحصناً قوياً

للدفاع القومي"، وكان (المسجد الكبير"، والسوق وقصر الخاكم والـدمامات من أهم معالم هذه المدن(V)، وهي معالم شديدة الترابط في ما بينها .

وإعتادت الدراسات الاستشُراقية الخوض في وصف ما تعتبره جوهر المدينة
 والثقافة السائدة من نآحية أخرى، بل انها تجاهلت ما مانـا فامت عليه المدن في الأصل ،





 الإسلامية أن الإسلام في جوهره هو ديني حضري، ولمير وان هنه المدن أسستها عائلات
 العامة التي تعلّ المؤمنين للصـلاة، وتنتسم إلى أحياء سكنية خاصة بالجمماعات الدينية والعرقية .

وتُوجَت هذه الدراسات الـتي استفادت في الأسـاس من دراسة مــنـ المغرب



 نسبر في عهدة شيوخها والشُريعة الإسالمية. وقبل ذلك كان قد كورن (Carleton Coon) الذي نشره لأول مرة عام 1901 بعنوان (Caravan)، وفيه




بنعابير وظائفية على أنها مكان الشهادة والتبادل ، أي باللغة القديمة البلمامع والسوق.
 ودمشُق في سورية استندت إلى أبحاث أجر اها جان سوفاجيه (Jean Sauvaget) في الثلاثينيات والأربعينات، مظهرآ أنها استمرار للمدن البيزنطية، وهو ما يتناقض مع


تلك الصورة المستمدة من الأبحاك حول مدينة فاس . غير أن هذا التناقض تمّ تجاهله في الدرانسات النتي تلت والتي حاولت أن تجمع بين النظريتين. هنا هـنا جاءت دراسة

 الدراسات في ما بعد إلى هذا البحث في مقولتها بصدد غياب نظام بلدي حكومي عام في الندن الإسلامية .
وتعترف جانيت أبو لغد بأنها سقطت في شُركُ بعض هنا هنه التعميمات حول المدينة الإسلامية في كتابها المهم حول القامرة الذي صـي
 (الإلاصة في كتابه مع هارولد بوين المجنمع الإسلامي والغرب. تـم
 النقدية، ومنها الكتاب الذي حرّره عام •19V البرت حوراني وسترن (S. M. Stern) حول المدينة الإسلامية .
منذ ذلك الوقت أخذت جانيت أبو لغد تتعتّق في دراستها لتدرك أن أغلبية
 فتساءلـت: لماذا يتوقع الدارسون أن تكـون المدن الإسلامية متسُـبابهة وبأية أشـكالٍ؟
 هي نتاج عدة عوامل وقوى ، وأن تفرّد شكل كل ولم مدينة عن الأخرى يعود إلى تفاعل كل هذه العوامل والقوى وليس لعامل واحد منها فحسبع.
وبين هذه العوامل والمّوى التي توضلت إليها جانيت أبو لغد ما يلي: البيئة/



 فيها. وبين أهم إسهامأت الإسلام في تشُكل ألمدن العربية: أولاًا الثّمييز القانوني بين


 من المجتمع المدني. وبذلك، أصبحت الأحياء السكنية لبنة مهمة في بناء المدن المنـئ العربية

 حيث إمكانية الاتصال والفصـل بين الأمكنة العامة والملاصة، بل أيضأ من حيث امتداد !النظر والرؤية (من هنا انتشار المشربيات) .

ولكن المدينة كما تفهمها جانيت أبو لغد ليست منتوجات وسلعاً (Products)، بل عمليات متحركة (Processes) تقأثر بالتحوّلات النتاريخية والتنوع تحت تأثير عوامل
 هذه العلاقات وتترستخ قيم المساواة بين الجماعاعات وبين المرأة والرجل، الما يكلّ الاندماج بدلاً من الانفصال في الكثير من المدن العربية(A)

وكما بـحث الدارسون في طبيعة العوامل التي أذت إلى نشوء المدن وتي المتوعات
 تؤدي إلى تطورهـا الـدائم مهـمـا كـانـت مـا المجتمعات والحضارات، كما يساعد في فهـم فيام فيام المدن الجمديدة والمقديمة أو القصبة


 والدار البيضاء والرباط وطنجة وغيرها في المُغرب، ومدن ومدن تونس والقاهرة ودمشـق وبغداد والرياض .

من هذا موت مدينة أنطاكية في سورية بانتهاء أبجادها القديمة. . فقد كانت

 غبار التاريخ. لقد خسرتها سورية عام 19 19 حين قدّمتها فرنسا هدية لتركيا، رغم إرادة أهلها العرب، فجاهدت عبثاً للاحتفاظ بهويتها.

وعرفت المنطقة العربية نمط معيشة الملن منذ عصور بعيدة يعود تاريخها إلى ستة

 من الكويت وقطر والبحرين، وبين •^ بالئة وه 1 بالمئة في كل




Janet Abu-Lughod, «The Islamic City: Historic Myth, Islamic Essence and ( $\wedge$ ) Contemporary Relevance,» International Journal of Middle East Studies, vol. 19 (May 1987), pp. 155-176.

United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, 1999 (9) (Oxford: Oxford University Press, 1999).

وفي سببل إعطلاء أمثلة حول نمو المدن ألطرد، نذكر أن نسبة سكان المدن في




 ستة ملايين في السبعيننات، وتسعة ملايين في الثمانينيات، وقفزيت إلى 17 مليوناً في



 شُماله وجنوبه، ويغوق سكار وان سبعة بلدان عربية وبية بجتمعة (هي الأردن ولبنان وعُمان
والإمارات والكويت وتطر والبحرين) .

ولم يكن عدد سـكان الرياض يزيد على سبعة آلاف نسمـة عام


 أربعة أضعاف في كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة . ولما وكانت أبوان






 النضرورية، من مدارس ومستئفيات وطرق وكهرباء ومياه ووسائل النـسلية.

Charles Issawi, «Economic Change and Urbanization in the Middle East,» : انـ_ (1.)
paper presented at: Middle Eastern Cities; a Symposium on Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanism, edited by Ira M. Lapidus (Berkeley, CA: University of California Press, 1969), and Saad Eddin Ibrahim, «A Sociological Profile," in: Abdulaziz Y. Saqqaf, ed., The Middle East City: Ancient Traditions Confront a Modern World (New York: Paragon House, 1987).

وكان عدد سكان مدينة بغداد •10 ألفاً عام 19-1، وأصبح . 19 ألفأ عام
 ملايين في الثمانينيات. كذلك كان عدد سكان مدينة دمشق (التي تعتبر أقدم مدينة




 من القرن وأصبح يزيد على نصف مليون في الحمسينيات وارتفع إلم مليون ونصف في السبعينيات
وفي مطلع القرن كان هناكُ YV مدينة ني المغرب بلغ عدد سكانها جميعاً أقل من
 متتصف القرن، أصبح عدد المدن ون مدينة يسكنها حوالى مليونين ونصف بنسبة ربع سكان المغرب. وفي السبعينيات أصبح هنالك 190 مدينة بلغ عدد سكانها حوانيا حوالى ستة
 حوالل YO ألف نسمة عام 19•v، ثم ارتفع إلم مليون ونصف في السبعينيات، ويقدر بخمسة مالايين ني ناية القرن.
ولتزايد سكان المدن العربية الططرد معاله وتوجهاته المتميزة التي يشاركها فيا فيا

 والبادية بالإضافة إل النمو الطبيعي، وخاصة من قبل فئة الأعمار الثـابة التي تسعى للعمل والتعلم في اللدارس والجمامعات وللحصول على وظائف في القطاعات العامة والخاصة
r ـ ت تتميز سمات المدن في غالبية البلدان العربية بهيمنة مدينة واحدة أو المدن


 التنوق المتلدد البوانب خلالًا في الحياة الاجتماعية والسيباسية والاقتصادية والتنموية والثقفية في المجتمع ككل. ويدلث أن تطنى مدينتان على بقية المدن والريف. هناكا

Saad Eddin Ibrahim, «Population and Urbanization in Morocco» Cairo Papers in (11) Social Science, vol. 3 (May 1980).

في مصر التقاهرة والإسكنـدرية، وفي سوريا دمشتو وحلـب، وفي لمبنان بـبروت
 طرابلس وبنغازي. كذلك هنالكُ ظاهرة البلد ـ ألمدينة الواحيدة كما في الكويت








 الاستهلاكية المستوردة، ورفعة مستواهها المعبئي على غتتلف الصُّعد.








 هذا النوع، مثل جبل الأمحم والسبدة المنوبية وبرج علي الريس وسيدي فتح الله.



 وسنتعرض إلى ذلك لاحقاً في أكثر من بجالن، ومن ضمن ذلك ولك طبيعة المواجهة بين الحضارة والبدلوة نتيجة لاكتشيانف النْط .




الاجتماعية الأساسية من جامعات ومدأرس ومستشغيات وأطباء ووسائل الاتصال (في
 عن نوعية العناية الططبية التي تتفاوت كيّيرأ من مدينة إلف ألخرى وبين الألمياء المياء وبين المدينة والريف، والريف القريب من المدينة والبعيد عنها)، واستهلالك الفالبية الكبرى من الدخل القومي والطاتة . وللتعمق في دراسة طبيعة نمط الميشئة المتميز في المدينة، نتناول في ما ما يلي واقع التظظم الاجتماعي ومن ثمّ نوعية القيم الاجتماعية النسائدة.

## أولا: التنظيم الاجتماعي في المدينة






 الأشخصية غير الرسمية والأولية التي هي أكثر رسوخاً في القرية والبادية، وكانت حتى وفت قريب تسود أحياء المدن نفسها .



 وشُموخها من قلاع وأسوانر ومبانٍ عامة ومتاحف وقَصور وبَالس سعبية ووزارات , وعاكم.




 الاقتصادية والترفيهية كالفنادق والبنوك والشُركات والمطاعم والمقاهي ودور والما السينـيا توازي مؤسسات اللدولة واللدين في يُسموخهـا ونفوذها وتأثئبراتها في حيباة النانس اليرمية.
ونتية لأنماط المييشة المذكورة هنه، نشأت في المدن تشَّلات وتركيبات طبقية

واضهحة إذا ما جرت مقارنتها بالقرى والمدن الصغيرة. ولا يتطلتب الأمر كههودأ كبيراً
 اجتماعية رفيعة، وطبفات وسطى جليدن الِيدة وقديمة، وطبقات دنيا عاملة وفقيرة، على الأغلب أن تكون من أصول فلاحية أو بدوية بحسب المدينة والبلد المعني بالأمر .

ومما يلفت النظر في العقود الأخيرة بشكل خاص تزايد الفروق الطبقية وتبلور الاستقطاب بين الأغنياء والفقراء، حتى ان الطبقات المتوسطة التي كانت قد الـي بدأت


 هذه الظاهرة أهمية الطبقات الوسطى من حيث دورها في تئنيط المجتمع المندي كشُرط من شُورط فيام الديمقراطية والنعددية.



 وخباز وقتبنجي وسمّان ولامام ولبّان وفران . . . الخ. تُم ان النشا النـاطات الاقتصادية التي يزاولها الناس لا تنغصل عن الانتسامات الاجتماعية القَائمة، إذ تُعْبل بعض الطورائف على مهنِ أكثر أو حتى دون غيرها، وتكون بعض الحرف ورائية في بعض الأسر جيلا بعد آخرُ

ومن أوجه العلاقة بين الدين والمهنة التسُابه بين تنظيم النقابات المهنية والفرَّق



 (الطائفةّه (جماعة العاملين في حرفة واحدة) أو ما نسميه اليوم (انقابة) . كل صنغ
 ملاحظناً أن علاقة المبتدئ بالمعلم كانت شبيهة "بعلاقة المريد بـُسيخ الُطريقة الذئي عليه


 معلمو الصنعةال|، وكانت المشيخة هذه في بعض الحرف (اتنتقل بالإرث من الأب إلى الابن، شـرط أن يوافق على ذلك معلمو الحرفة. وقد لعب الدين دوراً ههمـاً في

تنشيط التجارة كما لعبت التجارة دورأ لا يقل" أهمية في تنشيط الدين، فالمج مثلا" لم


 توجههم إلى اللديار المقدسة، ومن رسوم الوارد عند عودتهم منهاه|"(IT)

لهنا لا ييوز النظر إلى الحرفة التي هي في أساس البنية الاقتصـادية، وإلى الأسرة



 عنها ني القرية، فهي تتصف أيضاً بأنها عائلة متدة مع مّنل أوضح بين بين بعض الطبقات
 طبيعية توزيع العمل والأوضاع المهنية والاقتصادية (وهي تجارية وحرفية لا لا صناعية


 ما يتمّ العكس فُتمسى العائلات بأسم المكان الذي تحذّرت منه أصلا

ثم إنه جرى تُوّل مهم في غختلف هذه البنى منذ بدايات القرن التاسِ عشّر ،


 زلك على حساب الحرف المحلية وتنظيماتها الحناصة فبدأت هنا هنه بالتدهور منذ ذلك

 الساحلية والموانئ أو الثغور على حساب المدن الدالخلية، فانتعشت بير بيروت والإسكندرية

 المدن) بنشوء أو تحسن المواصلات، وتبلور الفـروقات والتناقضـات الطبعِية، وقيام

[^5]الأحزاب والنقابات، وانتشـار التعليم، وارتفاع مستويات المعيشـة، واكتشاف النفط الذي أحدث تحوّلات ثورية في امتلالك الثروة، وإقامة مدن جديدة منغتحة على العالم

لقد تسبنب كل ذلك باندماج الأحياء في نسيج المدينة العربية بعد أن كان الما الحي


 اختلافآّ جوهرياً عن المدن المصناعية الغربية . وهنا مـا ركّز عليه المستشـرقونون في دراستهم للمدينة الإسلامية كما سبق وذكرنا .







 من الحلالات سكن الطبقات الفقيرة، كما ينلب في بعضها الآخر سكن الطبقات الغنية أو المتوسطة
يبدو هذا التشابك بدقة متناهية من خلال النتائج التي توحلت إليها جانيت أبو




 العباسية، وأحياء تزدحم بالططبعة النفقيرة مثّل القُلعة ومدينة الأموات وات وبعض المِيزة
والسيدة زينب واللدرب الأهمر والجمالية وشبرا وامبابة(r)
 أن حوالى •ع بالئئة من سكانها يعيشُون تحت ما يعرف بمستوى الفقر، وأن الفروقات

Janet L. Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious, Princeton Studies (ir) on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971).

الطبقية في تزايد مستمر وخاصة منذ بدأت سياسة الانفتاح. وقد عمّت هذه الحالة
 السياسة الاقتصادية يكصلون على ربع الدخل القومي، وهبطت مقابل ذلك حصة خمس
 الأغنياء الجلدد.

وقد تجسّدت الفروق والعلاقات الطبقِية في أعمال أدبية مهمة تبل الانفتاح
 وتصر الشوق، والسكرية ـ وأولاد حارتنا)، وفي قصة تاع المدينة ليوسف ادريس التي


 الحياة الإبداعية.

ثم تَت دراساتٌ عدة حول طبيعة العلاقات ضمدن الحارة في مدينة القاهرة،
 أزقتها هي من النوع الذي ينحصر عادة وتاريخياً داخل المنزلن ، أي تلك التي التي تتميزِ




 الخاصة)

وما يقال عن الُقاهرة، يمكن تعميمه إلى حد بعيد على الكئير من المدن العربية الأخرى، وإن كان لا بدّ من أخذ الفروق بين بينها بعين الاعتبار . مـن ذلك ألك أن مدينة



ويصف يوسف جميل نعيسة مدينة دمشّق حتى منتصف القرن التاسع عشّر بأنها كانت آنئذِ اعلى شُكل طائرة الأطفال الورقية، حيث الكتلة الأساسية منـها تقع في في الشُمـال وبشـكل أساسي داخل الأسوار ويخترقها فرعا بردى، القنـوات وبانياس،

Nawal Nadim, «The Relationship between the Sexes in a Hara of Cairo,» (Doctoral (1§)
Dissertation, Indiana University, 1975).

ويساير سورها الشُمالي بردى الأصل، ويمتذ بناؤها كذيل طائرة الوروق باتجاه الجنوبِ

 فميدان الحصى (الميدان التحتاني) فالميلان الفوقاني فبوابة الله . . . إلا أن الككتلة المئيسية


 مقبرة باب الصغير . وإلى إلجنوب الغربي من قصر الحجاج يقع حي السوينة والشُويكة


ويلاحظ نعيسة أن توزع السكانان في دمشّق "كان على أساس طائفي أو قبلي


 السنة . . . ونتيجة للظروف التّاريخية النتي أحاطت بها با كانت تتميز حاراهـا



 الأمن في مدينة دمشُق في انتقال السلطات الإجرائية الـُكومية إلى شيوخ الحارارات،


ويذكر أحمد العلاف أن مدينة دمشُق كانت محاطة بحدائق ولها ألبا أبواب متعلدة



 حديقة غناء بالنسبة لا حولها من اللبساتين المتصلة بقرى الغنوطة المحيطة بها"، وأن

bلاس، VE - Vr
(IT) النصـدر نفسه، ص - Al (IT)
 كذلك ذكر العالف أن (انفدان قوى الأمن ساعد على انتقال السلطنت الإنجرائية

 المجلس الإداري والقضائي والتنفيذي وحماة الخموق بالنسبة لأفراد حيهمم، وكل خلا خلا

 هو الرئيس الأول بالحي يسانده الإمام، ويعاضدهمها بعض ذوي ويلمي البطش من ألر جال





هذا ما كان عليه مُأن دمشُق في مطلن القرن، غير أنها الآن بعد النزوح الكمبر







 من دون انضباط وتخطيط، فيسُعر الناس داخلنها بالغربة عنها ويسا ويستعيدون الماضي إلما إما


 المختلفة باختلاف طوائفها وطبقاتها والمناطق الريفية التي تمّ النزوح منها وخلافاتها

ص



وسلطة الوجهاء فيها. وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الحرب الأهلية، فبرزت إلى
 الأحياء والطوائف والعائلات وحتى بين القبضايات من الطراز القديم.

وبعد الحرب الأهلية التي دمرت بيروت، ألخذ البعض يعودون في في ذاكر تهم إلى القديم، فكتب غختار عيتاني وعبد اللطيف فاخوري كتابأ صقيلاً بعنوان بيروتنا تناولا







 وبــداد وغـيـرها من المدن المعـربية)، عـلى عكس مـا أُصبح عليه الأمر في بيروت الجلديدة)
 والتنظيمي التائم على التخطيط. ولذلك بلـي لي بيروت في في التسعينيات وكأنها ما تزال تعاني استمرار حرب أهلية من نوع خاص، هي حرب بي بين أبنيتها، فكتبتُ في مقالة لي نشرتها صحيفة الحـياة جاء فيها ما بي :


 تشُاد في بيروت. . . ما نشاهلده في الوقت الماضر أن كل عمارة من عمار المارات بيروت
 تحجب المناظر عنها، تحرمها من رؤية البحر والتعرض لنسا ونساته المنعشة، تتعالى عليها، تخطف أنفاسها، تقبض على عنقها وتخنتها . . . ولا تكتفي الأبنية بالعر اكُ الدائم في ما وا بينها بدون نتائج، بل تتضافر في اعتدائها على الأرصغة والشُوارع والحدائق (إلذا ما ما
 مفرغة فيه أوساخها وبقاياها، وتشن هجومأ على التلالل والجبال، وتلوّث الفضاء، ،

[^6]وتشنغل تراكماً من الحجارة والاسممنت البشُعة، وتؤلف جبهة متراصة ضد معدسات


 دون مراعاة لحتوق الآخربين، ولنقوانين العامة والقواعد الأخلاقية وتا وتاليد التهذيب التي نمارسها عادة في العلاقات الاجتماعيةية اليومية وجهاً لوجه والبينية بدورها ما على
 جزءأ من حرب اقتصادية أعمب وتعبيرأ عن عدائية مكبوتة على صعيد المجتمع ككل بين بين


 البلد بفعل أموال النمط بالدرجة الأولى، وكان الأفراد والجماعاعات بكانفحون كفاحاً
 شرعية كانت أو غير شرعيةه







وربما بكون بين أسباب عدم التخطيط في بيروت وكثير من الـدن الـعربية التأئيرات الاجتماعبة للأحياء، ومن ذلك أن عناوني
 ورغم التطورات والتحولات المهمة، فإن العلاقات الشُخصية الونئةة ما تزابل متأصلة


 الـُنركة. وفي هنه الأوضاع ما تزال هنالك وحدة ايكولو جية (Ecological) تتمثل فيها
.1948/9/1964 (Y)
.189\&/)•/リ (YY)

ثُقافات فرعية (Sub-cultures) خسمن تُقانة المدينة الْعامـة. وكـا يسـهـم في هـنه الاستمرارية الهُجرة من الريف إلى المدينة بحيث يميل الناز حون نلسكن حيث
 يتم تدريياً من خلال نتل النازحين عاداتهم وقيمهم وأساليب معيشتهم معهـم المل بلمدنِنة .

إن هنا التنظِيم الاجتماعي العام والــاص ضمن المدينة المعربية ـ وهي مدن سياسية تجارية إدارية حرفية في أسأسها ـ يميزها من المدن الغربية الصناعية المانية باستمرار



 بالككلام التّأئي :
"إنتي ما شعرت بالسعادة إلا في هذه المدينة ففيها عرفت الخب وبها ذقت طبم




وهذا هو سر الاطمئنان والرضى النذي يتحلي علئ عنه الروائي المغربي عبد الكريم







إنما على عكس ما ذهبت إليم ناس ني سبع تصصص ورواية دنتّا الماضي؛ ورد
 عائلة مغربية اضطرت إلى مغادرة فاس إلى طنجة، بسبب خلاف بين الأب وشريكه



التجاري البخيل الملـُع . وقد أحبي الأبَ فجأة بالعمى لنفوره من رؤية أهل فاس وحر كانهم ونههمب للمالّ والتجارة والربح بأية طريقة كانت.
وفي سيرة مدينة يكدئنا عبد الر ممن منيف عن مدينة عمان في الأربعينيات (التي لم يكن عدد سكاهنا يتجاوز ستة آلاف نسمة عام




 الكبار . . . وبطريقة غامضة [اكتشفوا
















 من بلدان العالم الثالثـ .


وقد صدر في مطلع التسعينـات كتاب بالإنكليزية حول غياب الاستقرار في مدن الشُرق الأوسط ذهب إلى أن شبكات العلاقات غير الرسمية التي من المـمكن حقاً أن تؤدي إلى حصول اندمأج وتلاحم اجتماعي، قد تستخدوم أيضأ كوسيلة للتعبير عن






 طائفياً في ظلّ غياب طبقة بر جوازية متبلورة المعالم.
وفي محر كانت للجماعات الصوفية والدينية الأخرى دائماً القدرة على إحداث قلاقل . ونْكن منذ قيام حكم عحمد علي، تيكّنت اللدولة من الاستيلاء على الكئير من


 في الحفاظ على الأمن. غير أن الجماعاتات الدينية تُكنـت من أن تستفيد من تقديـم
 قوى قادرة على التُسبب بأضطرابات أمنية بين الحين والآخر"(r).

 إضرابات اجتماعية واقتصادية تنتج منها آزمات سياسية حادة .

## ثانياً: نوعية القيم السائدة في المدن العربية

في المدينة تتبلور العلاقات المتأزمة بين القديبم والمديد، وبين موقع الجمماعات
 في الماضي، كما في الحاضر، تسود في المدن قيم الطبقات التجارية (وخاصة النـير النكبرى منها) وإلحاكمة، فتختلط القيم السياسية بقيم النجاح والطموح والرقاهية والربح

Guilain Denoeux, Urban Unrest in the Middle East: A Comparative Study of (Y) Informal Networks in Egypt, Iran, and Lebanon, SUNY Series in the Social and Economic History of the Middle East (Albany, NY: State University of New York Press, 1993).

 واستيراد المتتبسات والانفتاح على المارج والإقبال على الأزياء والتسلية والتمسك بـلئيم الانضباط وبذل أقصى الجهود في العمل والإنتاج والاعتماد على النفس .

إن المياة لدى طبقات النجار والصناعيين وأصحاب الحرف الكبار هي الـعـي



 والانفتاح الذهني والإنجاز ، بالاستفادة من الفرص المتاحة وما شُـابه ذلك من قيم


 الاجتماعبة والإنسانيات وغيرها منا يسُجع على تقدير قــمـ الإبداع والتسـاؤل والنقد وتغيير منطلقات النظام الثئفي السائد.

وفي تشديد هذه الطبتات على التتحديث واقتباس التقنية والأزياء مـا له علاقة
 مقولات الاقتصاد الحر والقول بعدم تدخل السلطُت في شُؤونها، حتى لو تو تمّ ذلك
 الجُتُ وعلاقات الاستغلال والهميمنة على حياة الناس .






 والطبقات قوأميسها أو مفرداتها وتعبير ابها الخناصة.

وفي ما يتعلّق باللِيم الُعائلية لدى الطبقات التجارية والسياسية الكبرى، نجد أن

بناني، ناس في سبع تصص، ص 1 (YV)

فكرة اللعصبية الأسرية والتعاون في ما بين أفرادها، بالتحالف أو التنافس مع الأسر






 والمفروشات الثمهينة والمجوهرات والملي وغيرها مال له طابع النميزّ.

وخلال العقود الأخيرة، بدأت فتيات هذه العائلات يقبلن على العلم العـالي
والسفر والانضمام للنوادي المتنوعة والتبضع في أسواق أوروبا وأمريكا . يوحي كل الـي ذلك، رغمم ما نجد من خروج في بعض الحالات على هذه الأدوابر التقليدية، بأن رجال الطبقات الغنية في المدن ما زألوا هم المعنيين في الأساس بالنـين المسب المادي، فيما

 المتخدامه في إعادة تحديد دور المرأة ومهنتها في الخياة العامة.

وتسود في الطبقات التجارية والسياسية الكبرى تلك القيم الدينية الرسمية، فيكون التشديد على النصـوص كما تفسّرها المؤسسة الذينية المعنية بالالستقرار والمرتبطة


 التسويغية ومصادر شرعيته.

وتشُذّد الطبقات المتوسطة القديمة منها والملديدة على الكسب أيضاً، إنما بوسائل غختلفة وبكثير من التنوع في اتجاهاتها. إن الطبقات البارزة أو العليا منها نتنع إلى تقليد
 مناسبة. ومهما كان بجال نشناطها، ومن ذلك حتى النشاط الثقافـيافي، فإنها تقرن أهمية



 العـلوم التي تتعامل مع الناس كالطب، فإن الناس في هذه الـلـالة يتم التعامل معهم كأدوات وأدوار ووظائف في معادلات التبادل الننعي المادي، وهم عرضة للبيع

والشراء كبقية السلع المتداولة في الحياة اليومية. وبذلك تتسع دائرة الأسواق التجارية لتشمل التعامل بالإنسان كإحدى السلع المعروضة للبيع والشُراء. إن هذه الشرائح العليا من الطبقات المتوسطة شديدة الولع بلعبة تحسين أوضاعها بمختلف الوسائل الشرعية وغير الشرعية وبأسرع السِبل المُكنة . إنها مأخوذة إلى حد
 الأمر الذي يفسّر لنا شذة نفوذ هنه الطبقة الأخيرة من قيم الشُريكة العليا من الطبقات

 الجلديدة، تيل لْلتنصل من الطبقات المتوسطة اللدنيا والفتيرة الكادحة وللتعالي عليها

 ترغب ني أن يلجأ إليها أبناء وبنات الطبقات الفقيرة، ما يعزّز من دورها النوسطي بين الطبقات العليا والدنيا .
وفي هذا المجال نشير إلى تخوّف هذه الطبقات المتو سطة العليا ما أسميناه سابقاً
 أن نذكر هنا أن ما يتم الحديث عنه في بعض المجالس الحناصة، أصبح يتسرّب إلى الصحف اليومية. من ذلك، مثلان، ظهور مقالة في صحيفة المبياة بعنوان (ترابحع ثقافة الطبقات المتوسطة الحضرية لصالح ثقافة الريف" للكاتب العراقي سعد عبد الرزاق الق

حسين جاء فيها:
 الطويل وتدهوره لصالح قيم وثقافة الريف. وسا وساهمت الأزمة الاقتصسادية العالمية التي




 الريفية الكثيفة أجزاء مهمة من المدينة إلى مستعمرات ريفية
او كان لفُّل المدينة العربية في صد غزو الريف وتراجع نمط المعيشة الحضري





البداية من أن نتيجة الصراع سشتحسم لا محالة لصـالح النمطط الحضري، حصبل الْكس
 وللعائلة أههيتها الحُاصة في الطبقات المتوسطة المحديدة والقُديمة. . هنالك تشـديد



 بالمعنى الفردي، وليس بهعنىى الكفاح من ضسمن الحركات الاجتماعية والسياسينة الكتي تعدل للصـالـح العام .
أما في مـا يتعلّق بالّشُرائح المسفلى للطبقات المتوسطة، فإنها لم تتمكن بعل من


 أسغل حيــ أهمولها الفقيرة . ولنكلك تحيل إلى ما يميل إليه الفقراء في حالات الليأس

 الأغلب إلى الإحباط وحتى الفسئل اللساحتى، كما يومز إلى ذلك بأسر ابـ السمقّان كماً
 (ra) (1) بالبطولة الحيالية
 الططبتات الفقيرة؟ إن مصير الططبقات الكادحةَ من عهانل وأصول فلا حية هو أكثر حتمية


 المتصلة بها والتي تشـارك فيها أهل الثرى من الفالاحين إلى حد بعيد.
إن قيمة القّيم عنل طبقات الملـن الفقيرة هي تلاحم العائلة والتضححية في سبيلها

 أوساطْم قَيم الأخوة والتُعاون والمُحبة التي لا يكون من النُريب أن تنقلب بنضاً في


حاللات خيبة الأملم، حين لا يعمل الأقرباء والأصدقاء بموجب ما ما هو متوقّع منهم

 التعايش مع القوى التي تهآدها باستمرار، فتصبح حياتها انشغالاً دائماً ومرهتاً بتأمين حاجانها اليومية الأولية.

وكي تؤتّن حاجاتها اليومية وتحصل على بعض الحدمات الاجتماعية، تقيم هذه الطبقات الفقيرة علاقات تبعية وعسوبية مع أشخاص أو عائلات أفضل النضل شأنها منها، أو مع من هم في موقع القوة والنغوذ في النظام العام . بذلك فتط تتمكن من من تدبير شؤونها وتتجنّب الغرق، بالعوم فوق سطح الفقر المدقع

إن القيم الاجتماعية التي تسود حضارة المدينة هي، إذن، قيم طبقية في أساسها



 المديثة والحـنين إما للمدن القديمة بين أهل المضر القدماءه، أو للقرية والبادية بين
النازحين إليها .












ونسُرت جريدة الحباة(「1) مقالة مشُبابهة لكاتب يمني يتحدث فيها عن صراع

 العلم أن مدينة صنعاء هي إحلى أقدم المدن العربية التي حافظّت على طابعها حتى المى


 في مزيد من التدأخل والتعازض بين البداوة والفلاحة والحارلا ولحضارة وفي حصول مواجهوة مباششرة بين الدنولة المركزية والقبلية.

وإذا كان هناك من خرف على مدينة صنعاء، فكيف يكون إحساس أهل ملم مدن

 متعطعة تشكو من ضالمزعجات الخضارية) وا(أورام المدينة السعوديةه) الكِبيرة مثل الرياض









 والجريمةه" . ولكنز جلة اليمامة عادت بعد ذلك لتخضصص ملفأ حول مدينة الرياض


و(عروس العواصم"ي(F)



 في نوعية العلاقات بين البادية والقُرية والمدينة في خائة هنا القّسم من الكتابـ.

## خاتـمـــة

## العلاقات بين البداوة والفلاحة والـضضارة


 والتفاعل فنركّز على ثلاث مسائل رئيسبة: تتحلّق المسألة الأولى بطبيعة العلاقات بات بين
 معأ بحسب الظروف والأحوال السائدة . وتتعلّت المسألة الثانية بالعصبية داخل كلا كل مل من



 مبدأ انبثاق قيم مئتركة نتيجة لوجود أوضاع وظروف وبنى متشابهة في سائر هذه الأنماط .

1 ـ مسألة العلاقات : توافق أم تناقض؟
كيف نصف العلاتات القائمة تاريخباً بين البادية والقرية والمدينة؟ هل هـ هي علاقات توافق وتعاون أم تناقض وصراع أم هي علاقات تجاهل وتجنب أم كا كل ذلك معاً في سياق اجتماعي تاريخي شديد التعقيد؟
يميل بعض الباحثين إلم التشديد على علاقات التكامل والتعاون بين أهل أنماط
 التجارية وتبادل السلع والمصالح والمنافع والتحالفات الما يقال لنا مثلا" إن البلدو يعتمدون

 إلى الحدمفات الندينية والسيـاسية والتربوية. كذلك من أوجه هذا التعاون أن بعض

الفلاحين يعهدون للبدو برعي موائـيهم، فيمـا يملك بعض البدو أملاكاً زراعية
 المحاصيل . وقد يعمل البدو بنعل المحاصيل الزراعية للقرويين على جمالهمم.

وذكرنا سابقاً أن البلدو يؤمنون المحماية للقرية والمدن مقابل هبات وأجور محدّدة، ،
وأنهم كثيراً ما يخدمون في الحرس الوطني والميوش والأمن العام في عدي من من البلدان

 بين البدو من أجل اكتساب قيم الشُجاعة وتحمّل المُشاق والفروسية.

يقول ألبرت حوراني إن العـلاقات بين أولئك الذيـن يـرئون الأرض والذين


 والصوف والمجمال للنقل . وفي المناطق التي يعيشّ فيها كل منهما، يستعنملون مون الموارد الماء والمراعي نفسها، ويكتاجون إلى ترتيبات مقبولة للتعايش بحيث يلمئ يمكن تسمية هذه العلاقة بينهم بأنها علاقة عضوية (Symbiosis)

وقد قيل إن بين أوجه التكامل نشُوء المدن في تقاطع الطرق التجارية العالمية أو










بين سوريا والعراق ومصر (r)

Albert Habib Hourani, A History of the Arab Peoples (New York: Warner Books, (1) 1991), p. 101.

Soraya Altorki and Donald P. Cole, Arabian Oasis City: The Transformation of ( $\gamma$ )
'Unayzah, Modern Middle East Series; no. 15 (Austin, TX: University of Texas Press, 1989).

وشـدّد بعض الباحثين على علاقات التجنب والعزلة وشبه الاكتفاء النذاتي، فتُوصف أنماط المعيشة بمعزل بعضها عن البعض الآلآخر، وعلى أن كلآ منها يكاد يكون قائماً بذاته . من هنا ما يُرُدذد من أن الحمياة في البادية تقوم على الرعي ولمي والمحاربة ،
 وبذلك تشُخلت علاقات العزلة والتجنب التّي قد ينظر إليها كعوامل تجزئة في في صلب
 من علاقات إنما يأتي تحت تأئير عوامل الضرورة فحسب.
ورغـم موافقتـنا على وجود بعض أوجه التـكامل والتـجـنـب، فإنـنا نـرى أن العلاقات بين أنماط المعيشة هذه تقوم في الأساس على التناقض والصـر ألمراع . أظهرنا سابقاً أن ابن خلدون تكلتم على الصراع بين البلدو والحضر بالمدة نفسهـا التي تكلم
 الوردي في هذا المجال قولا للمؤرِخ أرنولد توينبي مؤداه أن قضية العلاقة بين هابيل

 والحضارة، فقد جاء في التوراة أن هابيل كان راعياً وأن قابيل كان فلاحاً

ويوضح بـُـارة دوماني من خلال دراسته لمدينة نابلس طبيعة هيمنة المدينة على



 ذلك فتم تحويل الأرض إلى سلعة (r)

 ضد قبائل أخرى في رذ النزو أُوْ في تأمين الطرق التُجارية، مقابل ألجور تفرض
 القرى والسيطرة على أملاكها. في هذا المجال، نذكر أن أن الفتح الإسلامي استفاد من المن
 ومصر والمغرب العربي. وهنا أيضاً نذكر أن حرباً نفسية رافقتت الحرب الـدينية

Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, ( $\boldsymbol{r}$ ) 1700-1900 (Berkeley, CA: University of California Press, 1995).
ـوتد ترجم هذا الكتاب إلى العربية : بشازة دوماني، إعادة اكتئف فلسطين: أهالي جبل نابلس، . IV. -•19، ترجمة حسني زينة، المُن الففلسطينة؛ ب (بيروت: مؤسسة اللـرامسات الفلسطينية، 1991) .

الاتتصادية العسكربة، فنتير مرة أخرى إلى أن كلمة اكافرر" تعني الفلاح، أي ساكن
الكفر أو القرية .


 الـلالات بعض القرى جملة بما فيها سكانها، كانت غالبية الفلاحين تعمل في الأرض من دون أن تُلكها أو تسيطر على عاصيلها. وفد أظهرت لنا لنا عدة روايات، ومنها

 والمأمور واللدير ووزير الداخلبة والحكومة وحتى الاستعمار البريطاني، بل إن حيانتهم




 التي تعرّض فيها الفلاحون لبطس السلطة المركزية. وقد اقتضت بعض هـنـون الانتفاضات استعمال قوى جيوش الـككومات قبل اللمكنن من سحعنها مؤقتأ. ويبدر واضحا أن الحكومات والأحزاب السياسية تَنْبت عمدآ أو عنوباً إشراكُ الفلاحين في
 دليلا على النزوع النْخبوي للمنظمات والأحزاب السياسية. ونكن الموضوع لم يكن مسألة إهمال عهوي فحسب، بل هو في أساسه هسألة استفالال وإذلال وهيمنة. وتظهر علاتات التناقض والصراع من خلال درا دراسة سلطتي البالـادية (وتضمـ

 الطفيلية" تمزت (برغبة جاعة في الإثراءه وفي أن اتنغرس أطظفريها في جسم البادية)، ،
 من ربط الفلاحين بإرادة المخزن وجعلهم تحت مراقبته اللائمة وتويلهم إلى عمال
(؟) السِيد المـسيني، المدبنة: دراسة ني علم الاجتـمـاع الـضضري، طـ Y (الـقاهرة: دار المعـارف،


ويستمر هذا الوضع في علد من البلدان العربية، إلا أن الانقلابات العسكرية
 واليمن والجززائر أوصلت للحكـم قادة من أصول فلاحية، فسعوا فبل أي شيء إلى إلى
 الذين يكممون المدن في عدد من البلّدان العربية(7)





 بعين الاعتبار، بل إنها لجأت في بعض الأحيان إلى مؤسسات ألجنبية لمساعدتها في














Hanna Batatu, The Egyptian, Syrian and Iraqi Revolutions: Some Observations : انـظـر (1) on Their Underlying Causes and Social Character (Washington, DC: Georgetown University, 1984).

Donald Powell Cole, Nomads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty (V) Quarter (Arlington Heights, IL: AHM Publishing Co., 1975), pp. 146-148.



وذكر النقيبب عوامل عدة حفزت هله المركات السكانية بين الخضر والريف














 فخاف أهلها أن يخسروا تلك الحـياة الهادئة الوادعة النتي عرفوها لأجيال طوبلة .





 التطورات التي الجتاحت القُرية أصبحت لا تطافّ، ولم يعل بإمكان أهل النقرية وضع حد لـهيمنتها على حياتهمه الـها الما
 بحزن عن الطوفان الذي يلتهـم دهشوّ بسبـ الانفجار السكاني، وعن الأنشجار التي

 أضنط عليها بين ذراعي لأمنع عنها زأحف الملدينة المزيفة، ولأحميها . . . كأم ر حنون

تخاف على طفلتها من طوفان سـاحتى|"(9)

rr.

وخلال كل ذلك يستمر الصراع المفي والمعلن بين البلداوة والفلاحة والحضارة وتترسّخ الصود والمشاءر اللبلبية المتبادلة التي يـملونها، بعضهم نبعض .

## r ـ م مسألة الصور والمشاعر السلبية المتبادلة














 خسروا قونّم ومناعتهم واندفاعهم فقط عندما استقروا في المدن وأضعغتهم رفاهيتها، وأنهم يستعيدون قوتنم فنط بالعودة إل الصحر أه كذلك يتعصب الفلاح للقرية ويفتخر بحياة الفلاحة ويتمسك بلانـون بالأرض على أنها مصدر عزه وكرامته. هو أيضضاً يبادل البدوي مشاعره السلبية فيصوّزه على أنه كسول




 وقليل الدين وقتّالن . . دا عرباوي|"(1)"



ج 'ل ص ra وع r، ص ri.

وشارك الفلاحون البدو شعورهم بأن المدينة هي مركز الفساد والاستغنال والهيمنة واليوعة الأخلاقية والتفكك والانحـلال، فلم يأتُنوهم؛ ورفضورا التزاورج هعهم أو حتى الاختلاط بهم لزمن بعيد. لنلك حين بدأوا ينزحون إلم المدن، كانوا يمبلون للعيشن ني أحياء خاصس بهم. ولكنهم مع هذا أظهرو! ميـلا لتقليد لهجة


 بأصول اللياقة والـنكة والشططارة والطموح. ومن الأمثلة الـسية لهئلا التباعد المتبادل ما يرد في المكايات الشعببية، ومنها تلك التي جمعها عبد الكـربم المههيمان من قلب الجزيرة العربية، وقد جاء في إحداها ما ما يلي:
كان تاجر حضري بصطحب معه ابنه الشـاب للتجارة مع البدلو و وفي إلحدى

 ليسوا لنا ونحن لسنا للبدو، فطباعنا شيء وطباعهم شيء آخر"، غير أن الشـاب لم

 الأب على مصير ابنه وانصاع لمبيئه نطنلب يد الفتاة من أبيها الذئي تنع بلودره قائلأ:
 أربعة حيطان وإنما معيشتنا كمأ ترى في الأرض الفضاء التي لا يكَّها إلا الأفقت".




 وذكرناه من نول ابن خلنلون من منظور حضري أن رزق البدو ("في ظلالان رماحهم"،

 الفروسية والفخار بالغلبة والتنانس على الرئاسة . . . حياة البادية ليست سوري غزئ
وحرب، ومن العار كل العار على البلدوي أن بكسب رزةه بكد يده وعرق جبينه|(11)".




وكما تعضب بعض أهل الخضر ضد البدو، تعضبوا أيضاً ضد الفلاحين . على العكس من الاعتقاد السائد، فإن رواية توفيق الحكيم يوميات نائب في الأرياف تشكّل هـجوماً صاعقاً على الفلاحين من منظور حضري شديد التحـيّز ، على عكس روبي رواية الأرض للشرقاوي ومسرحية ملك القطن ليوسف إدريس . يصف النائب العام (وهو

 كالسائمة)، و"(اينظرون إلينا كما ينظر القردة")، وانهم (اديدان من الفلاحبين" . وهم

 رإع في يده عصصا"(1)

ولا يقل هنري حبيب عيروط قسوة في كتابه عن الفلاحين المصريين.







 العائلة نفسها"، وأنه "لا يشعر بعمق تعاسته الكبرى|"(10)"

وني مطلع الثمانينيات ظل الكاتب التُونسي كمد المرزوقي ينظر إلم البدوي من زاوية حضرية بحتة، فأطلق عليه أحكاماً جائرة بقوله: : امن أتعس ما ما يربَّى عليه الطنفل
 في الجنوب اللتونسي، وتتصل بقضية التعارف بين الفتى والمتناة")، وأن إلألاعتقاد في الأوليلاء في القبائل . . أمر معروف. . . وهذه العقيدة جعلت عدد الأولياء يعظم

.71, IY 600
Henry Habib Ayrout, The Egypian Peasant, translated from the French by John (10)
Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, [1963]), pp. 2, 6, 61, 109, 113, 137-138, 140-14I and 150 .

ويتضخم،(1)، فامتلأت أرض الجنوب بقبابهم وأضرحتهم وزواياهم . . مزارأ للسذج من

هذه هي بعض الصور والمواقف السلبية التي يحمالها البلدو والفلاحون والـضضر


 للتغني بقيم البادية من فروسية وشُجاعة وكرم ومروتمة وشهامة على أنها قيم عربية



 الصحر اء أو القرى في نهايات الأسبوع والمناسبات الخاصنة .

## ץ ـ مسألة مصادر القيم والولاءات المشتركة

في دراستنا للـلاقات بين البداوة والفلاحة والخضارة تُثار عادة مسألة أصـول




 هذه الظواهر إلى أنه توجل، أصلاً، أحوال وظروف وأوضاع وبُنَى اجتماعية متشُابهة في أنماط المعيشة الثلالثة، بحيث تنتج منها تلقَائيأ ثقافة متقاربة في بعض معانها .
يذهب بعض أصحاب الموقف الأول، أي موقف الاقتباس والتأثر، إلى أن أصل

 النقاليد والقـيم البدوية أترّ في المجتمعات الزوراعية العربية (بتأثير الهـجرة البدوية
(IT) عمد المرزوفي، مع البدو ني حلهم وترحالهم (تونس: الـلـار العربية للكتاب، •19^)،
ص ص^، ve وוזו - זדו.
(IV) العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الـلـطان الأكبر (تونس : الدار التونسية للنسْر ؛ الجزائر :


المستمرة. .. فأصبحت حياة معظم الريفين في سهول الرافدين أو النيل أو بلاد النـام

 (1)(1) العربي وإنما تجاوزها إلى المجتمعات المدنية أيضا








 بشكل غريب وخطير على عقلية الفلاح"(r.)


 على فرضية أن الثقاقة السائدة هي ثقافة الطبقة الحاكدة التي مقرها الما المدن . ثم إلم إن هناك
 للدين الإسلامي الذي كثيرأ ما يُنظر إليه علي أنه دين حضرين لكيونه ظهر ألمر في مكة


ان التأثيرات الغربية في العصر المديث وصلت إلى اللقرية والبادبة عن طريق المدينة .

 الصلاح والفساد إلى غيرها. . إنها الجلمعة لكل فضل جديد وقديم، وان باقي بلاد

 الوردي، دراسة ني طببعة المجنمع العراتي: محاولة تهبدية لدراسة المجنمع الُعرب الأكبر ني ضوء علم الاجنماع المديث (بغاد: هطبعة اللاني، 1990)
Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart; (Y.)
preface by Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber; New York: Praeger, 1964), pp. 29 and 164.
المغرب تقتدي بها . . فمنها يتغرّع العلم، وتنشأ العادات)|(r(r)

أما الموقف الثاني المعاكس، أي موقف القول بانبئاق القيـم من أحوال متسشابهة مو جودة أصلا في أنماط المعيشة الثلالثة، فإنه يشـدّد على مبدأ التفاعل والتأتر المتبادل،
 وعادات متشابهة في البادية والقرية والمدينة لا يعني بالضضرورة أنها مستوردة من إمدالها والها

 هناكُ في القرية والمندينة أيضاً أوضاع كالأوضاع العائلية تشّجّع على نشوء قيم العصبية والثأر والمفاخرة والضيافة والعار .

ثم إن الثقافة المستعارة من الخنارج لا تقتبس وتنتشر وتدوم في بيئة جلديدة ما لم




 بالتدرج، يفقدون صفاتهم التقوية وختشونتهم وعصبيتهم|"(r)

 الواحد، بل لكُون العائلة هي الوحدة الإنتاجية الالقتصادبة والاجتتماعية التتظيمية في

 أو تضنف سلطة الحكومة المركزية .
 بعضها عن بعض، وقائمة بذاتها ولذاتها، بل هي متداتخلة فاعلة منفعلة في آن.


عامرهم من ذوي الـلطلطان الأكبر، ج ج ال، ص

(لقســـم (الثثالـــ)
البـنيــــة الاجتـماعيــــة:
في سبـيل تجاوز هيمنـة الواحلـ

## تمهـيـد

تُركز همنا حتى الآن على تحليل واقع الانتسامات الأجتماعية وتعلَد الجمهاعات


 تجاوز الانتسامات والتغلب على عوامل التجزئة . وعبّرنا عن حر صنا على ضرورة قيا قيام الوحدة المجتمعية، ليس بإلغاء التنوع من حيث هو هصـر إغناء المجتمع، ، بل لكونه

 مغهومنا للهوية، وبالعمل على خلق أوضاع ومناخات جليدة تتحقق من خلالنها وحدوية التعذد.

ونقصد بالئّسسات والبنى الاجتماعية التي نريد أن نركّز عليها في هذا القسم
 سنتناول كلاً من هنه المؤسسات في فصل منفرد بغية التحليليل والتركيز على جوانبـبها


 بينها، مزدوجةً أو بتمعة في سياقها الْتاريخي والاجتماعي
ومنا تجدر الإشارة إليه أننا في هـذا القسـم سنشدَد على أن البنى الاجتماعـياعية
 أو غياب التعندد، على عكس واقع الجتمع ككلـ . إن قلة ضئيلة تهيمن على مصادر
 إمأع الأمة، بل مغهوم واحد يتوم على الإكراه، ويتكـر الماكم السلطة فتعاني غتلف

الأقطار العربية أزمة غياب المجتمع المدني. وتسود في غتلف هذه الأحوال علا علاقات القوة. من هنا الدعوة في هذا القــــم إلى تجاوز هيمنـة الواحـد والأسري والديني والسياسي. وليس من تعارض بين القول بتحقيتِ أحادية التعلّد في
 اللدعوة لتنشيط المجتمع المدني في عملية تضييق الفجوة بين الحلم والواقع .



 الاغتراب التي لا بذ من تجاوزها .

```
(/لفصــل)(لهابـ_)
الطبقـــات الاحتتماعيـــه
عجبت
كيف لا بغرج على الناس شاهرأ سيفه. 
إبو ذر الغفاري.
كادت الفاقة أن تكون كفرأ. .
```



```
ومن علاماتهم أن يكونوا ذوي حسب في فومهم.
ابن خلدون.
```



```
الالغنياء منغّمون والفقراء صابرون. 
*ول عربي.
```

قد يكون العربب بين أكثر شـعوب العالم إحسـاسأ ليس بلغتهـم فحسب، بل بمكانتهم الاجتماعية . ولنذلك تسود في المجتمع العربِ ما أسمّيه نزعة الالطبقية||" مشيرأ بهذه التسمية إلى ظاهرة التحيز أو العصبية لطبقة ضد الطبقات الـات الأخرى، تكامأ


 التحليل الطبقي في المجتمع العربب وغيره من بلداذ الششرف الأوسط . وقد ذهب بعض

هؤلاء إلى الْقول بأن التححليل الطبتي بدعة مستوردة مـن الغربـب إن هذا الإهمال
 في سياق هذا البحث، جزء من ايديولوجية تسويغ الفروق الطبقية من موقع القوى

لنبدأ بتوضيح ما نتصـد تمامً بهذا الاستنتاج . يبدو لي من خلال الاطلاع على

 أساسية في ما يتعلّق بمسـألة جدوى التحليل الطبقي في فهم واقع المُجتمع العربي وطبيعة الصراعات الداخلية والمارجية.

## أ ـ موقف عدم جلدوى التحليل الطبقي

أهملت المر اساسات الاستُشر اقية البحث فيل في البنية الطـي الطبقية لاعتقاد جازم بعدم جدوى التحليل الطبقي، مؤكدة بدلاً من ذلك على أن المفتأح الحقيقي لفهم المجتمع العربي وغيره من بجتمعات الشرق الأوسط هو طغيانيان الفسيفيسائية أو الانتسامامات

 ولا جدوى من النظر فيها في سبيل تغييرها أو التخخيف من حدتها.
قديماً، بقدر ما أظهر ابن خلدون اهتماماً بمسألة الصراع بين البدو والخضر على أنه المنتاح الأساسي لفهم التاريخ العربي الإسلامي، فقد أهمل الفروق الطبقية وإعتبرها

 طبيعياً من تكوّن المجتمع وتلبية لمشيئة إلهيةَ . قال ابن خلدون : ا"اعلم أن الله سبحانه ركب في طبائع البشُر الحير والشُر . . . ومن أخلاق (الشُر ) فيهم الظلـلم والعدوان بعض على بعض، فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده وازع كما قال (المتنبي):
 فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهـم على بعض تدفعه الخكام والدولة. . . وأما أحياء البلدو فيزع بعضهم عن بعض مشُايغهم وكبراؤهم|"(1)




وفي سياق آخر، يتضح لنا موقف ابن خلدون حين يقول عرضاً وليس من قبل

 فوقهم يد عالية، وفي السنل إلى من لا يملك ضرأ ولا ولا نفعاً بين أبناء جنسهـ . وبين
 ويتم بقاؤهمه، لأن النوع الإنساني للا كان لا يتّم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على















بذلك يكون ابن خلدون قد شدّد على أن التعاون والتملق بين الطبقات هو
 تحوّله هو الصراع بين البداوة والمخضارة وليس بين الطبقات الاجنماعية.

ويكرّ عبد اللر همن البمبرتي مقولات ابن خلدو الدون في كتابه عجائب الآّار في
 فيتعاضدون ويتعاونون في تَصيلها" . وحين يهتم بتعريف العدالة الـة بأنها "خلق في في النفس أو صفة في الذذات تقتضي المساواة لأنها أكمـل الفضائل"، قد يُظنْ للوهلة

(r) القرآن الكربی، "سورة الزخرف،
(ابن خلدون، المصدر نفـه، ج
rar
(الظلم والجور كامن في النفوس"، مستعيناً ببيت الشُعر نفسه للمتنبي الذي سبق أن استعان به ابن خلدون، وينه الـنـب إلى أن (العدالة الحتيقية ليست إلا لله تعالى فهو الععادل الحقيڤي الذذي . . . وضع كل شل شيء على مقتضى علمه الكامل وعدلم أله الشامل . .




 الناس، والتقائمون بسياسة أنفسهم|"(1)

وفي العصر الحديث استمر مثل هنا التفكير في بعض الأوساط الدينية باعتبار




 غير مستملّة منها فيقول:







 في تعمير الأرض عن طريق اخختلاف المواهب والطاقات البشُرية التي تؤدي إلى تفاوت الرزق . . . يقول سيد قطب رهمه الله في تفسير هذه الآية : رإن الإسلام يقرر الحقائقو



مواهب الأفراد)| (0)
(ع) عبد الرمّن بن حسن المبرتي، عجانب الأثار ني التراجم والأخبار (بيروت: دار الببل،
[. . ت. ])، ص \&1 ـ 1A.
(0) النهاب (10 توز/يولير 19vr) .


 اسنعمل مصطلح فئة وليس مصطلح طبقة) . أما الأمر الثاني الذي لا أساس النا له في نص الآية وهو بجرد رأي شتخصي، فهو قوله ان ان الختلاف المواهِب والط
 نتيجة للتّفاوت في المواهب، وأن الفقر كثيرآ ما يعطلّ المواهب ويِدَ من تنميتها، وأن الطبقية لا تؤتْن التساوي في الفرم والحقوق .
لم يعتبر المستنشرقون أن التِفاوت الطبقي هو تعبير عن مشيئة إلهية، والكنهـم

 الموفف المستُرق كارلتون كوون (Carleton Coon) الذي يصب كل جهنـه على إظهار
 جكتمعات فسيفسائية مكوّنة من طوائف وقبائل وجماعات عرقية وقرى وأحِياء، فيدرسِها


 هذا الكتابِ، وخاصة التسم المنعلق بالهوية في الفصل الثالني.

ب - الموقف الذي يعترف بجلدوى التحليل الطبقي

يشدد هذأ الموقف على المكانة (Status) والسلطة بمعزل عن الـن الواقي الواق الاقتصادي،






منفردين كل من جيمس بِل (James Bill))، ومانفرد هالبرن (Manfred Halpern).



Carleton Stevens Coon, Caravan: The Story of the Middle East (New York: Holt, (1) [1951]).

 التي تمت صياغتها في المجتمعات الأوروبية لا تنطبت على المجتمعات الإنـيا المسلامية حيث العوامل الاقتصادية هي أقل أهمية في تحديد الطبقة. بدلاً من ذلك، اقترح ألمّ أن يكون التشديد على وجود نوع خاص هن الششرائحبة (Stratification) التي تقوم على أسس

 (Personalism)

 وذلك كبديل للقول بأنماط الإنتاج . وبناء عليه يتوم عحل الصراع الطبقي ما يسميه (نظام حفظ توازن التوتر" (system-preserving balance of tension) بيرن الجماعاعات
القبلية والطائفية والعرقية والجماعات غير المنظمة(V).


 الالْتصادي. على العكس، ينظر إلى هذه الأدوار على أنها تقوم ليس على التعارض بلى بل




ج - الموقـف الماركسي
يؤكد هذ! الموقف أهمية الحاجة إلى إجراء التحليل الطبقي، بالتشديد على غياب


 ضرورة التحليل الطبقي وعلى أهمية أنماط الإنتاج الاقتصادي وتوزيع الُعمل والملكية،
 أيضاً على المدور البارز للوعي والصراع الطبقيين في حدوث التحوّل التاريخي. وقد

James A. Bill, «Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the Middle (V) East,> International Journal of Middle East Studies, vol. 3, no. 4 (October 1972), pp. 417-434.

Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa ( $\wedge$ ) (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), pp. 46, 59 and 69.

جمع هذا الموقف أيضاً بين باحئين يتفاوتون من حيث مدى إستاطهم مصطلحات الاتِ

 دون انغلاق على الدراسات في غختلف المجتمعات الأخرى.

بين اللدراسات التي تهمنا مبائرة في ما يتعلق بالمناقشَة التي نقدمها هنا، تلك



 نظّرية الفسيفسائية وبالتركيز على التشكيلات الاججتماعبة والاقتصادية العربية، وعلى العلاقات الجلدلية المتبادلة بين أنماط الإنتاج السابِّبة للـرأسمهالية من رعوية وجبائية

 والتي تتألفـ من الفلاحِين والمستعبدين . وقد تعززّت هذه الانقسامامات الطبقية باندمأج بلدان الشُرق الأوسط بالنظام الاقتصادي العالمي .

وفي السبعينيات، استعان نيكولاس هوبكنز (Nicholas Hopkins) بمغهوم للطبقة مستمد من التقليد الماركسي في تحليله للبنى الالجتماعية والاقتصادية والسيانيسية

 فروق كبرى في الثروة، وقد تبؤأت رأس الهرم قلة من العائلات، فيما تكوّنت قاعدة اللألما


 تصوّرأ بالمساواة بين عائلات غير متساوية . ولكن التطورات التي ألتي أدخلت في ما ما بعد


 بجتم طبقي. . . يستند إلى المصالح المُتُركة!(1)

Bryan S. Turner, Marx and the End of Orientalism, Controversies in Sociology; 7 (9) (London; Boston: Allen and Unwin, 1978), p. 49.
Nicholas S. Hopkins, "The Emergence of Class in a Tunisian Town," International (1•) Journal of Middle East Studies, vol. 8, no. 4 (1977), pp. 453-491.

وقد استفاد بعض الباحثين العرب من تنظيرات الماركسيين المحدثين مثل نيكوس بو لانتزاس (Nicos Poulantzas) واريك اولين رايت (Erik Olin Wright) في تحديد
 بالمستوى الاقتصشدي، أو بالموقع الذي تشُغله الطبقة في إطار علاقات الإنتاج القائمة،

 جالات الصراع الفكري ومدى كونها عحافظة أو تقدمية" (1)"

 هي : البرجوازية التي كانت تتألف في ذلك الوقت من الـُشريحة العليا من اللنخبة الإدارية البيروقراطية، والتجار والمقاولين، والكبار من أصحاب الصاب المهن الحرة كالألطباء والمحامين. ثم البرجوازية الصنرى وتشمل أصحاب المار المرف والتجار الصنار وأصنا وأصاب





 والمديث عن طبقة ما يفترض وجون علـود علاقات تعارض مع طبقة أخرى على الأقل . غير أن بطاطو يستفيد أيضاً من نظرية ماكس فيبر ، فيهتم إضافة إلى ذلك بشر ائح
 وشيوخ القبائل . كذلك يتبنى الرأي الذي يقول إن الطبقة قد لا تا تـصرف كوريدلد متراصة في وجودها التاريخي . بذلك يستفيد في تحليله من التمييز الماركسي بين ما
 الموضوعي والذاتي، أو بكلام آخر الوعي الزائف والوعي الطبقي(Ir)

Erik Olin Wright, Class, Crisis, and the State (London: Verso, 1979).
Mahmoud Abdel-Fadil, The Political Economy of Nasserism: A Study in (IY)
Employment and Income Distribution Policies in Urban Egypt, 1952-72, Occasional Papers; 52 (Cambridge, UK: New York: Cambridge University Press, 1980), pp. 92-94.

Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A (1ץ)
Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), p. 7.

هذه هي، إذاً، وباختصار وبأمثلة محدودة المواقف الثلالثة المتعلقَة بأهمية التحليلر الطبقي في فهم القوى الفاعلة في المجتمع العربي ومصصادر التحولّ التاريخي. ولمّلميد
 قديمأ وحديثاً وتطور الأوضاع والمفاهيم في هنا المجال .

## تطور التكوينات الطبقية في المجتمع العربي القديم

 تحديد طبقاته وتكو"نا وتصنيفها وأسسها وطبيعة الحلاقات في ما بينها.

قَديماً، أذت الفتوحات الإسلامية ونظام الحرابج المتبع (النظام الأساسي للمباية




 كان أن أصبح (الهاشُميون من أهل السعة والر خاء، يتمتعون بشرف المبلك ولا يلا يمهلون


 فكرة النسب الرفيع إل الرستقراطية مالكة للأرض وحضرية)|"(10) ${ }^{(10}{ }^{(1)}$
ويُستفاد من كتاب عبد العزيز الدوري مقدمة في التاريخ الاقتصسادي العربي أن



 وتكونت في العهد الأموي طبِقات فئوية تسيطر فيها القبائل العربية، يليها المين الموالي من المسلمين غير العرب، ثم أَهل الذمة من غير المسلمين، ثم العبيد (17)
(IE)


(17) عبد العزيز الدوري ، مقدمة ني التاريخ الاتتصـادي العربي (بيروت: دار الطليعة، 1979)،

ويستنتج خلدون حسن النعيب أن توسّع الفتوحات الإسلامية أدى إلى حصول

 من حكم بيروقراطي عسكري مركزي، وتيوسِ وتي في التجارة وقيام المدن، وتمييز بين
 طبقات أشار إليها عدد من الكتاب والمؤرخين العربّ القدر المدماء مثل المقريزي (توفي عام
 الزراعة، وأهل العلم (الفقهاء)، والحرفيين، والمعوزين الذين يعتمدون على الإحسان. ومن سمات هذا النظام الطبقي في العصر القديم أنه تداخل مع العـلـين الانتماءات الطائفية، كما يستدل من الحركات السُيعية (القرامطة، الإسماعيلية، الفاطمية) وتمرّدها ضد المد
 وفي ححاولة استطلاعية للتعرف إلى تضاريس التركيبات الطبقية العربية، رصد محمود عبد الفضيل أربعة مستويات لانتساب الأفراد والمِماعات عبر التاريخ، هي الانتساب إلى الأصل القبلي، والانتساب إلى الديانة، والانتساب إلى المهنة أو الحرفة المنة،




 أيضاً أن كتابات المؤرخين العرب الأقدمين قد حفلت بالعديد من الحوض في في مئل هذه التصنيفات والمراتب التي تؤكد انقسام المجتمع العربي عبر العصور المختلفة إلى طبقات وفئات اجتماعية متميزّة.

ومن التصنيفات التي يقف عندها عبد الفضيل ما ورد في كتا فتاب الحبيب الجنتحاني اللمياة الاقتصادية والاجتمـاعية في بلدان المغرب العربي في القرنين التاسع

 كذلك يذكر عبد الفضيل أن دفة الحكم في مصر خلال القرن الثامن عشّر كان يسيطر
(IV) خلدون حسن النفيب، الدراسـات أولية في التدرج الطبقي الالجتماعي في بعض الأنطار



عليهـا تحالْف المماليك (أرباب الجـاه) مـع كبار التحجار (أربـاب المال) اللذين بدأت




 طبيعة النظام الاقتصادي العربي السائد حالياً، وثانياً في أسس التمائين الططبقي قبل أن نتمكن من اقتراح تصنيف مستمد من الواقع الاجتماعي العربي، آلخذين العنين بعين الاعتبار خصوصياته وتعقيداته وتنويعاته التي تناونلاها في القسمين الأوّلين من الكتابـ

## أولا: النظام الاقتصادي العربي المعاصر

 غتلف أنماط الإنتاج، من شـبـه رأسمالي وما قبل الرأسمالئلية، وشُبه نمطط الإنتاج
 (الذي وصغه ماكس فيبر ، ويكون فيه الو لاء لنشخص الحاكم أو أو


 المحسوبية والتضامن النئوي. لنلك لا تنطبق عيلى هذا النظام أي من التسميات، فهو نظام متعدّد الأنظمة مركّب أنتقالي.
ولعل هذا ما جقل عممود عبد الفضيل يتحدث عن الإشكالية الكبرى الناتبة من تفاوت درجات تطور قوى الإنتاج وعاقاتات الإنتاج وتمايز أنـكانل التنظيّم الاقتصادي





القائمة في الوقت الخاضر (•r)

ولـظ طاهر عبد الحكيم وجود سمات مشتركة رئيسية بين ما رصده ماركس وانغلز ني المجتمعات الآسيوية التي درسها وبخاصة الهـند والصين، وبين مارين ما رصده الباحثون المصريون في دراستهم للمكية الأرض ودور الدولة عبر تاريخ مصر . وبين

 الدولة المركية بأثراد الـُعب والتي هي في جوهرها علاقة إخضاع وقهر (1)".

ويرى خضر زكريا في دراسته خصائص التركيب الاجتماعي في سورية أن
 فمستوى التطور الاجتماعي لم بصل إلم مرحلة الفرز الطبقي"، إذ تتلاشى العلاقات الاجنماعية "ولكن العلاقات المديدة (الصناعية) لم تبن بعد. وهذه المرحلة الانتقالية من التطور الاجتماعي في سورية ليست مرحلة عارضة مؤقتة بل هي طويلة الما مضى من عمرها ثلائة عتود من السنين، ويبلدو أنها ستستمر عقودأ أخرى كثيرة. والثا والثامر متعلق بالندرجة الأولى بسيادة الإنتاج البضاعي الصغير وعدم كفابة وتائر التطور الصناعي لاستيعاب القوة البشرية المتزايدة المعروضة في سوق العمل . . . فإن الإنتاج الكبير رغم تطوره لا يزيح الإنتاج الصغير، بل إن ألإحصائيات تشير إلم أن عدد





وأكثرُ ما يتصف به النظم في هذه المرحلة الانتقالية هو أنه نظام متغير باستمرار
 الززاعي، واكتشاف النفط، وهو ما ساعد في قيام الدولة الريعية، وهيا وهجرة الأيدي العاملة، والإقبال الشديد على التعليم ني مراحله المختلفة، وقيام الأحزابِ السياسية والنقابات العمالية والمنية، والانتلابات العسكرية، واستيراد التكنتولوجيا المديثة،

 دخول المجتمع العربي في ععر العولة الذي تهيمن عليه الرأسمالية الأمريكية بعسل



انهيار الاتحاد السوفياتي، وقيام نظام البعد الواحدل، وسعة انتشار ثورة المعلوماتية والاتصالات، وإزالة ضوابط حركة التبادل التجاري.
 الحذر أن نصف الأنظمة الاقتصادية العربية، بكلام أكثر تحديداً، بما يلي:

## 1 ـ الاندماج في الاقتصاد العالمي


 السياسية والثقافية. وقد غدا التدخل الأوروبي، كما يقول عبد الكـريـم رافقى، پأكثر شدة في أعقاب ازدهار الثورة الصناعية التي اقتضت البحث عن المواد الخام والألمأسواق
 المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثُقافية. فقد استعمرت فرنسا فرانـا الجزائر

 أعقاب أحداث •1ヘ7، ولكنها فشّلت، ومع ذلك الك كان الأثر الأوروبي فيها، اقتصادياً
 ويضيف رافق أنه من نتائج التدخل الأوروبي إصابة الاقتصاد التقليدي بضربة كبيرة، وبخاصة في بجال الصناعاتات الحرفية، بسبـب منـافسـة البضضائع المصنعة
 تصريف البضائع الأوروبية وتصدير المواد الحام، كالقطن والحرير ، إلى أوروبا. وكان الِّن
 بدأت في جبل لبنان الذي شهن ثورات فلا فلاحية للتحرر من الإقططع، كتلك التي قام با طانيوس شُاهين عام 1NON في منطقة كسروان .




 طريق التصنيع وتنوير نظام ملكية الأراضي والري والاتصال، ولكنه أخفق في ذلك،
(rr) عبد الكريم رافت، بحوث في التاريخ الاتتصادي والاجتماعي لبلاد الينـام في العصر المديث
(دمشتن: : جامعة دمشُق، 1910)، ص آ - بب .

الأمر النذي أذى إلى سلوك مصر طريق الاقتصاد التصديري (تصدير سلعة واجحلة هي

 وتمّ تثبيت حق الإرث وحق بيع الأراضي أو زهنها وهن المو ما عاد بالفيائدة على أصحاب

ومن نتائج اتساع التججارة مع أوروبا، كما أظهر روجر أوين (Roger Owen)؛



 المختلفة، وكان لذلك تأئير مهـم بانفجار أحداث جبل, لبنان ودمشُت عام •117 وقيام نظام المتصرفية (ب) ${ }^{\text {(10 }}$
وقد ترسخت الهيمنـة الأوروبية الاقتصادية من خلالٍ إقامة دويلات منحتهاء،
 عالمياً، ، ومن الأسس التي اعتمدتها في خلق (الدورلة الاستعمارية) هذه پأنها حاولت

 التحالف، مُنح مالككو الأرض الكبار بجموعة من الامتبازات المامـامة كإعفائهم من الضرائب والنغوذ القانوني على فلاحيهم، كما سمح لهم بالاستفادة من من بعض الألمور مثل تسجيل الأراضي وتحسين الري)|(r)"
وقـد ازدادت تعـتـيـدات الانــمـا
 قدّم فتح الله ولْعلو (كان في حينه نائباً في بجلس النواب المغربي وأستاذاًا بِجامعة عمدا الـنامس) ورقة حول تحديات عولمة الافتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية، وذلك

Charles Issawi, Egypt in Revolution: An Economic Analysis (London; New York: (Y६) Oxford University Press, 1963), pp. 18-27.
Roger Owen, The Middle East in the World Economy, 1800-1914 (London; : _ـ_ i_ (Y O)
New York: Methuen, 1981), pp. 98-99 and 153-154, and «The Economic History of Lebanon, 1843-1974: Its Salient Features,» in: Halim Barakat, ed., Toward a Viable Lebanon (London: Croom Helm; Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1988), pp. 27-41.
Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (ץ7)
(London; New York: Routledge, 1992), pp. 16-17.

في ندوة نظمها منتدى الفكر العربي بالتُعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتّربية والثقتافة





 الخصوصية بسبب تجانس الطلب وخضوبوع المنتو جات إلى تنميطات موّحنة ذات بات بعد
 السلبية في !الأقطار النفططة وغير النْفطية، وتمّ خضوع بعض النبلدان العربية إلى سياسات الخمصخصة وتصحيح البنية الاقتصادية (Structural Adjustment) . رافق كل ذلك تضختم في الاستثمارات غير المنتجة وعدم تلاؤم المهارات البشُرية مع أوضاع
 كل ذلك يقودنا إلى الحديـث عن الـصفة الثـانية لنظام الاقتصاد المعربي، أي

ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتأب أن بين أهم ظوامر التخلف التي يعانيها







الصناعية والتككنولو جية التي تستوردها بلدان الأطرافـ بأسعار مرتفعة.
وأشرنا في الفصل الأول إلى أن العلاقات بين المركز والأطرافـ تتصف بغين الماب
 ألتحكم الاقتصادي الشُركات الكبرى المتعددة الجنسيات التي تربط النخبـ الاقتصنادية

 الشُاملة والبشرية في كاعل الوطن العربي اللذي لم يعد قادراً في ظل الأوضاع السائدة


على السيطرة على موارده ومصيره، بل أصبح مرهوناً بعلاقته بالغرب. وبمرورو الوقت وتقدم نظام العولمة يتعزّز الارتهان ليشـمل الحيـاة الـسـياسية والثقـافية بالإضـافـة إلى

 شعوبها، بل بمعالحها الخناصة في إطار مصالح الغربـ.

## r ـ الفجوة بين البلدان العربية الغنية والفقيرة

إذا ما أجرينا مقارنة بين البلدان العربية من حيث تقدم التنمية ومدى ارتباطها

 هو مهمش في علاقته باللمكز أو المراكز الإقليمية.

وقد ذكرنا في الفصل الثاني أن بين أهم العوائق في تحتيق التكامل الاقتصادي
 البلدان العربية إلى بلدان غنية ونقيرة التي اطلعنا عليها تلكي الكي التي أجراهها الياس توما




 السعودية، فالكويت وليبيا (「^)

وفي وقت متقارب تحدثّت ناديا الشُيشيني عن اختلال التتوازن الإقليمي بين

 وقد استنتجت أن النسببة بين الحد الأدنى والمد الأعلى لنصيب الفرد المد من النتاج المحلي






Elias H. Tuma, "The Rich and the Poor in the Middle East,» Middle East Journal. (Y^) vol. 34, no. 4 (Autumn 1980), pp. 413-437.



 هذه الفروق تتزايل مع الوقت، وبقنر رسوخ عصر العولمة. من هذه المدراسات المات تلك




 19V.



 سكان الوطن العربي حصلوا على حوالى 9 بالمائة من الناتج العربي عام





واعتبر سعد الدين ابراهيم أن نظام الانتسام الططبقي هو من أبرز ملامح النظام الاجتماعي العربي الجديد، وعامل في هذا المجال الأقطار العربية كافة بوصفها ونا وحدة
 أصبحت مائلة، ما برَر النظر إلى تلك الأقطار على أنها نظام (طبقات ـ أقطناه) . وقد

فسم الأقطار العربية العشرين إلى أربع طبقات هي :





الدراسأت العربية، 191) (19 )،

قذّر سكان هذه الأقطار بأقل من 1 بالمائة من سكان الوطن العربي ولكنهم استأثروا بنسبة 4 بالمائة من بجمل ناتجه القومي الإجمالي، وذلك على أساس تقرير البنك الدولي لعام 19v9



 قاعدة اقتصادية أكئر تنوعاً، إذ ليس من بينها من يعتمد بصوروة كاملة على النفط

「
 بجموع سكان الوطن العربي وV الالائة من ناتجه القومي الإجمالي.


 القومي العربي الإجمالي







أما معدل الدخل المحلي الإجمالي للفرد في السنة كما ورد في تقرير الأمم المتحدة


 وعمان التتي تتراوح معدلأتها بين •1 آلاف وح آلاف لبنان وتونس والجززائر، وحوالى r آلاف في كل من سورية ومصر والعراق والمنربـ.
(1) سعد الدين ابراهبم، النظام الاجتماعي العري الجمديد: دراسن عن الآثانر الابجماعبة للثرو:


وهذه هعدلات تختلف من سنة إلى أخرى، ولكنها تظهر باستمرار مدى التفاوت بين
البلدان الـر بية.

> § ـ النجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء

إن فجوة عميقة واسععة ومتزايدة تفصل بين الأغنياء والفقراء في البلديان العربية كافة، ولا تتوسطهما سوى طبقة صغيرة نسبياً مهذّدة في كثير من الأحيان ، فتنمو أو
 الفجوات مهمـا كانت المقاييس التي نعتمدها أكان بان بالنسبة لتوزيع ملكية الأراضي


 غالبية الشُعب الفقر النسببي في غنتلف أوجه المياة العامة والمخاصة. وبذلكـلك تكون النبية الطبقية في المجتمع المعربي ككل بنية هرمية تتشكل قاعدتها الواسعة من الطبقات الدنبا.
كانت الطبقة الوسطى من الهرم الطبقي في مطلع القرن صغيرة جداً، وقد
 والصناعية المتوسطة الحـجم وبتزايد وظائفـ اللدولة. قبل ذلك كان الما الكالام يكاد يقتصر

 90 بالمائة، وطبتة خاصـة





 حب الُسيادة والظهور، غريزة متأصلة في نفوس البُشر|"(r) سندقق في ما بعد بطبيعة توزيع الأراضي والثروة، فيكني أن نذكر هنـئنا أن المحاولات التي قامت بها بعض الحكومات العربية، مثل إصلاح ملكية الأراضي
(Y) عـد نور الدبن عارف ميقاتي، طرابلـس ني النصف الأول من الترن الـشـربن مبلادي
(طرابلس: دار الإنشاء، 1981).

والتأميم ومشُريع المساعدات وانتشهار التعلمب وسيانسة الضرائب التصاعدية قد أسهمت في نمو الطبقة الوسطى وتحسن الأحوال المعيسية للبعض، ولكن البنية الطبقية الهرمية


 يؤد التأميم إل إعادة التوزيع من الغني إلى الفقير، وبالتالي، لا يمكن ألن يكون قد
 المحرومين . . ولكن هذه الإجراءات عادت بالفائدة على الغني والفقير . . . بل بل ان هنالك


 حذرين فلا نبالغ في وحف تأثيراته على المساواة"(Tr)

 والثروة. ويمكن أن يقال الششيء ذاته بالنسبة لتأثيرات الملدمات الـئي التي قلّمتها البلدان


 أن السياسات الضريبية التصاعدية نجحت في الحدّ من اتساع النججوات بين الأغنياء والفقراء.

نتيجة لهنذه الأوضاع، نجد حتى أواخر السبعينيات أن



 إلاحتكار
 تأميم وأستيلاء على أراضي كبار الملاكين وتعزيز التطاع العام وفيادة الدولة لكل أوجه

Tuma, «The Rich and the Poor in the Middle East,» pp. 427-428.

> \& $\upharpoonright \wedge$ ص
> (0) المصر نفسه، صر 19 §

النششاط الاقتصادي والحد من الإنفاق الترفي، قد انتهى بعودة تدرييمية إلى خلق طبقة جديدة تستأثر بجزء كبير من الفائض الاقتصادي لإنفاقه على التر فـ والخصيول علئلى

أربعة منها في غرفةَّ واحدة .

وقد صـنّف عادل حسين الأسر المصرية من حيث الإنفاق على أساس دراسة
 (أي أقل من YO جنيهاً في السنة، وذلك بمتوسط • •1 جنيهات) ويمثل أفرادها





 السنوي، والأسر التي تنفق أكثئر من . •ع جنيه سنوياً (•1 بالمانئة من المواطنين)



ونستطيع أن نفهم هول ما حدث في العراق الذي (لا يزابل يفرض عليه الخصصار







 والمساواة وتأمين توزيع الثُروة بصورة عادلة ، ومنح الفرص المتكافئة للجميع وإلناء الـناء استغلال الإنسان للإنسان بكافة مظاهره وتحويل سائر العمليات الإنتاجية لـدمة ومنفعة المجتمع"(rv)

الطلبعة، السنة ه، العدد ( (كانون الثاني/يناير 19VY) ).


$$
r .1
$$

## - ـ غياب التوازن في القطاعات الاقتصادية

بين أهـم مشـكـلات النـظام الاقّتصادي الـعـربي غيـاب التـنوع والْتوازن بين
 الخدمات، بل هناكُ خلل أسانسي يتفاوت من بلد عربي إلى آخر .






 الجزائر من












وقد تطورت البنى الزراعية ما قبل الرأسمالية (والتي كانت تقوم سـبابـاً على التنوع وسُبه الاكتفاء اللذاتي المحلي) باتجاه رأسمالية زراعية منوجهة للإنتاج للسوق،
(1ه) عبد المaيد براهيمي، أبعاد الاندماج الاتتصادي العربي واحنمالات المسنتبل (بيروت: مركز



(ra) الصككان، نحو نظام اتتصادي عربي جديد، ص
r.r

ولمزيد من الاندماج بالنظام الرأسمالي العالمي، ولتطور الزّراعة التجارية (القطن في

 وسائل الزُراعة بقيت تقليدبة ومحدودة في استخخدام التكنولو جيا الز الزاعية المتقدمة في

 تراجع القطاع الز راعي والإنتاجية الْلزراعية وإخفاق الإصلا
 تصبح المنطقة العربية أكثر اعتماداً على الوارددات الغذائية من أيةّ منطقة نامية أخرى في

وفي ما يتعلق بالتجارة، يقول سمير أمين إن ججتمعات المغرب والمشرق تاريخياً

 يأتِ في الأساس من استغلال الريف بقّدر ما نتج من أرباح التجارة البعيدة المدى . بذلك كان الوطن العربي منطقة (امركتيلية") وكانت مصر الاستئناء الزراعي (•ع)

وبسبب الاندماج في النظام العالمي والتشبديل على استيراد السلع الاستهلاكية

 أسهم في خلق ضعف عائ عام تساوت فيه كل من البلدان الليبرالية الاقتصادية والبلدان

 من البلندان العربية [التي تقول بالاشُستراكية العربية] فيكمن في اندمأجها بشا بشكل ألكا أكبر في السوق العالمية الرأسمالية من جهة وعدم مرونة هياكل الإنتانج من جهة أخرىي|"(8) مقابل هذه الهشاشأة المستمرة في النشاطات التجارية رغم اللبـبرة الناريخية الطويلة في هنا المجالن، كانت الصناعة، وما زالتا لانـ، ثانوية وهامشية في الاقتصاد العربي،
 والمنسوجات)، واستخراجية (النفط والغاز والفوسفات ومواد معدنية أخرى)، وينائلئيأية تتصف جميعها بالتبعية للنخارج. أما الصناعات الثقيلة والأساسية فهي ضئيلة وغير

Samir Amin, The Arab Nation, translated [from the French] by Michael Pallis, (\&•) Middle East Series; no. 2 (London: Zed Press, 1978).

$r \cdot r$

قادرة على المنافسة. ومن مظاهر الضعف أِضضاً صنر حجم المؤسسات الصناعية (التي
 يبلغ نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية غير النفطية سوى ما يتل عن • ب بالمائة

وفي ما يتعلق بنسبة العاملين في الصناعة (أو نسبة الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام الكلي)، يقدّر براهيمي أنها كانت حتى السبعينيات دون العـي العشُرين بالمائة في




ومن حيث الخللل فإن النفط يشكل النشُط الرئيسي الطاغي في البلدان النفطية،



 (تقريباً نصف ما صدّرته جميع الأقطار العربية الأخرى).

ويعتبر عام 19Vr خطاً فاصلاً بين بيع اللنفط بأئمان زهيدة (كان سعر النفط








 خلال عهود طويلة من توفير المال لتوظيفه في المجالات الإنتاجية والعلممية والتقنية .



$r \cdot \varepsilon$

ولأن مداخيل الننط العربي لم توظف حتى الآن في المجالات الإنتاجية، أكان

 وليس بقية العرب فحسب بإحباط كبير حين يتاح لهم أن يتأملوا بالنتائج المحتمنملة في
 وتزايد الهيمنة الأجنبية وترسيخ قواعد التبعية الشاملة . بإحساس مألما مأساوي نابع من مثل



ولا يقتصر هذا الجـانب اللأساوي على العرب، بل كئيراً ما اختبرته البلدان

 بعنوران (في نيجيريا، تُمن النفط هو الـدم")، تقص فيهيا حكاية قتل واضطهاد المفكرين من قبل الحـاكم الذني أعلن عقوبة الموت ضد كل من يتدخل بسياسة الحكومة النفطية.

ولكن هنالك بشكل عام مَنْ ينبهر بالإنجازات النفطية، ويركّز على مظاهرهـا



 [في دول النفط] . . . هو الذي أحدث كل التحولات المنهلة والهائلة والمتلاممة التي سملت كل بكالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية والقيميمية. لقد أخرج الننط دول المنطقة من تقوقعها وتقليديتها وسكونها السابق وجعلها من أكثر دول العالم ثُراة ونموّآلها

أما اللوقف الثاني الذي يركّز على الظظاهر السلبية لتأثيرات النفط فينعكس في
 تتناول بدقة تفاصيل تأثير النفط في بجتمع الجزيرة العربية، وسنتناولها في الفصل




الخاص بالحياة الإبداعية. هنا نستعين بدراسته المنشورة في عدد شؤون اجتماعية المشار إليه حيث يوضح أن عملية التطور الناجمة عن النفط لا يكور أن تقتصر على عرض



 مستعمرات خاضعة للانتداب ومقيدة بمعاهدات غير متكافئة طويلة الأمد، وتعاني مظاهر سلبية منها التخلخل السكاني، واتساع المسافة بين النظام السياسي والواقع
 الواحد وفي علاقة الأقطار العربية بعضهـا ببعض، وربط اقتصـاد الأقطار النفطية

 إضافة إلى التبعية والاعتماد الكيل على مصدر واحد للدخل وعلى الآستيراد، وتضتم

 على غتلف الأقطار العربية النفطية منها وغير النفطية. ومن هذه الآثار التي سنتعرض لها قيام حرب الخليج الأولى والثانية

هذه هي بعض سمات النظام الاقتصادي العربي العام، خاصة من حيث تأثيراته في نشوء الطبقات الاجتماعية وتطورها في العصر الحديث الذي ما ما يزال التقليدياً. وقد

 تُركز النظام الاقتصادي في العائلة، وعلاقات التبعية الاجتماعية أو أو علاقة السيد



 وتكنولوجياً وسبق له أن صنع الحداثة وهو الآن يصنع ما بعد المداثة، فيما نلجأ نحن المن إلى الماضي هرباً من الحاضر

العدد Y (شتشاء •199).
ד.

## ثانياً : أسس التمايز الطبقي

تمهيداً للبحث في تكوّن الطبقات الاجتماعية في المجتمع العـربي ولمحاولة تصنفنها، أركز هنا على كهيمة تحديد الأسس النتي تام عليها التُمايز الطبقي تاريخياً في ظل النظام الاقتصادي اللذي سبق الحديت عنه . وفي بحثنا حول أسس التمايز ، ندقق



 العائل المتوارت، واستقلالية المنصب أو الموقع، أكان في شُبكات علاقات السلطة أو في تأُمين المعيشّة.

## 1 ـ ملكيـة الأراضسي

فال المؤرخ الاقتصـادي شـارل عيسـوي في منتصف الـُمـانينيـيات إن ملـكية




 العائلات بموجبه الأراضي معابل جمع الضرائب) ومن نظام التيمار ، وهو إقطاعات

 الأهم في تكوّن الطبقات.

في السابق، ، إذن، كانت الأرض ملكأ للدولة ألد أو الحاكم في النظام الإسلامتي


 والعئمانيون الْذين أسندوا إدارة الأراضي إلى ملتزمين كان بالإمكان تغييرهم،، ولكن

Tarif Al-Khalidi, «Land Tenure and Social :انظظر مـراجـعـة شــارن عيـسـاوي لكـتاب (£V)
Transformation in the Middle East, Beirut: American University of Beirut, 1983," Journal of Palestine Studies, vol. 17, no. 1 (Autumn 1987).

بعض الملتزمين حصلوا في القرن النسابع عشر على حق توريث التزاماتهم(٪٪)
وبتثبيت نظام الملكية الخاصة، جرى تحوّل تدزّجي نقيام عائلات وجماعات ذات مكانة خاصة اقتصادياً وسِياسياً واجتماعياً، بل طبتات اجتتماعية تسيطر على إحدى


 وللاطلاع على أهمية دور عامل ملكية الأراضي في النتكونات الطبقية، نتو قف عند بعض الحمقائق المتعلقة بملكية الأراضي في علد من البلدان العربية، وذلك من قبيل تقديم أمثلة حية .

أ ـ ملكية الأرض الزراعية في مصر





 حقوقها في الأرض .

ويشير عبد الخكيم أيضاً إل كتاب عبل الباسط عبد المعطي عام 19YY الم بعنوان




 تسـرب الأرض إلى المصريين خلال نظطام الـعهـد الذي أخخلذ بـه محمـد علي في أواخر
 مطلع القُرن التاسع عشر وتم توزيع الأراضي، حصل أقرباوُه وأتباعه على إقطاعات





$$
r \cdot \lambda
$$

كبيرة. وقد أصبحت عائلة محمد علي حوالى منتصف القرن التاسع عشّر الماللك الأكبر، إذ ملكت حوالى 19 بالمالئة أو همس الأراضي المصرية، وهذا (اما استمر وتعزّز حتى (0.)



 الزراعي على دفعتين. في صيف تلك السنة تم وضع قانون للإصـلاح الز راعي جعل










 الاجتماعية|"() في الريف اللصري، فالأرض الزراعية في القرية النُصرية (تثـل وسيلة

Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge (0.) Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1984), p. 160.

Anouar Abdel-Malek, Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and (01)
Social Change under Nasser, translated by Charles Lam Markmann (New York: Random House, [1968]); Mahmoud Abdel-Fadil, Development, Income Distribution and Social Change in Rural Egypt, 1952-1970 (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1976); Samir Radwan, Agrarian Reform and Rural Poverty: Egypi, 1952-1975, International Labor Organization. World Employment Programme. WEP Study (Geneva: International Labour Office, 1977), and Iliya Harik and Susan Randolph, Distribution of Land, Employment and Income in Rural Egypt, Special Series on Landessness and Near-landessness; no. 5 (Ithaca, NY: Cornell University, Center for International Studies, Rural Development Committee, [1979]).
(OY) عودة، القرية المحرية، صو مبا.

$$
r . q
$$

الإنتاج الأساسية بل ربما الو حيدة)|" (م) . ودرس محمود عوده قرية (شَميـاطس) في عحافظة المنوفية في أواخر السبعينيات فكشف عن "اوجود سيطرة تاريخية، ، اقتصـادية وإدارية لعائلة واحدة في هذه القورية)، فقد كانت تملك حتى ذلك ألك الوقت (جانبآ كبيرا
 إما باللملكية القزمية الصغيرة أو بعدم وجود ملكية زراعية على الإطلاق"|(V)

الملدول رقم (
19V0 ـ 1^9 E توزيع ملكية الأراضي في مصر خلال الفترة

| (المكـكات الكيرية |  | \|لمكيات المنوسطة <br> (0) <br> النـبة المين من |  | اللمكبات الصغيرة <br> (ه الندنة أو أقى) <br> النـبة النوية من الون |  |  |  | الــنـ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| الأراضب | \| | الأراضب | \|il | الأراضبي | - |  |  |  |
| \% | 1,r | r ¢, $^{\text {r }}$ | 0, ${ }^{\text {c }}$ | r, V | rr,r |  | , $\cdot \cdots$ | 192 |
| rn, ${ }^{\text {r }}$ | -, | ra, ${ }^{\text {r }}$ | $7, r$ | rı, | 4r, 1 | - | - | 194. |
| rg,r | $\bigcirc$ | re, ${ }^{\text {r }}$ | o,r | -0, | a¢, | 4.1 | 0,9Ar | 900 |
| 1, 1, 1 | , 0 | rer | ¢,入 | $\bigcirc \cdot{ }^{\circ} \mathrm{T}$ | 9\&, ${ }^{\text {¢ }}$ | r.ns | , $\cdot$. | 1971 |
| 1, \% | $\cdots$ | rr,r | $\mathrm{v}, \mathrm{\varepsilon}$ | -0,9 | 9r,0 | Yor | 0,9 ¢ | 1980 |

$$
\text { المصادر : اهتسبت الميانات بالنسبة للسنتين 1 } 1 \text { و و } 19 r \text { هن : }
$$

Anouar Abdel-Malek, Egypt. Military Society: The Army Regime, the Left, and Social Change under Nasser, translated by Charles Lam Markmann (New York: Random House, [1968]), chap. 2.


$$
\text { مكتبة النهضة المصرية، • 19V)، ص 0 } 0 \text {. . }
$$


and Income in Rural Egypt, Special Series on Landessness and Near-landessness; no. 5 (Ithaca, NY: Cornell University, Center for International Studies, Rural Development Committee, [1979]), p. 39.
كذلك وجد عبد الباسط عبد المعطي من خلال دراسنه للصراع الطبققي في
 أن عائلة واحدة، أو قلة منهيا كانت تسيطر على الأرض وعلى الاتحاد الانشتراكي
 يتطلعون إلى السلطة لقضاء مصالحهم وهمايتها وتأْكيد حيازتهم|"(00)"

$$
\begin{aligned}
& \text { (or) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (00) عد البُاسط عبد المعطي، الصراع الطبقي في الترية الصرية: تحليل تاريخي ومعاصر (القاهرة: }
\end{aligned}
$$





 سلوكهم السياسي، ما يستدعي ضروروة التمدييز بين الوعي الطبقي الظلاهر والـلمفي أو


 أصبحت العلاقات عكومة بهذه الفروق أكثر كار كا كانت عككومة بالانتماءاتات الطاثئفية

 مكانتهم التقليدية (أي النسب والمنصب المورورت)(10)





اللككيات الخاصة (انظر الجمدول رقم (r - V)).

## ج - ملكية الأراضي في سورية ولبنان

ورد في كتاب خضر زكريا حول خصائصى التركيب الأجتماعي في في سورية أنه قبل الحرب العّلمية الأولى كانت • 7 بالائة من الأراضي موزعهة إلى ملكيات كبيرة (أكثر
 كانت Y Y بالائة من الأراضي تخص المار الماكين الصنار (أقل من •1 هكتاراتات) . وتدنت

 كل منهـم على مئة هكتار، غير أن هؤلاء الإقطاعيين كانوا أيضاً يستُمـمرون أراضي

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Siudy of (07) Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers, pp. 7-11.

الدولة، أو عملياً أكثر من نصف الأراضي القابلة للزراءة．مقابل هذا تبينّ أن ثُلثـ

 هكتار من الأرض الزراعية ．في تلك الفترة كانت هناك ．






 الفلاحين بالأساليب القديمة｜）（ov）

> الجدول رقم (r -
> توزيع ملكية الأراضي الخاصة في
> العراق قبل ثورة 190^

| اللـLاحة |  |  | المل＞كون |  | فيات اللمكية （بالنونم） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| بمدل المكية | النـبة المبوبة | باللونم |  | المد |  |
| Y7． | $\cdot \mathrm{rr}$ | 1－rry） | rı，$\wedge$ ¢ | Vrll． | آثل |
| $7 \cdot$ | $\cdot, \vee 7$ | rer．eq | 10,91 | E．Evo |  |
| rror | 0，$r^{\text {．}}$ | 17V1ENE | YA， 0 | Vi．Eq | － |
| 7174 | マ， | Y－00人07 | 11，＾． | r9＾入も |  |
| N7Vri | re，ry | VY4IEEr | 1r，04 | r££\％を |  |
| 0¢10¢9 | r\＆，00 | 1111．01\％ | 1，07 | 「47． | 1．．．． |
| E0．4sor | $1 \wedge, \vee \leqslant$ | 7．r9rA． | ，im | r19 | 0．．．． |
|  | 4， 1 － | Mo．Alr | $\because \cdot 1$ | rr |  |
|  | 1••，• | rylo£nir | ！$\cdot \cdot, \cdot$ | rorros | المحبوع |


Movements in Iraq：A Study of Iraq＇s Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists，Ba＇thists，and Free Officers，Princeton Studies on the Near East（Princeton，NJ： Princeton University Press，1978），p． 54.


ويمكنتي الاستنتاج من جدول لتوزيع ملكية الأراضي في لبنان لعام $197 V$ في




 (الا الإجمالية •ع بالنائة(0^)

## د ـ ملكية الأرض الزراعية في المغرب




 خاهأً أو حبوساً (أي وقفاً). وكان أن أقدم الاستعمار الاستيطاني على تحويل ألفضل


وبمرور الوقت أصبحت الأراضي المستعمرة تشكّل • ع بالألة من أراضي الجزائر


 معدل ما يملكه المزارع الجزائري 11 هكتاراً فقط (.

ونتيجة لهـذا التفاوت الكبير في ملكية الأراضي بين المستوطنين الأوروبيين والسكان الجزائريين، كان التمايز الططبي يتم على العموم بين أوروبيين وجزائرينينـ،
 يتعاونون مع المستعمر ويحصلون على امتيازات خاصة مقـابل تعاونهم. أما بعد
(ON)
جررج أبي صالع (يريروت: مؤسـة الأبحات العربية، 19AY)، ص rAV.
Marnia Lazreg, The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and (09)
Socio-Political Change, Westview Special Studies in Social, Political and Economic Development (Boulder, CO: Westview Press, 1976), pp. 41-51.
Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A (7.) Comparative Study (Berkeley, CA: University of California Press, [1972]), p. 85.

الاستقلال، فقد أدى مشروع اللدولة للتنصنيع بحسبـ ما يذكر محمد عبد الباقي
 بإثباع حاجياتها الماصة على حساب المشّروع الوطني وعلى حسابِ الز الزراعة، إذ إستفاد السكان الحضريون أكثير من الريفيين من سياسة التنمية الاقتصادية(1)
 في تونس والمغرب. في تونس ضُحّي بالفلاحة لصالح المأحنا الصناعة. فمن سنة 1907 إلى


 أرضاً. وقد استقر حجم الللكيات الكبرى، فالملاكون الذين كانِين كانوا في سنة 1971





 من الممتلكات (TY)

أما في المغرب الأقصى، فقد تّنّ إهمال المنـاريع التصنيعية الكبرى وإعطاء



 صودرت بعد الاستقالل إلى أصحابها من الأعيان(7E)
 أهمية عامل ملكية الأرض في عملية تكوّن الْبنية الطبقية في المجتمع العـربي بين منتصف القرن التاسع عشُر والنصف الثاني من القرن العشرين . وقد أفرزت هذه البنية
(T1) عمد عبد الباتي الهرماسي، المجتع والدولة ني المغرب العربي، مشروع اسنشّراف مستقبل

Yusif A. Sayigh, The Economics of the Arab World: Development since 1945 (7r) (London: Croom Helm, 1977), p. 487.
(TQ) الهرماسي، المصدر ننسه، ص AY - AY.

جتمعاً طبقياً هرمياً يتألف في الأساس من طبقة كبار الملاكين، وهم قلة ضئيلة تحتل

 أرض ويعملون لغيرهم أسفل الهرم الطبقي .






 العرببة، ونتيجة لاكتشاف النفط وبروز أهمية رأس المال في التكوّن الْطبقي

## Y ـ ملكية رأس المال


 وتصنيفاتها وطبيعة العلاقات في ما بينها في المجتمع العربي التقليدي والمديت . لقد



 النكون والوعي الطبقيين .

ومن حيث نشوء الرأسممالية والطبقة البر جوازية يؤكد خضر زئر زكريا في مكاولة



 من الصعب تحديد الطبقة البرجوازية في سورية تحديداً دقيقاً لأنا ظلنت متدانخلة مـا مع
 ومتوسطيهم. لنلك يستنتج أزن البر جوازَية الوطنية في سورية ليست طبعة متماسكة


عحددة المعالم . . . بل هي مؤلفة من فئات وجموع عات متعنددة تمارس صنوفاً غختلفة من
 نتول إنه لم تكن للبر جوازية السورية مصلحة طبقية واحدة عحددة؛(17)

وفي شر حه لهذه الظاهرة المعقدة يقول إن الطبقة البرجوازية تتميز "بملكية رأس

 كالبرجوازية الصناعية، والبرجوازية التجارية، والبرجوازية المورية المالية. . . الخ، كما يما يمكن


 البرجوازية إلى برجوازية وطنية وبرجوازية الرية كمبرادورية، آخذاً بالاعتبار پامدى ارتباط




وفي مـا يغتص بظروف نشـوء العلاقات الرأسمالية، يقول زكريا إنها "بدأت



 البضائع الأجنبية إلى سورية إلى إفلاس المنتجين الصغار وإلى زيادة البطالة|(79)



 الـظمى من الرأسماليين السوريين. . . ظلوا على علاقة ونيقة بأشكـال الاستئمار

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) المصدر نفسه، ص ص } 7 \text { (TY. }
\end{aligned}
$$

 ونتشأت البرجوازية المصرية على أساس ثلك الكا الأرض الزراعية كما أظهرنا سابقاً، ولكنبا استخدمت الفائض من ريح الأرض في الاستثمارات المات المصرفية والصناعية.

 تصدير القطن قد ربط مصر بسوق الرأسمال العالمي، وشكّل أسانساً لصناعات العات محلية مثل عصر الزيوت وصناعة الصابون، وزاد من من تعداد سكان الملدن، ومهِّد لإنشاء الماء فروع
 مصانع للنزل والنسيج وبعض الصناعات الليدوية الدقيقة، فترتب على ذلك فلك زيادة نسبة




 توصل إليها خضر زكريا بسُأن أصول الرأسمالية السورية، إذ يعتبر، مستعيناً بدراسات الـيات


 كان يتكلم على فترة الانتداب الفرنسي بينما كان عبد الفضيل يتكلم حول المراحل التاريخية السابقة لذلك وفي ما يتعلق ببلدان عربية أخرى، يشير معمود عبد الفضيل، مستعيناً بدراسة
 الجتتمع التونسي إلى تركز هالفئات الرأسمالبية في قطاعات التجارة، والسيـاتياحة، والبناء والتشييد، والصناعات المفيفة. وقد تم تقدير عدد هذه المئات في تونس عند الصند بداية

 للرأسمالية العربية هي أنها نشأت واستمرت واني بجال النساط التجاري . . . والحدمات
(V.)

(VY)

المصلر نفسه، ص (VY)

دون اقتحام عمليات التصنيع على نحو يذكّر بمعَاييس التطور الرأسمالي الغربي"، وقد


 كذلك يشير عبد الفضيل لتعبير حبيب المالكي "برجوازية الصفتات" في حديثّه





 الذذي يشير إلى توسع القططع العام وتعاظم سِيطرة الدولة والـو والطبقة الحاكمدة على الحـياة الاقتصادية في البلدان العربية كافةة منذ الحمسيمنيات وحتى الوقت الحاضر
 ورأسمالية التخخوم، ومنها العربية، بقوله إن الأولى بنت قوت تا الألا الاقتصلادية آثم اعتمدت عليها في الاستـيالاء على سلعلة الدولة، أما في التـخوم فإن الـن الرأسمـالية تستولي على سلطة الدولة أولا، ثم تستخدمها في بناء قوتها الاقتصادية|"(VT)



 (التجازة العربية في الشُام" كانت قد أصبحت "ايجري تحت اسم أوروبي|"(VA) كذلك قال كوثرالي ان النصارى استفادوا من الامتيازات الأجنبية التي قبلتها الدولة العثيانية، واان الموافقَة على الامتـيازات الأجنبية فنحت المرافئ التركية لتجار
الـصدر ننسه، ص " ع ا ـ (V§)
المصلر نفسه، ص (V0)
(VV)

(VV)
(VA) وجيه كونُراني، بلاد الثشام: المسكان، الاقتصهاد والسباسة الفرنسية في مطلع الترن العشُرين :


M1A

أوروبا فأخذوا يصدرون إليها الكميات النهائلة من المصنوعات على اختتلاف أنواعها،





 وقد تأكدت سلطتهم الفعالة بعد أن أصبحوا الطبقة التجارية السائدة في دمشّق . فنقد لعبوا بوصفهم من التُجار دورأ أساسياً في امتصاص أقتصاد الولاية تدريياً إلى داخل الـل (قتصاد أوروبا"(A)





 استمرار هذه التبعية تراكم الديون على الفلاح والحمقاية من عسف رجال الحككومة ومن تعديات البدو (1)

ومهما كان المالل، فإن طبقة صنيرة كانت، ولا تزالا، تسيطر على تُروات
البلاد بالتحالف مع الشُرائع والفئات الماكمة حتى ليصعبب الفُسل في ما بينها، فتكاد


 كبار الإقطاعيين والرأسماليين، يكون من المفيد أن نعرف إن كانت نشأة البرجو البازية






$$
\begin{aligned}
& \text {.07 -00 (V9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.T1 ـ O^ المصلر نفسه، ص (Al) }
\end{aligned}
$$

الاستز لام والمحسوبية في شبكات من العلاقات الراسخة.
وقد أسهم اندماج الوطن العربي تدريجياً في النظام العالمي في تعزيز قيام طبقة
 وغيرهـم كن يشرفون على وسائل الإنتاج والعاملين من دون أن يكونوا المالكين لهـا وقد كانت هذه الطبقة ضعيفة حتى الخمسينيات، فعملـت في ظل الاستعمار ومالكي الأرض الكبار الإقطاعيين وكبار الرأسماليين . ومنذ البدء أظلهرت هذه الطبعة الجديدة ميلا" واضـحاً للتحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثُقافي، غير أن النظام الذذي أسهم في نسّوء هنه الطبقة حذّ في الوقت ذاته من توسعها ومنع عليها المشاركة في النُروات والمناصب السياسية سوى في إطلر محدود
وكما اصطدمت هذه الطبقة تدريجياً بالطبقة البرجوازية القديمة، وجدت نـرت نفسها تصطنم بمرور الوقت بالامبريالية، فتحوّلت إلى بر جوازية وطنية . ولا ولأن شـرائح هنـه

 فبدأت تتحوّل منـذ الثـلاتينيـات من طبقة في ذاتها (class-in-itself) إلى طبقة لنذاتها

 العسكرية في سوريا ومصر والعراق والجزائر وغيرها. ولا بد لنا أخيرأ من أن ننظر في ظاهرة النغط وتأثيرانها مرة أخرى . لقد نشأت

 والنششاطات الأولوية كالرعي وتربية الإبل والمواشي والغوص بـئئاً عن اللـؤلؤ، إلى نظام اقتصادي مرتبط ارتباطاً وئيقاً وتابعاً للسوق العاللمي، ومتمركزا آ حول تصلاير النفط
 للدولة فوائض مالية وضعت في اللأساس في أيدي الحكام الذين تولوا صرفها نيابة
 الطبقة التجارية لامن الغنى النسبي السابت إلى الغنى المطلق نتيجة لاحتكارها لتجارة
 بالمصنوعات الغربية واليابانية)|(Ar) ويقول خـلدون النقيـب ان عصر الننفط بـأ في الخليج والجزيرة العربية في



الثلانينيات، وخلال عقدين بعد ذلك بدأت تتوضّح معالم الدولة الريعية نتـجة الزيادة
 النغظ، وهو اريع خارجي غير مكتسب ولم يتولد من العمليات الإنتاجية للاقتصاد








ويتناول حكمود عبد الفضيل الظاهرة النفطية وتأنير ابتها على البنينية اللطبقية

 والمضاربون العقاريون، وكبار المسؤولين الذين يتقاضون عمولات الـا مقابل تسهيل إتام




 ما أسهم بكسر الحواجز الجلامدة التي تمصل بين الطبقات الاجتماعياعية. ومن تأثيرات
 إلى بندانها المصذُرة كلعمالدة)

وقد نتج من الظاهرة النفطية تأزم في العلاقات بين الطبقة البرجوازية القديمة
 انتهت بسيطرة الطبقة الملديدة في العراقِ والجزائر ، بينما طلّ مسترأ ألما في بعض البلدان

(AY) خلدون حسن النتيب، المجندع والدولة ني المليج والجزيرة المربية (من منظور غتلف)،
 1re - 119 ص (19AN


HY

والجزيرة العربية. وتسهـم في عملية التحوّل هذه هجرة عناصر الطبقِة البرجوازية الجلديدة المهنية من اللبلدان العربية غير المنتجة للنفط إلى البلدان النُفطية . ومنا ساعد في
 الأحوال المعيشية بأسرع وقت مككن، وباللنجوء إلِ غختلف الوسائل شرعية كانت أو غير شرعية.
 عاملاً مهجمأ ليس فقط في تكوّن الطبقات البرجوازية، بل بل أيضأ في في حدة العلاقة بين

 ملكية الرأسمال تضاهي ملكية الأراضي الزراعية أهمية في تكوّن الطبقات المتصل بمردودات النفط وتوسع الاستيراد وانتشار التعليم والهجرة.

## ץ ـ النسَب والمكانة الاجتماعية


 وسياقها، وخاصة حين نتناول العلاقات بين العائلة والطبقة الاجتماعية وبينها وبين




 شُريكة وأخرى ضمن الطبقة الواحدة أكثر منه انتقالاً من طبقة رئيسبة إلى طبقة يختلفة

ولما كان نظام الإرث في الخالات العادية يؤمن انتقال الثروة ضمـن العنا





 الطبقات المختلفة، وبالتالي عدم صحة المقولة التي تؤو كد أن الفروق الطبقية تعود لفروت
في المواهب الطبيعية .

وكان أن تكوْنت في التاريخ الاجتماعي العُربي وتئبتّت تقليدياً فكرة النَسَب وما

يرافقها من افتخار بالعراقة والأصالة والوجاهة من ناحية، ومن تعالِ على الطبقات

 والأصول والشرف والوجاهة والنفوذ العائلي إلى أسباب مادية (ملكية الأرض والثرا ولئروة

 لبعض عاثلات السادة التي ادعت أنها تتحدر من (أهل البيت)، على صعيد الشعب

 ما يكصل في بعض الحالات، وقد يكون نتيجة وسبباً في آن معأ.
تقليدياً كان للنسب أهمية خاصة في التصنيفات الطبقية في المجتمع العربي
 جوانب سيطرتها اقتصادياً وسياسياً ودينياً قبل الإسلام وبعلهه . إلا أن الانتساب لقريش

 فنشأت، أو بالأحرىى، تبلورت طبقات ارستُراطية تقوم على الملكية والسلطة أو القوة والنسب الرفيع معأ



 مكانتها الدينية التي تعود عليها بالنعم والنفوذ، كذلك ورئت بعض العائلات نغوذها السياسي فتدسكت برموز هذا النفوذ، كما يظهر من تُسكها بالئه بالألقاب التي انتقلت في


 على قيم المؤهلات الفُردية المكتسبة فيكثر ترداد القول:

ويكون من السهلِ على الباحث أن يقذّم أمثلة حسية على أن بعض العائلات تُكنت نعلاُ من تحسين أحو الها ومن الازتقاء إلى مناصب مهمة في غتلفَ المجالات.

كذلك قد يثبت أن بعض "البيوتات الكبرى" خسرت فعلا ثرواتها ونفوذها وحتى


 أمثيلة حسية على ذلك حين نقوم بتصنيف الُطبقات على أسس التمـايز التي نحن في صلددها .

ومع أن النظام التقليدي كان، وما زال، في بعض الأوساط يعطي أهمية خاصة للانتساب العائلي والقبلي، كما يبده ذلك في حالن طبقة السادة والأشر افـ، إلا إلا أن هذا




 المبنى الاقتصادية. ومع هذا، قد يمكن القول إن إن النسبب لم يكن بجرد نتيجة للوضع
 الأرض والثُروة. وهناكُ أدلة على أن بعض السادة وشيون ويون القبائل لعبوا دوراً مهماً في المجالات الاجتمماعية والاقتصادية نتيجة لِـ (النسبب الرفيعيع"، وعلى أساسه أقاموا شرعيتهـم. لذلك يمكـن القون إن بعض كبار الملاكين والتججار والـلسياسيين ادعوا الانتساب إلى شخصيات تاريخبة، ومنها الانتساب لأهل البيت، في في سبيل تعنزيز مواقعهم. وقد قبل الكثير من الناس مئل هذا الادعاء عن اقتناع أو صاغرين.
\& ـ مـدى استـتـلالية المنصب وموقع القوة: المالك، المدير، المبنرف، المأجور، المادم
اعتاد عدد من الباحيثين العرب؛، وخاصة من تأثروا بمدرسة التراتبية الشُرائحية (Stratification)
 أمس التّمايز الثلالثة التي سبق المديث عنها ، بل الاهتمام باستقلالية المنعبب وعلاقات



 غخدوم أو مأجور؟؟ هل هو سيد عمله أم هو مسود فيه؟ هل هو مالك ولـ ولديه منز

بعملون تحت إمرته، أم هو موظف أو صانع أو أجير؟ هل المالك مالك فحسبب أم هو مسُرف ومشترك في العمل في آن معاًّ وهل المشرف مشرف فحسب لقاء راتبّ، أي غير مالك؟
على أساس هنه الأسئلة وغيرها نجد أن هناكُ المالك فحسبب، والمالك المشُرف


 والمأجور المسخَّرى ، وغير ذلك بحسسب الموقع والللكية والسيطرة في بنية علاقات القوة وليس مستوى الدخل أو نوع الوظيفة فحسب. ما نتحدث عنه، إذن، هو الملكبة

والسبطرة والموقع في شبكة علاقات القوة.
بقدر ما يعمل الشختص لغيره وتحت إسراف الآخرين وبقدر ما يتلقى الأوامر

 لغيره إذا ما تسـاوت الظروف الأخرى. وقد يكون ذلك أُحياناً بصرف النظر عن
 ويشرف عليهم أرنع مكانة من الحياط الذي يعمل بمفرده لخسابه الخاص .
إن هذا الاختلاف الشديد التنوع في المواقع والمناصب ونوعية العلاقات يخفّف، كما يقول اريك أولين رايت (Eric Olin Wright)، من الاستعقطاب الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا والبرجوازية الصـيرة التيرة التي تتوسطهماليا، كما تقول الماركسية الما الكالاسيكية. لنلك يتحدث عن ثالاثة مواقع أسأسية داخل البنية اللطبقية: المواقع الطبقبة الأساسية، المواقع المتناقضة داخل نمط الإنتاج، والمواقع المتناقضة بين أنماط

تتصف المواقع بين الطبقات الأساسية بالاستقطاب، ومثالاً على ذلك، هناك المتقطاب تام بين الطبقات البرجوازية والطبقات العمـالية في المجتمعات الر أسمالية،


 مثلا، يتسلطون على العـوال ولكنهم يغضـون في في الوقت ذاته لتسلط البرجوازية عليهم، وقد يكصلون على بحض حقوق الملكية فيستغلون بالتالي العمال في الوقت الـوت

 رأسمـاليون بـمعنى أنهم يمـلكون بعض حقوق اللـكـية ويتسلططون على الـعمالل

ويستغلونهم. أما في ما يتعلق بالمواقع المتناقضة بين أنماط الإنتاطج، فهي بين أكثر هذه

 أن يستأجروا عمالاً. وفي بعض المُتمعات هنالك أيضاً بقايا نمط الإنتاج الإقطاعي


ومـا بعطي استقـلالية المنصب أهمية خاصة في المجتمـع الـنربي تـلك القيم











 الأخدام (AV)

*     * $\%$
 واستقلالية المنصب ومواقع القوة - هي التي شكخلت تقليدياً الأسس الرئيسيسية لُلتمايز

 والمؤهلات النفردية، إلا أن هذه الـووامل الأخيرة هي في رأبنا عوامل مساعدة أو

Erik Olin Wright [et al.], «The American Class Structure» American Sociological ( $\wedge$ c)
Review, vol. 47, no. 6 (December 1982).

$$
\begin{aligned}
& \text { (17) فضهل علي أهمد أبو غاتم، البنية القبلبة ني اليمن بين الاسنمرار والتنبر ([صنعا؟؟، البمن]: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المصدر نفسه، ص 1^9 (Av) }
\end{aligned}
$$

متغرعة ومرتبطة بالأسس الأربعة التي وصفنها. وبذلك يكون أي تطور في البنية الطبقية متصلا بتبدل أسس التمايز هذه
على هذا الأساس، وباعتماد العوامل الأربعة بجتمعـة، سنحاول في المزء

الوقت ذاته عدم تساوي هذه العوامل في ألأهمية. فيـما كانِّن ملكيـة الأرض هي هي
 يبدو لنا أن رأس الال بدأ يتفوّق على العوامل الأخرى في المجتمعات الحضرية، من
 تتخذ استقلالية المنصب أبعاداً جديدة في بنية المواقع الطبقية، نجد أن النُّبَب بدأ يخسر الكثير من أهميته خارج البماعات التقليدية.

## ثالثأ: تصنيف الطبقات الاجتماعية


 الشرائح، وذلك كما يبدو في البيان التالي:

| استقلالبة المنصب |  |  |  |  | $\text { \|رأس اللال } \left\lvert\, \begin{gathered} \text { الكية } \\ \hline \end{gathered}\right.$ | ملكية <br> الأراخي | الطبقة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{\|r} \hline \text { بعمل } \\ \hline \text { لغيره أبر } \\ \hline \end{array}$ | منـرن <br>  غ | بعممل | \| |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ـ البرجوازية (الوجاهة) <br> ارستتراطية |
| $y$ | $y$ | $y$ | ربـا | نمّ | غالباً | كبرى | كبار المالكين |
| $y$ | $y$ | $y$ | نعم | نعم | كبرى | غالباً | كبار الرار |
| $y$ | $y$ | $y$ | سبد توهـ | نـم | غالبا | غالباً | منيوخ القبائل |
| $y$ | $y$ | ربما | سبد تومد | جداً | \|أحباناً | غالبا | السادة وكبار علماء اللدين |
| $y$ | $y$ | نمّ | نعم | $y$ | كبرى | ريبا | ا $ا$ الأثرياء الج |
| $y$ | $y$ | نمّ | نمّ | ل | متوسطة | متوسطة | القدبية |
| غالبأ | غالباً | ربما | غالباً | $y$ | متوسطن | ربما | r |
| نعم | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | ربما صغرى | الفلاحون |
| نع | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | $y$ | النهال |
| كلبا | $y$ | $y$ | $y$ | منبوذ | $y$ | $y$ | اللدلم والمساكين |

كما يبدو من هذا البيان، نحاول أن نحـدّد الطبقة الاجتماعية في واقعها العربي بثلاثة عناصر أساسبة متداخلة هي: أولاً، مواقع الأفراد والعائلات والجماعاتات في
 عدم المساواة أو مدى الثفاوت في ملكية الأراضي والثروة الوطنية، وبالتالي في المكانة الاجتماعية والنفوذ والباه. ثالثلاً، التناتضات في الصالح على صعيد العلاقات الاجتماعية من حيث هي علاقات استغلال وغخكم وأستقلالية. وما تجا تجدر الإشارة إليه أن مفهوم استقلالية المنصب يتضمن بين عناصره الأساسبة موقع الأفراد والعائلات
 شأنها سابقاً بتملك الأراضي، أو كما تهيمن في الوقت الحاضر على تطاع عام واسع. في ضوء هذا التعريف وبحسب أسس التمايز الطبقي الأربعة التي وصفناها

 من هذه الطبقات الرئيسية من شُرائح تتفاوت في مواقعها وملكيتها ومصادر ثرواتيا
 الثقانة العربية بمحتلي مراكز الوجاهة ألاقتصادية والسياسية والاجتماعية (وكان يشار إليها سابقاً بالخاصة مْ ذوات البلد وأعيانه، ولذلك يُنعت بعضها بالعائلات العربية الارستراطية)، والطبةة الوسطى في شرائحها القديمة والجمديدة، وطبعة الكادحين على هامس العيش من فلاحين وعمال وخخدم.
ا ـ البرجوازية الكبرى أو الارستقراطية التقليدية من وجهاء البـلـد وأعـيانـه
 وسائل الإنتاج ومصادر الثروة وتسيطر عليها، وتنعم بالنفوذ في السلطة السياسية وبالجاه والمكانة في الحياة الاجتماعية، وتارس الاستغلال والتسلط والتُ والقهر في علاقتها بالطبقات الأدنى منها وخاصة الطبقة الكادحة. وبين أهم ما تسا تسم به هذه العلاقات كونا قائمة على الاستزلام والخلل في نظام تبادل الخدمات، ولذلك توصن بألنا علاقة تابع - متبوع. وتتكوّن هذه الُطبقة من شرائح عدة شمملت تقلِّيديأ شريكة العائلات الارستقراطية من كبار مالكي الأرض الإقطاعيين، وكبار الرأسماليين من

 لهم علاقة وثيقة بالنُط)، وكبار النانذين في السلطة من الإداريين، في التطاع العام، والقادة العسكريين والموظفين الكبار .
وربما كان المجتمع الصري أكثر ما تبلورت فيه الالنتسامات الطبقية، وما ساءد

على ظهورها للعيان نسبية ثجانس النُسب المصري من حيث الخلفية العرقية وقيام الدورلة





 تعمل ولا تملك، الذـين يملكون والذين لا يمانكون. . . أو بالأحرى الذين يُملكون والنذين يُملكون،(N1)

وعلى وجه التحدين، أظهر أنور عبد الملك أن برجوازية كـرا كبار مالكي الأراضي






 الإسلامي، وحزب الأمة، وحزبِ الأحرار المدستوريين، كما تُكْنّت من تعزيز تمثيلها داخل حزب الوفد الذي طبعته تدريياً بطابعها المحافظ(19)

كذلك رأى محمود عودة في كتابه القرية المصربة أن طبقة كبار الملاكُ في القرن






 الموظفين والمستشارين الكبار، ومعظم هؤلاء من الأجانب المتمصرين (امتلك الألجانب
(1) (1) جمالل مدان ، شخخصبة مصر : دراسن ني عبترية المكان (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، (l)

Abdel-Malek, Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and Social (^৭) Change under Nasser, pp. 57-61

في نهاية القرن التاسع عشر حوالى r| بالمائة من جملة الأراضي المصرية ما عدا أراضي الدولة) . وكان للريف أعيانه الذين احتلوا جانباً كبيراً من المراكز السياسية والدينية.

ويضيف عودة أن الملامح العامة لهذا البناء الطبقي استمرت حتى 190r، إلذ

 إقطاعي أو مالك كبير، وحوالى C بألف فلاح غني - يملك الواحد منهم أكثر من
 ومليونان مـن العمال الزراعيين المأجورين. . وبعد أن تقلصت طبقة كبار المار المالكين حتى

 الرأسماليين)، عادت بعض العائلات تسترد شيئأ من نفوذها في السبعينيات. وكان ونـئ من هذه الطبقة معظم الوزراء والسُيوخ والنواب وكبار موظفي الدولة الـة ، فامتلكوا الأرض

 كانت تدير القطعع العام وتشرف عليه مباشرة، يشاركها بذلك كبار الملتزميز وأصحاب المهن الحرة.

وكانت طبقة كبار الملاكين في العراق قبل أن تزيلها ثورة 190^ تكلك الأرض



 وآغوات القبائل الكردية هـم الشريكة الأهم في طبقة كبار ملاكي الأرض في العهـد
 وأسست الأحزاب التي دافعت عن مصالمها واستمرارها في الــكم (مثل حزب الانحاد الدستوري)، ودعمت السياسة الإنكليزية(91)

وشملت هذه الطبقة الارستقراطية بعض شيوخ القبائل الذين كانوا يفخرون بخاصة بأنسابهم واستقلاليتهم ونفوذهـم، وعائلات السادة اللذين اذعوا نسباً لآل
(१) عودة، القرية المصرية، الفصصل 「.

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study of (91)
Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers, chap. 5.

 في بعض المناطق التقليدية كرجارل مقدسين (فوق بقية البشر كافقة")، وأصبح لدى

 بينهم

وقد تبين من دراسة حخنا بطاطو أن السادة في العراق شُخلوا شُريكة شبه مغلفة
 $\qquad$





 والديني، فأسست بعض عائلاتهم الأحزاب وه








 والعلم الْديني (مثل عائلات المجلاني والكيلالي والغزي والـانسبي والمزائري)(9\&)

 Batatu, Ibid., chap. 7.
Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, ( $\mathbb{1}$ ) 1860-1920, Cambridge Middie East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983), chap. 2.
$\mu \mathrm{H}$

وفي فلسطين في الربع الأخير من القرن التـاسع عشر، كانت قد أثر أثرت بعض العائلات






ناحية أخرى .

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، ارتفعت ئروات الأسر الحاكمة والأسر








 والمضاربة والعمولات وأعمال الوكانالات للشُركات الأجنبية . . . أي أن سبب الألأثراء
 الططقة العليا القديمة وهو الملكية الزراعية|"(97)

## Y ـ الطبـــة الوسطى

 الاعتراف بأنها تشخّل طبقة رئيسية مثلها بذلك مثل الطبقة البرجوازية والطبِة العمالية، فنعيد النظر في هذه الحالة بمقولة الاستقطاب إلك طبقتبن رئيسيتين فحسب. لا لا يكفي أن نحدد الطبقة الوسطى فقط بغير ها فنقول انها ليست من الطبقة البرجوازية كما أنها ليست من الطبقة الكادحة من عمال وفلاحبن وخدم . إن موقعها الوسطي في بنية

Pamela Ann Smith, Palestine and the Palestinians, 1876-1983 (New York: St. (90)
Martin’s Press, 1984), p. 13.


$$
\text { كتاب الهلال؛ العدد } 070 \text { ([إئقهرة]: دار الهلال، 19911)، صّ MT. }
$$

الإنتاج وملكية وسائل الالنتاج لا يقلّل من أهمية دورها في خختلف بكالات الحياة. إنها تضـم عددأ من الشُرائح وكتلة واسعة من الفئات الأجتمأعية تقع ببن تطبي الطبتات العليا والسفلى، يتجاذبها النقيضان فيكون بعضها أقرب إلى الطبقة العليا وبعضّها الآخر

 الاستقرار والتغيير الإصاحي في الوقت ذاته .

يشغل أفراد الطبقة الوسطى وجماعاتها موقعأ مهمأ وإن يكن وسطاً، معتمدين

 ذلك، فعلى صعيد محدود جدأ وقليل العدد وبالعمل معهم مباشرة. وكما ولما أن أفردادها



 غيرهم، ومن يعملون في وظائف في القطناع العام والقططاع الحاص، ومن يمن يملكون
 غتلفة وتتجاذنهم الآجّاهات السياسية بين أقصى اليسار وأقصى اليمينـ .

وفي تحديدنا للطبقة الوسطى بحد ذاتها نتول إنها تألفـ من شُريكتين رئيسينّين
 القديمة من أصحاب اللمكيات والتجارات المتوسطة الخجم والصغيرة والمير والصناعات والمهنه



 والمؤسسات الاقتصـادية والتربرية والدينية، الذين ليسوا من الرتب الدنـينـا أو الرتب العليا

وقذ اعتبر أنور عبد الملك أن بين الطبقات الاجتماثية في ألريف المصري طبية


 الأرض بمساعدة عدد صغير من الفُلاحين، وينتسمون بدورهم إلى فئتين: فئة من
 الوطنية التي كانت تؤيد حزب الوفد (4V)

واعتبر محمود عودة أن المزارعين المتوسطين كانوا يقيمون عادة في الريف للعناية بأرضهم، وصنّفهم البعض إلى ثلات فئات: منهم أولئك الذين الذين كان لديهم بعض الفائض من المال والمحاصيل، فكانوا يتطلعون لأن يصبحوا أثرياء، فتكوّنت لديهم ألما اتجاهات عحافظة ويمينية. وتألفت الفئة الثانية من أولئك الذين كانئ كانوا يعتمدون علئلى أنفسهم ولكن إمكانياتهم لم تسمح لهم بالتطلع لأن يصبحوا أغنياء. أنما الفئة الثـالثة فضمت أولئك الذين كان مستوى معيشتهم ينحدر باستمرار، فتختوّفوا من المستقبل واضطروا للجوء إلى وسائل وصولية انتهازية(91)(

وتشمل الطبقة الوسطى القديمة المثقفين التقليديين من علماء وقضاة ومعلمين، وحرفيين، وأصحاب مهن شعبية، وصغار رجال الأعمال وال والتّجار الصغار وأصحاب الدكاكين والصنائع المستقلة، وصغار موظفي الدولة والجيسن والجنتود المتقدمين نوعاً ما الما وغيرهم. أما الطبقة الوسطى الجديدة فتتألّف من الانتليجنسبا والمثقفِين والتقنيبين
 القطاعات الخاصة والعامة من يُعرفون في علم الاجتماع الماع الغربي بذوي الياقات البيض




 الجديدة، وتوسع دور الحكومات وبالات التوظيف والأعمال غير اليدوية.

وقد تعزّزت مكانة الطبقة الوسطى وتوستت في عدد من البلدان العربية إثر



 تتحوّل بعض البلدان العربية إلى بجتمعات حكومية تسيطر فيها الدولة على جوانب

Abdel-Malek, Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and Social (9V)
Change under Nasser, pp. 57-61.
(9^) عودة، القرية المصرية، ص IVV.

الحياة كافة، وأن تنمو العواصم العربية بالسرعة والحجم اللنذين تكلمنا عليهما سابقاً.

 وبدأ تنافسها على السيطرة بين تيارات قومية واسُراكية ودينية أصولية، وليبرالية ملينية، وعسكرية تسلطية
وربما هذا ما جعل خلدون النقيب يعترض على تسمية الطبتة الوسطى وفضّل


 العمل الئدوي للطبقة العاملة ووجود فئات واسعة من المهن (94) .

ويوضح اريك أولين رايت مسكلة تعقيدات الطبقة الوسطى، من حيث مواقعها








ويقول زمزي زكي في كتابه وداعأ . . للطبقة الوسطى ان الشُريكة العليا تضم
العلمأه والباحئين وأساتذة المّامعات والمعاهد العليا والمديرين، وأصحا والماب المهن المتميزة




 أنفسهم في قطاعات الخدمات والمشُروعات الصغيرة
(99) خلدون هسن النقيب، الدولة التــلطبة ني المبرق المربي المعاصر : دراسة بنائبة مقارنة

Wright, Class, Crisis, and the State, pp. 62-63.
(1.1.1) رمزي زكي، وداعاً. . . للططبة الوسطى: نأملات ني الثورة الصناعبة الثالثة واللبيرالية

rro

ويجدر بنا أن نذكر هنا أن رمزي زكي أثار في كتابـه المذكور مناقشـة تـقول



 جلال أمين الذي يقون، على العكس،، باتساع الطبقة الوسطى في مصر خِلال العقود




 المتنمدة في قِياس حجمها، إذ يعتمد جلال أميزن على معدل الدُخل الماليالي.
 رغم تعقيداتها وعدم تجانسها كانت ولا تزالال، تلعب دورأ مهماً في الحياة العامة . فهي
 من ضمنها من أجل الاستقالال والإصلا



 وني عملية التنغيير •

 النطبقات النكادحة. ونجد أنها في البلدان التي لم تصل فيها إلى الحكمب، تميل للمُمل
 تنعسم الطبقة الوسطى بين الموالاة والمعارضة والحياد والثورة، تبعاً لمواقعها في شُبكات
 من الصراع الطبقي، فتسير تحت رايات الإصلاح والتنمية والتحديث والاستهلالك . وباختصسار، نستنتج أنه حيث وصلت الطبقة الوسطى إلى الـكم (عن طريق
 نظر، الُسنة 1، العدد <br>(شباط/فبراير 1999) 1).

الانتقابات العسكرية على الأغلب)، عمدت إل تأميم الشُركات والإصلاح الزراعي


 وفرضت الرقابة، وحذّت من الاتصال والتواصل بين ختلف الأقطنار العربية، وألغت الحريات والحقوق الإنسانية، وعطلت المجتمع الملنِ بالقضاء على حق النتعبير والنعبئة


 القومية، نسامهت في نرسيخ القطربة. إنها طبقة تنطق باسم الكادحين وتعمل
 الارستقراطية التقليدية وأن تقتني قدر ما تستطيع من السلع الاستهلاكية المستوردة من الثارج. وكثيرأ ما تلغي حتى الأنحزاب التي أسستها، فيحتل شخصص حاكم فرد مركز السلطة، وتنصرف فئاتها لتحقيت الثراء السريع.

لهذه الأسباب المختلفة نجد أن الشُرية التي تزاولياول العمل الذهني في البلدان العربية لا غتتلف كثيرأ عنها في المجتمعات الرأسمالية الغربية، كما يصغها نيكوس
 البض! (البوجازية. وهي تهيمن على العمال ليس اقتصاديأ وسياسباً فحسبب، بل ايديولوجباً

## r ـ طبقة الكادحين من فلاحين وعمال وخدم

هذه هي الطبقة التي لا تُلك وسائل عملها ولا ولا تسبطر عليها، فتـنتج على
 عن العلاقات التناقضية المتسمة بالاستغلال والتسألط. إنها تلك الطبعة الدنيا التي تشكّل في المجتمع العربي قاعدة الهرم الطبني، وتتألف على العموم من الفلاحينِ

 العمال اللأجورين في اللـن كن لا بملكون سوى توة عملهمه، فيكافحون في سبيل
 الككادحة على شريكة الجنود الصـنار والمدم وباعة الخضر المتجولين والصـعاليك

Wright, Class, Crisis, and the State, pp. 32-36.


 .هـم "لأنةة" توارثوها لأجيال عن أسلافهم .

إن أهم مـا يحدّد طبقة الكادحين أنهم من الفقراء الذين لا يملكون سوى قوة سواعدهم، فيمارسون العمل اليلدوي كشيء متميّز من العمل الذهني الـئ والثقافة العربية (بما فيها ثقافة النخخبة والثقافة الشُعبية) هي بين أكثر الثققافات تشدداً في التمييز بين

 وححرومون في صلب حياتهم، ومغتقرون يعانون في المدن أشد أنواع النفقر إذلالا، ومههلّدون باستمرار في معيستـهم وصحتهـم وكرامتهـم . إنا طبقة عحرومة وعاجزة ومغلوبة على أمرها، إذ تنتج لتغني أسيادها الذين يعملون على إفقارها. إنها طبقات


 "ايورة الملياع ستنطلق ولسنا معنيين بالخطوط الخمر" .
أ ـ الفلاحـون

سبق أن تكلنمـنا في الفصـل الخـنامس على الـقرية وأوضـاع الفلاححين وملكية
 فـلاحـية واحـة، فـهـنالك الفاللاحون المعـدمون والأجر اء والمحـاصصسون بـلمشـاركة في
 الأغنياء)، وننظر في عوامل تكوّنها وفي أوضاعها عامة، مستكملين ما ورد سابقاً.

وكما لا يشكّل الفلاحون شريكة واحدة فهـم يختلفون أيضاً ضمن البلد الوأحد ومن بلد إلى آخر . يذكر حنا بطاطو أن الفالاحين العراقِيِن في العهـد الملكي كانوا
 والفلاحون الصغار المستقلونون، والمسـاكين، والعـمـلال المزارعون، والبلدو المزارعون،


 العهد الملكي، كما ينعكس ذلك في أغانيهم الشعبية ومنها ما يلي:

$$
\begin{aligned}
& \text { مالكك يا يوما جبتيني للضيم } \\
& \text { والدنيا بس وَيَّايا تُطر بل غيم }
\end{aligned}
$$

ومن أغانيهم الحزينة أيضاً الأغنية التالية : يا ربي ليش وياي ما بها معنى

يتتفع به الغير مو حق تعبنا وأريد اشرد لبغداد من هالفلاحه لا تشبع الجوعان لا با با راحه وصفق الراح بالرأح الوقت رأح

وفي مصر، وهي المجتمع الفلاحي الأهم؛ لم تعبّر الطببة الفلاحية عن آلامها



 والتمايز الطبقي والديون، والتفتت عن طريق الميراث وأنتقال أراضيهم إلى كبار المُلاوَكِ






 في روايته الحرام بالتراحيل أو الغرابوة.
 هؤلاء الفلاحين، فقد وزعت الأراضي على فئات محدودة مـن المعدمين، ولم تستفد نسبة عالية من القرى على الإطلاق، فبقيت شُريكة كبرى من المُدمين تعتمد على قوة

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study (1. $)$ of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers, pp. 139-142.

$$
\text { (1•0) عبد الحكيم، النـخصية الوطنية المصرية، ص } 9 \text {, } 119 .
$$


كذلك ميتز نيكولاس هوبكنن في دراسته للريف التونسي بين شريكتين من
 البلدة التي درسها فتمكنت من أن ترسل أولادها إلى الما المدارس الثلانوية وحتى البّامعبية.




ويتعرض الفلاحون الكادحون ليس نقط للانسحاق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بل أيضأ للاضطهاد الثقافي. وأقصد بذلك أنمر يعانون ليس فقط الثُشقاء
 المثقفون. تصوّر لنا الكثير من الدراسات والئلد والأعمال الأدبية الفلاحين على أنهم جماعات




 المقولات حسين فوزي في كتابه سندباد مصري، وتوفيق الـكيم في روايته يوميات نائب في الأرياف (كما سنظهر في القتسم الرابع حول الثقافة الإبداعية).

وعلى العكس من ذلك، صوزت لنا بعض الدراسات الأخرى الفلاح بأنه متمرد
 معذبو الأرض، مشدداً على أهمية دور الفلاحين في الثورة البلزائرية . وووثّق غبريال باير الثورات والانتفاضات الفلاحية العديدة التي حدئت في مصر بين الاتين 1901 IVVA ، داحضاً مقولات الاستسلام والخضوع، ومؤكدأ الروح التمردية التي
(1 (1) عودة، القرية المصرية، ص INV IVA.

Nicholas S. Hopkins, «Modern Agriculture and Political Centralization: A Case ( $1 \cdot \vee$ ) from Tunisia,» Human Organization, vol. 37, no. 1 (Spring 1978), pp. 83-87.
Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant, translated from the French by John (1. 1 )
Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, [1963]), pp. 136-141.



 وقد أظهرت هذه الدراسات أن الفلاحين قاموا حقاً بمعقاومة الظلم والقمع في كثير

وكانت قد تبينت أخطاء نظرية الاستسلام الفلاحي من خلالال الدراسة التي



 طبقة برجوازية داخل الطبقة الإقطاعية("')"

## ب ـ العمــل

العمال شريكة مهمة من طبقة الكادحين، وهم مَنْ لا يملكون وسان وسائل الإنتاج ولا يسيطرون عليها، بل يبيعون قوة عملهم لتاء أجور زهيدة، وتا وتكون علاقتهم بإنتاجهم وعملهم علاقة اغتراب، فلا يلا يسيطرون على العمل ولا يستملا ولا


 المجتمع العربي التقليدي نتيجة لمحدودية تطور الصناعة فيه وصغنر حجمها المها، بل إن


 والعمال الفنيين والحمال شبه المهرة في المصانع الصغيرة، والمستخدمون في الميرن الإدارارات
 الأطفال والنساء لقاء أجور زهيدة جداً المان

Gabriel Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt (Chicago, IL: (1•9) University of Chicago Press, 1970).
Farhad Kazemi and John Waterbury, eds., Peasants and Politics in the Modern (11•) Middle East (Miami: Florida International University Press, 1991).
(I (111) أ سميليانسكايا وايرينا ميخايلوفنا، الحركات الفلاحبة في لبنان: النصف الأول من القرن
التاسع عشر ، نرجهة عدنان جاموس؛ قدم له سالم يوسف (بيروت: دار الفارابي، IGVY).


 نستخدمهن (غالبيتهن فتيات) في السابعة من العمر عندما يكورن النظر أنضّل. وهن أسرع حين يكن صغيراتا"، وبين جوانب الاستغنلال الأجور الزهيدة التي يكصل
 صاحب الهصنع أقل من عشُرين دولاراً، تشتر بها منه عكلات ميسي (Macy) ني نيويورك بس بسر فدره با 17 دولارأ وتبيعها لزبائنها بخمسمائة دولار.

وقد توقف خضر زكريا في دراسته خلعائص تركيب الطبفة العاملة السورية عند
 في البلاد، وتنوع فئات الطبقة العأملة السورية وتوزعها على عدد كبير من المٔسسات الصغيرة . بالنسبة للنتططة الأول ذكر أنه في عام 1971 ـ با با 1971 جرت في سورية

 في الوواصلات. وفي الإحصاءات الرسمبة لعام 197A، نبينّ أنه توجد في سورية or•V مؤسسات صناعية يعمل فيها نحو با 7 ألفـ عامل توزعوا في الدرجة الأوله

 والصناعات الكيميائبة (أقل من ثمانية آلاف عامل)، وقلة ضئيلة ني المواد النفطية. وفي ما يتعلق بالنتطة الثانية، بينول إن بين أهم خصائص الطبقة العأملة السورية ألها مشتشت علل مؤسسات صغيرة تُارس نشاطاطات اقتصادية شديدة التنوع، فلم يكلّ الإنتاج الكبير عحل الإنتاج الصضير ولم تنسأ صناعات ضخمة، فالئسسات الصناعنية الكبيرة


 كان عددها 79 مؤسسة فقط

ويتبين ضعف الطبقة العاملة من خلال عدودية التعبئة في نقابات وأحزاب تئلً
 لعلاقات المحسوبية السائدة في المؤسسات الصناعية كما في غيرها. كيّيراً ما يستخدم


العمال من قبل أفراد هـم عادة من الأقارب والمعارف، أو بواسطة هؤلاء وفي نطاق التعارف والانتماء الفئوي، ما يُضعف احتمالاتات حصول الوعي الطبقي المطلوب .
 علاقات شخصصية وفئوية وغياب الفكرة المؤسساتية المهنية. ولكن من ناحية أخرى، لا لا يكوز أن نستنتج أنه ليس هناكُ من طبقة عاملة يمكنها أن تلعب دورأ مهماً في المياة


 الحرف التقليدية وانحالال بنى الإنتاج القديمة .
ومنا عزز من قيام الطبقة العـاملة ازدواجية القهر التومي والقهر الاجتمتماعي، الأمر الذي استدعى قيام حركات نقابية مرتبطة بالحركات الوطنية. أظهر عبد اللطيفِ المنوني أن الحركة النقابية في المغرب لعبت دوراً فعالاً في العمل السياسي بفعل وجود

 مستوياته - موجهاً ضد الرأسمالي الذي هو في نفس الوقت مستِلِل ومستعمِرا"، وقد




 في حزب الاتحاد الاشتراكي .

 والعمال المياومون والمُردون والصعاليك والمساكين المنبوذون وغير والمير ذلك مكن يعانون


 قوة استخدام واستغلال احتياطي تبحث عن عمل لقاء أجور متدنية.
(118) عبد اللطيف المنون، (النطور السياسي للحركة النقابية بالفرب،،" الثقافة الجدبلة، السنة ع،

العدد ri (l9V9)، ص

وكثيراً ما ينظر إليهم على أنهم فئات خارج خريطة التقسيم الاجتماعي للعمل، فيهملون في حياتهم كما يهملهم الدارسون، فلا تتوفر لدينا معلومات ويمات كثيرة يمكن

 والمرتبطة بقطاع الإنتاج والحذدمات. . . وتتألف من الباعة المتجولين وجامني الميا القمامة،




شديدة البؤس والقسوة)"(10)
 الطبقي ودون الفئات الدونية، فيقول فضل ألبو غانم انه الاغلبأ ما ينظر إليهم نظرة

 تتمتع بها الفئات الدنيا . .. ولذا فهم معزولون تامأ عن الحياة القبلبة العامة|"(1) (1)

وإذا كانت الُدراسات الاجتّماعية لم تظهر الكئير من الاهتمام بشريمة الخدم






 قبل وسطاء في عربات كاللاعز وبالمئات. وتكون المِنر ألمأة الفلاحة من جمأعة (التر حيلة) أكثر هذه الفئات المعدمة تعرضاً للقهر والاستغلالِل والاعتداء . لذلك ونك لم يكن من الغريب أن تبدأ هذه الرواية باغتصاب امرأة فلاحة وتنتهي بموتها الشنتيع.
لقد حقق العمال والفلاحون الككادحون وشريهة الحدم بعض المكاسب الضئيلة منذ منتصف القرن، ولكن هنه المكاسب لا تزال جزئية وكمية أو مادية أكثر منها نوعية، فلم تغيّر من حقيقة مواقعهم في أسفل قاعدلـة الهـرم . ويمكننا أن نقول من




دون كثير من التردد إن الطبقة الكادحة لم تتحوّل بعد من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها، إذ لم يتكوّن لها الوعي النطبقي الكاني لنتنظم في صراع طبقي تتجاوز من خلالهاله اغترابها وعجزها
 الاجتماعية، وفي واقع الصراع الطبتي والعوامل المعيقة له، على أن نتوسّع في بحث تشابك العلاقات بين الطبقة الاجتماعية والعـائلة والدين والسيباسة في الفصصول الUاحقة .

## رابعاً : العلاقـات الطبثيـة

تقوم العلاقات بين الطبقات على التناقض، ويكون التناقض رئيسياً بين الطبقات
 الطبقات في البنى الاقتصادية الاجتتماعبة والـسياسية وفي ملكية وسائل الإنتـاج
 والقدرات والمهارات والطموحات، وبالتالي، في القدرة على التنافس في سبريبل تحقيق الرغبات والحصول على الثروة والنفوذ والمكانة الاجتماعية الماتية وسائر الموارد والألمور النادرة التي يعطيها المجتمع قيمة خاصة. لذلك تلك تكون إمكانيات التنافس والصراع غير غير متكافئة في كل المجالات بقدر ما تتعمّق وتتوسّع الفروق الُطبقية في المجتمع. من هنا هنا طعيان علاقات الاستغلال والقوة، ومحدودية المرالك الاجتماعي العمودي.
إن التفاوت في المواقع الطبقية بيذد مسبقاً مدى تحسين المؤهلات وإمكانية تنمية


 لهذه العملية التفاعلية التكاملية وبقدر ما يكون إصرار الطبقات المتات المتحكمة على الاحتفاظ
 الطبقي والعنف الثودي المضاد لعنف القوى المهيمنة.
من أجل مزيد من تحديد ما نذهب إليه في وصف العالاقات الطبقية في المجتمع العربي خلال القرن العشرين، نقول إنها علاقات تناقضية تتصف بما يلي : إنها بالدرجة الأولى علاقة استغلالية قليلة الانضباط، فلا حماية قانونية وألا $ا$ أخلاقية فاعلة، وما الكـلام على مفاهيم الرحمة سوى تأكيد على مقولاتلات (اطبيعية) الفروق وترسِخ لها. لذلك تنعم القلة بموارد المجتمع وئرواته والبلاه والمكانة الاجتماعياعية، في
 حرمانها المادي بل أيضأ في صلب حياتها، فهي مـرّضة ليس للفقر فحسبب، بن
للطعن في إحساسها بكرامتها وسعيها للخروج من كنتها .

وهي، ثانياً، علاقة سلطوية تقوم على استعمال العنف والقهر والإذلال والقمع
 فيه التسلط الاقتصادي والسياسي تسلطاً اجتماعياً وثقافياً ونفسياً، فيكون الإحسانس
 غياب الحريات وضعف المجتمع المدني.




 وتتسمم هذه العلاقات الطبقية بالتشُديد على إبراز رموز المكانة الاجتتماعية




 الاستهلالك وإبراز رموز المكانة هو نزوع أهيل متوارث المث في الثقافة العربية .




 وبوسائل شرعية أو غير شرعية)، وإلى نشوء طبقة وسطى جديدة، وإلى إطلاحة الطبقة الارستقراطية والإقطاعية في علد من البلدان العربية، وإلى أهمية اكتشاف النفط ليس فنط في البلدان المنتجة له بل في البلدان المصدرة للعمالل، وإلى سعة انتشار المار التعليم



 فتسيطر على حياته، وليس لديه القنوات الشُرعية للتأثير فيها . وأخبرأ، يمكننا أن نقول إن العلاقات الطبقية في المجتمع الـعربي تتصف

بالعدائية، التي تقوم على التعصب، كما يبدو من خلال الصور اللسلبية التي تحملهيا
 نوع من التنكر للأصول الطبقية المنواضعة، فيتنتى مثل هؤلاء نظرة الأقوياء للضعفاء


 بقدر ما يزداد التفاوت في أوضاءها.

## خامساً : الوعي والصراع الطبقيان




 البعض من أن المصالح العائلية والطائفبة، لا المُلـوالح الطببية، هي التي تملي مسيرة التنافس السياسي في عدد من البلدان العربية .
 وجود وعي وصراع طبقيين، فتركز في عملها السياني على تعبئة الطبقة العاملة، ، معتبرة أن ألظروف الموضوعية ستكون كنفيلة بالتفاف الجماهِير الشُعبية حولها وبالقضاء

 الواقع الاجتماعي العربي، وتحديد طبيعة المتغيرات الأخرى التي تتعارض مع الوعي والصراع الطبقيين .

 وحركات تقود مسيرة الصراع الطبقي. ينعكس النوع الأول بوضوح في الئقافة الشُعبية
 بالاهتمام ني حالات إنسانية خاصة، وفي ظروف معينة، ولا يكوز تعميمها إلى أبعا

 الطبقات ومواقفها بعضهيا من بعض وكيفية التعامل معهـا وما هي نتائجها وما وما احتمالات تجاوزها .
تدلّ بعضى الأمثال الشعبية على وعي الناس بشقاء الطبقة الكادحة، ومنها برد

عدد قليل نذكره من قبيل تقديم أمثلة عذدة فحسب: باب الشقفاء واسع، البصلة لمة الأفقير ، الفقر بالوطن غربة والينِى بالغربة وطن، ، علل ما ترزف إلزق، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، اللي بتنزوّج بالدين بيجوا أولانه بالفائدة، اللي عينك عليه
 يعمي البصر، اللي معه باره يسوى باره، حب الرفعة ولو كان على الحازوق، الحلّ بالفاس ولا تعتاز الناس، هبين فلوسك ولا تهين ناموسكك، من عز فلوسه هان ناموسه، صيت غنى ولا صيت فقر، عيشك با خالي بكالاي .
وهناك عدد كبير من الأمثال الشعبية التي تدل على وعي الشعب بالاستنغلال،
 غنانا (يقال عن لسان الغني)، الفقير باع ابنه بالعازة والمُتري أخذه بالدين، دقن الطمّاع (بظهر) المفلس، اسنكبرها ولو كان مرة (الطماع بطنه كبير)، كبير العمه وسيع

 أكله الديب، إن شفت الأعمى طبه مانك أكرم من ربه، الطمّاع مثل التبر لا يرد منتّ، مات أبوه وانتهبوه (استنلال اليتّم) .
وهناكا أمثلة تدلّ على صعوبة الخروج من حالة الفقر وما نسميه بلغة العلوم الاجتماعية غباب المرالك الاجتماعي، ومنها: الدنيا مح الواقف، زوّج الفقير للفقيرة


 ثلجّ)، النقير إذا ركب عالجمل بيعضه الكلب، موت الفتير و"انجور" الغني ما حـا بيدري فيهن، إذا الغني أكل المية فالوا من حكمته وإذا أكلها الفتير فالوا من جهالته، ،

(ضد الفقير الذنّي يطالب بَحِقوته)، الله بيطم القراص لي ما لو ضراس .
 على اليأس والاستـلام والانتشغال بالشُؤون الخاصة والتحايل على الأوضاع اليا ، ومنها ما
 المخرز، ،ابعد عن الششر وغني اله، إمشي من الميط للحيط وقول با رب السترة، حط


 اليد اللي ما بتحسن تضضها بوسها وادعي عليها بالكسر، غير نصيبك ما يصيبك، ألفُ

دقن ولا دقني، الكسل مـا بيطعمي عسل، بيل بيزرع بيحصد، اشتغل بمصصرية
 بسيفه، الله لا ينسى اللدود في الحجر البلمود، كرّمُ العبد إكرامأل لسيده، عادي أمير ولا تعادي غنير، كلب المير مير

أما اللنوع الثاني من الوعي فيتجلى في المُشاركة الفعلية في تغيير الواقع، وذلك ولكا

 أحزابها التي تعبْر عن مصالحها وتطلعاتها.
وعلى صعيد ثالث يتجلى الوعي الطبقي في الإنتاج الأدبي العربي، كما سنُظهر
 ونشير عابرين إلى جوانب من المظاهر الطبقية في الأدب العربي المعاصر . الما يسأل الشاعر

أفي الــق أن النبعض يشـبع بـطـنه وأن بـطـــون الأكـــــريــن تجــوع

ويظهر من خلال ثلاثية نجيب عفوظ أن أفراد الطبقة العليا يتعالون على أفراد



 أفراد الطبقة الوسطى بسعد زغلول، بقدر ما نظر إليه أبناء الطبقة الأرستقراطية على ألنه



 أن يكل با (الحدالة والسفلة) . ونتبين من خلاللا رواية الحرافيش أنه حين يتطلع الناس إلى العدل وتعمر قلوبهم بالأمل تتلئ نفوس الوجهاء بالمخاوف .

 اندماج جماعاته في وحدة وطنية كمصر يتفوّق فيها الوعي والصراع الطبقيان الن بالمقارنة

 اللبناني قبل الحرب الأهلية الأخيرة كان ينجه في تلك الظُروف الراهنة النحو النحو تكوين بتمع منعلد الفئات أكثئر ما يتجهه نالحو بجتمع طبقي . . . إن الطائفية تتفوق على

الطبقية بوضوح تكوينها وتنظيمها وعمق جذور الشا وأبعادها وسلطان ايديولوجيتها . الشعور الطبقي، إذا وجد، يبقى أضعف من العصبية الطائفية|"(1V).

ورغـم صححة مـا ذهب إليه نصـار وغيره في هنا المجال، ندرك النـي أن التـرتيب


 طائفة طبقاتها وفقراءها وأغنا وأنياءها، إلا أن النظام الاجتماعياعي والاقتصادي السائد فيا في لبنان فرض نوعاً من العصبية والاتكالية وعلاقات التبعية ضمن الطائفة الواحدة من
 الارتباطات الشخخصية الاستز لامية وسيطرة جماعة على جماعة ونظام المّا الواسطة والحند لتعزز من النزعة الفئوية على حساب نزعة التكتل على أساس طبقي.







 بالمساعدات والخماية وتطوير أجهزتها الأمنية، وهيمنتها على غختلف وسائل الإعلام ومؤسسات التُبية والثقافة.



الأغلب سوف يكلب نها مزيداً من الاضطهاد.


 اعتبرت أن الفروق الطبقِية جاءت نتيجة لإرادة إلهية ولكونها تههيداً لحياة أفضل في
(IIV) ناصيف نصار، نحو بجنمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي، ط Y (بيروت:

ro.

عالم آخر (هذا ما سنتعرض إليه تفصيلا في فصل لاحق حول السلوك الديني). وقد رسّخ مبدأ الكفاءة في الزواج مثل هن هنه الفروق الطبقِية
ثم إن هناك تفسيرات اجتماعية لا تقل تسويغأ للطبقية من التفسيرات الغيبية . ومنها ما يقول إن بين أهم مصادر عدم المساواة التفاوت الطبيعي في مواهب الما الأفراد والجماعات وطموحاتهم، متجاهلة تلك النتائج التي توضلت إليها درانـيا دراسات أخرى

 عملية التسويغ هذه أن اللامساواة تخدم وظائف إيكابية في التنظيم الاجتماعيكي، باعتبار أن التناوت الطبقي يمغّز على التنافس للـ المناصب المهمة التي تحتاج إلى مواهب خاصة.
 بالانتماء الطبتي قد لا ينطبق كلياً على الانتسامات اللمات الطبقية الموضوعية، إذ إن هناك
 إليها. من الأمثلة على ذلك أن العمال بالمعنى الموضوعي قد يعتبرون لألمن لأسباب ما أنهم
 الكبرى والأغنياء لأسباب غختلفة كلياً. ولذلك قد تعتبر غالبية الناس (وبخاصة في
 المادية الموضوعية. ولا بذ من أن مثل هذا الادعاء الذاتي يؤثر بمدى قيام است استطاب طبقي، وبالتالي، بطبيعة الصراعات الاجتماعية والسياسية التي تد تنتج من الفروق الطبقية الحلادة.

إن هذه الأوضاع والمسوّغات تحذّ من تبلور الوعي الطبقي في المجتمع العربي،
 مزيداً من التحوّل في أوساط الطبقة الكادحة من طبقة بذاتها على صعيد موني مونوعي إلى
 منهما رغم المعوُقات الموضوعية والثقافية والذاتية .

## (الفتحـل (اثثاسـ)

## العائلة: نواة التنظيهم الاجتماعي

$$
\begin{aligned}
& \text { لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم } \\
& \text { فإنهـم خلقوا لزمن غير زمنـكم. } \\
& \text { علي ابن أبي طالب. }
\end{aligned}
$$

## المحتمع العربي بجتمع عائلي



 (البداوة والفلاحة والخضارة). وفي العائلة، يتوارث العرب انتيأماءاتهم الندينية والطائفية والعرقية والطبقية الى حد بعيد، وحتى النولاءات والتواتو التوجهات والتحالفالفات اللسباسية.
 التنسئئة حتى ليمكين القول إنها الصصدر الأهم للقيم والتقالِيد السـائدة . لهذا نرى

المجتمع العربي بجتمعا عائلياً .
كنا قد تحدنثنا في الفصل الثاني حول المهوية عن أن الانتماء القبلي هو بين أكير



 بشجرة جذعها المجتمع نفسه وفروعها الأساسية هي القبائل المهمة ، وفروعها الثنانوية هي العشائر
 المببادلة بينها وبين الطبقات الاجتماعية والأديان والحركات السياسية تتصف بالتكامل

والتناقض في آن معأ. في الوقت الذي تُشُشىء العائلة أطفالها على ثقَافة المجتمع، نجد





 حساب الأمة|"(1) كذلك، في الوقت الذي تؤكد الحركات الـوات القومية على فضائل الأسرة

 ويناقضهد||(r)

وتتصف العلاقات داخل الأسرة العربية بالتماسك والتآزر والمناصرة والتعاضد





 تكون خيبة الأمل الكبيرة فينشأ توتر في العلانقات بين الأقارب قد خلافات حادة، ما يفسّر لنا الإحساس القوي المستمر منذ العصر الملاملي حتى الزمن الحاضر بأن (ظلم ذوي القربى أثد مضاضة على النغس من وقع المسام الملمنده)

وكما في الحاضر كذلك في الماضي البعيد، كان التناصر والتلاحم بين ذوي
 "(نزعة طبيعية في البشر مذ كانو|)|(2". ولكن هذه النزعة تختلف من بجتمع اللى آخر،


(Y) هشام شرابي، مفدمات لدراسة المجتمع المربي (القدس: منشورات صلآح الدين، 19vo)،
.lVv
آ( أبو زيد عبد الرهن بن عمد بن خلدون، المقدمة: كتاب البر وديوان المبتدأ والثبر ني أبام
العرب والعجم والبربر ومن عاهرهم من ذوي السلطلان الأكبر (تونس : الدار التونسية للنشير ؛ الجزاثئر :



وتختلف باختلاف التجمع البشُري وأسسه. وإذا ما نظرنا الم العائلة من منظور تاريخي

 بَبدل الأحوال وبحسب اختلاف أنماط المعيشّة.

وربما يكون تطور الأسرة الـعربية قن مرَ في المراحل التاريخية الثـلاث التي وصنها فردريك انغلز (Frederick Engels) في كتابه أحل العائلة، والملكية الخاصة
 (Lewis H. Morgan): في المرحلة الأولى كان الانتاج الاقتصطادي يرتكز على الصيد



 لكل رجل، وكان كل طفل ابنأ او ابنة ككل رجلى وامرأة










 نظأم الملكية الخاصة ووحدانية الزوام

ليس من الواضح إلى أي حذ ينطبن هذا التطور على القبائل العربية، ولنكنه من
 المجتمعات كافة. ورد أن البنية العائلية في البزيرة العربية كانت شديدة التنوع خاصة

Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, in the (0) Light of the Researches of Lewis H. Morgan (New York: Pathfinder Press; International Publishers, [1972]), pp. 19-21.

قبل الإسلام، وذهبت بعض الدراسـات الى أنها عرفِت قبل ظهور الإسـلام النظام الأمومي (Matriarchal) بما فيه تعدد الأزواج، بدلاً من تعلد الزو الزان بخاصة بعد ان ساد النظام الأبوي (Patriarchal) بسيادة الإسلام. ومنالألا على ذلك ما أشار اليه روبرتسون سمبث (Robertson Smith) في كتابه القرابة والزواج في الجزيرة
 اعتمدته فاطمة المرنيسي في التمييز بين زواج الصديقة وزواج البعل، وذلك كما يلي :

الجدول رتم (1 ـ ا 1)
مقارنة بين النظامين الأمومي والأبوي

| النظام الأبوي (زواج البعل) | النظام الأميمي (زواج الصديةة) | تانون القرابة |
| :---: | :---: | :---: |
|  | بنتسب الأولاد لآهل الزا لإوجة | قانون الانتسابِّبحِ |
|  | ليس من أهمبة للإبوة البـدية |  |
|  | ليس للاب حقوق على ذرينه |  |
|  | واسعة، ولبس للعفة وظبنة | حرية المرأ المجبي |
| في تثرير شرعية الولد | اجتباعبة |  |
|  | تعنمد على تببلنها من اجل | مكانة المراة |
| المماية والمبيبنة | الـماية والمبيبنة |  |
| مع فبلة الزوج | مع تبيلة الزوجة | مكان الإتامة |

Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-female Dynamics in a Modern :المصدر : استـناداً الى Muslim Society (Cambridge, MA: Schenkman Publishing Co., 1975), p. 34.

وذكر زهير حطب، النّي تتبَع أصول الأسرة العربية في شبه المجزيرة العربية،


 من ان قبائل بأكملها انتسبت الى امر أة كبني ظاعنة وبني طهية، وعن ان أنواعأ عدة من الزواج كانت معروفة في الجلاهلية منها: نكاح الاستبضياع (وهو ان يطلب زون من زوجته ان تستضغ من شخْص معين، اي ان تجامعه كي تنجب للزوج ولدأ يكمل
W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia (Boston, MA: Beacon (7) Press, 1903).
(V) زهير حطب، تطور بنى الأسرة العرببة والجذور التاريخبة والاجتماعية لقضاياها المعاصرة ،
الدراسات الانسانية، علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الانماء العربي، IGV7)، ص IV.

صفات هنا الشُخص، وكان الوليد يُلحقف بنسبه لا بنسب الأب)؛ ونكا وناح الشُنار
 الأول ومن دون اي مهر او هدية)؛ ونكالح البلدل (وهو الذي يتبادل بمران بموجبه زوجان زوجتيهما بصورة نهائية لا عودة عنها)؛ ونكا ونا الرهط ونكا ونكاح الكثئرة (وهما ان يدخل

 (اللني كان له طابع السرية والذي إذا ظهر يجلب العار واللوم)(^)

ويرى محمد صفوح الأخرس ان اتركيب العائلة الني برز في المجتمع الإسلامي
 صقل تحت تأثير مبادىء الشُريعة الإسلامية الحنيفة . وبمعنى آخر ، ان تركيب النـيب العائلة
 التنظيمات الاجتتماعية العربية، التي كانت تسانـي تسود قبل ظهور الإسلام، ومبادىء


ويعتبر علي الشُوك ان كلمة "الأسرة" مشُتَقة من الفعل "أسر" . وكان الأسرى

 بنظام الأسرى، اي العائلة. وذكر الشُوك أيضاً ان انتران منـران مفهوم الاسرة بالأسر


 الاشتقاق اللغوي، ولكننا بحاجة للتأكد من ذلك بناء على التطورات التاريخية

 لأسرتها عن االعلاقة الأسرية المتميزة بين القيادة والشُعب، والتلاحم الرانع . . . فنحن

(9) عحد صفوح الأخرس، تركيب العائلة العربية ووظائفها: دراسة ميعانبّة لوأتع العاثنة ني سورية


$.199 v / \mu / 11$
1990/^/V الرياض (11)
rov


 المُهوم الأسري المتماسك" .

وينظر عبل الله محمد المغنامي المى القبيلة بوصفها نسقاً ذهنياً من حيث صنات الانتماء والتزام الفرد بمصلحة جماعتهه فيقول: "لا لا يستطيع العربي ان يفكّر إلا عبر بجاز


 الانتسـاب. وهذا الانتساب يعني انضسواء الفرد دا-خل بماعة تربطه بها رابطة واضهحة






 هامشُياً او على الهامشُ بحسب مُروط هنا النُستِ المجازي
. . . . . والقبيلة وطن. لم يكن المبدوي مربـوطاً في الأرضض. فالأرض واسعة



 إذا سئل أُحدهم قال أنا من قرية كذا وكذا، قولوا أنا من قبيلة كذا.
|القبيلة هنا بـلـيل هن الأزض والمواطن. والانتتساب اليها هو توطين النذات.

 النستق الذذهني النذي أصبح مع الزمن نسقاً اجتَهاعياً يلعي لنغسه، قيمة أخلاقية ورمعنوية



rod

النظري للأشياء لا يتم الا عبر إدخالهـا في هذا النسقت وتصويرها بحسب النظام القبلي|(ir)

ومع أنه يمكـن الذخول في مناقشـة حادة حول مقولة عـدم ارتباط البلدوي



 من ثمس قبائل رئيسية (منها دارود واسحاق وهو وهوية) وتتفرع عن كل منها عده فرو فروع
 أيضا إن لبنان سقط في أيدي النئابِ. من هنا القول إن الطائفة قبيلة، كما أن القبيلة طائفة

ومن هنا أن المجتمع اليمني لم يتمكن حتى الآن من تجاوز الثقبلية التي كثيرأ ما ما

 أحصاب هذه العقيدة أن بهجروا أرض الظالمين إلى أرض الهـجرة حيث تطبق ألحكا
 العلاقات بين حنعاء وبين الوسط القبلِ تتسـم بالازدوالج القيمي والتنانفر الملتبس، الأمر الذي يجعل هذه العلاقات خاضعة لموازين القوى السِيبسية والعسكرية، إذ إن إن

 عحاولات صياغة مركزية سياسية تتعدى الاعتبارات الققبلية وبين ضنط القبائلئل الساعية (الى بسط رقابتها على المدينة||(1T)

وبهذا الخصوص بالذات يوضح فضل أبو غانم (أن السياسة التي كانت تربط القبائل بالإمامة في اليمن عبر اللقرون الماضية كان يسودها الما التمرد والعصيان المّان المستمر" فكانت الدولة المركزية من جانبها تحاول فرض سلطن الونها على القبائل (اعن طريق تطبيق
 ... الأمر الذي جعل القبائل تتمسك أكثر فأكثر بنظمها القبلية المتوارثة الاجتماعية



ويَصْدق هذا الازدواج الفيمي وهذا التنافر بدرجات متفاوتة على جتمعات عربية

 غلبة بين الانتماء اللديني والالتماء القبلي بحسب تبلـي


 الاتتقامات العائلية والقبلية حتى الزمن الحاضر في عدد من البلدان العُربية.
ولكنه يكون من الحطأ أن نستنتج في ضوء هنـ هنا الواقع الاجتماعئي أن العائلة




 التعلبم وملى مركزية الدولة وارتباطها بالنظام الاقتصادي العالمي وعمق
 العائلة. ربما من أجل ذلك، تعفظ بــيارة دوماني في أبحائه حول الأوقاف العائلبة

 العثماني، كما تظهر في سجلات المحاكم الشُرعية في كل من مدينة نالمابلس ومدينة طرابلس . وقد اكتشف فروق واضحة في بنية العائلة وانتقال الإرث حتى فتى في مدينتين
 العائلة والدين في كثير من الأحوال . لقد تُكنت العائلة السعودية في ترسيخ شرعيتها
 العائلات الحاكمة. كذلك فعلت عنائلات التجار الراسخة الأصول في التجارة، كما يستدل من دراسه بشارة دوماني التاريخية لمدينة نابلس . لقد حـد في هذه المدينة الفلسطينية على الجمع بين الرتبة التجارية والرتبة السياسية والدينيةة.
يقول بشـارة دوماني إن عائلات التتجار الكبرى في نابلس حرصت على تنمبة
(1\&) فضل عي أهد أبو غانم، البنبة التُبلية ني البمن بين الاستمرار والنغبر ([صنعاء؟، اليمن]:
اللؤلن، 1910)، ص 9.

مكانتها الدينية ومصhهرة عائلات علماء الُدين المبروفة، ، والخدمة في المساجلد والتصدق على المؤسسات الدينية والانخراط في بعض !لطرف الصووفية، حتى (أصبّح "الجمّع بين



 والاحترام، من جهة، وبناء سمعة قوامها التقوى، والأمانة، والموثوقية، والاستقامة
(الخلقية، من جهة أخرى||10)
 العائلية، أكانت قبلية او عشأئرية او متدّدة وحتى نووية في مسكنـها


 بية هنا الفصل في تناول جوانبها التالية، على أن نتعمّق بتحاليل علاقاتها المتشنـابكة بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى (وبخاصة الدين) لاحقاًا : 1 ـ الخصائص البنيوية للعائلة العربية المعاصرة. r ـ أنماط الزوالج والطلاق . r ـ الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى والمجتمع

## أولا: الحيصائصر البنيوية للعائلة العربية المعاصرة

اعتاد الباحثون المستشرقون والعرب وصف العائلة العربية التتقليدبة بأنها كتدة (أبوية (Patriarchal, Patrilineal, Patrilocal)، وبأنها تنزع نتو تفضيل (Exted)

الزواج بين الأقارب (Endogamous)، وتسمح بتعدد الزووجات عند المسلمين(11) "

Beshara Doumani, «Endowing Family: Waqf, Property Devolution and $\qquad$ (10)

Gender in Greater Syria, 1800-1860," Comparative Studies in Society and History, vol. 40, no. 1 (January 1998), pp. 3-41.
 زينة، الملن الفلسطينية؛ Raphael Patai, Society, Culture, and Change in the Middle East, $3^{\text {rd }}$ ed. (17)
(Philadeiphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1971), p. 84, and Edwin Terry Prothro and Lutfy Najib Diab, Changing Family Patterns in the Arab East ([Beirut]: American University of Beirut, 1974), p. 6, and
إحسـان محمد الحسن، المائلة والقرابة واللزواج : درامسة نحليلية في تغير نظم العـائلة والقر ابة والزواج ني


أما في هذه الدراسة فإنني أصِف العُائلة بأنها في الأساس (1) وحلدة اجتماعية




 كما يتضح من استمرارية الالتزامات الؤاسعة. تُم هناكُ خصائص أخرى لا تانتل أهمية تنصل بأمور الأحورال الشُخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والإرت، وبا وبنوعية علاقة العائلة بالمجتمع وبهؤسساته الاجتماعية والاقتصـادية الأخرى.

## 1 ـ العائلة العربة: نواة التظظيم الاجتماعي والاقتصادي


 أقتصادية أساسية تتوقِ من أعضائها، كلّ بحسبب طاقاته ونظام توزيع العململ المتنمد، ، التعاون معأ والاعتماد بعضهم على البعض في المجالات كافنة، وذلك من ألك أجل تأمين
 أهعائها، كما في تعزيز علاقاتها بأقاربها وأصدقائها وحلفائهائها من العائلات الألأخرى.
 من حيث رفع المعنويات والإحساس بالكرامنة، كما الدعم الاجتمنماعي والالاقتصادي

 والمُنوية في الدفاع عن المصالحّ والآمال المشتركة . إنها يحور النشاطاطات الإنسانية بكا ولمل
 للروابط الدموية مشل هنه الأهمية من دون خلك .







 هذا المصطاح "صيغة أخرى للفعل ضآٓزر" بمعنى ناصر بتبديل الُسين بالزايّ، وهذا أمر

معروف وكثير الحدوث في اللغة العربيةل، . ومهما كانت أصول صيغة الكلمة، فكلاوما في هنه الحالة يشيران الم الالتزام المتبادل في غختلف المجالات، والم التواكاكل والتعاون
في سبيل المصلحة المُتر كة .
 العائلة، فتكون المشاركة (كما ذكرنا سابقاً) وأحدة في الانجازات وات والاخفاقاتات. إن تصرُف الحضو الفرد ينعكس على كل أعضاء العائلة جتمعين، ولا ولا يقتصر بالضروروة
 وكذلك كل عمل مشين يقترفه أحدهـم، هو عمل مشُين يمس بشر بشرف العائلة كلها. يفستر لنا كل ذلك كيفية نشوء العضوية على حساب الفردية، والتماهمي على حساب الاستقلالية أو الشُخصانية في العائلة العربية. من هن هنا أن الإنسان في هذه العائلـة




 نعبيرات علاقات القربى والوظائف الاقتصادية.

بموجب هذه العضوية والتوحد في الهوية حتى الاندماج، يصبح الإنسان في











 التي تسودها العلاقات الشخصية الوشائجية والقيم الأولية الوثيقَة .

ولأن الإنسان في مثل هذه العائلة التقليدية عضو أكثبر منه فرداً مستقَلاَ، يُعتبر كل تصرف او قرار مستقل (بخاصة من قبل المرأة) خروجأ على وحدة العائلة وتنـكراً

لجميلها. بكلام آخر ، إن كون العائلة وحدة انتاجية اقتصادية ونواة للتنظيم الاجتماعي

 الحالات، كانت الأولوية، تقليداً للعائلة التي تهيمن على حياة أعضائها .

 الأسرة الراسخ بالاطمئنان والاستقرار النفسي لعـد


 بالثّقافة العامة التي تعتبر العائة إحدى دعائمها الأساسية، إن لم تكن الدعامة الأهم . وقد يتطلب الالتزام التصضوي المتبادل ضمـن الاسرة، ومن خلالها بالـالـائلة
 أعباءه بشُكل خاص، حتى أصبحت في الثقافة العربية بجازآ للعطاء غير المثروط ومن المن
 الذاتية، بل تحرص على أن تحقِّ ذاتها من خلا
 وعلاقتها به للانصراف إلى شؤون أطفالها . الـنا وقد تنشغل في بعض الحالات بشؤون

 رزق العائلة وحمايتها. وحين تكون المرأة تعسة في علاقتها بزوجهانها، قد تنصرف عنـنه الى اولادها كلياً من دون ان تعاني بالضرورة أزمةً حادة، مكتفية بأن تستمد سعادتها من سعادة او لادها .
ومـن تجليات إنكـار الـلأت في المشـرق الـــربي أن الأب والأم يـتخـليان عـن



 الشخصية ضمن العائلة وفي علاقات الأهل بالأولاد.
من هنا سوء فهم شـاب تونسي لمعنى الأبوة في الثقافة العربية، حين ألألون أطلق في سياق حديث متوتر عن الأب العربي تلك الـُّكوى من أنه لا ينجب الأولاد لذاد لذواتهم، بل ينجبهم متوقعأ أن يكونوا سنداً له في المستقبل. إنني اشير هنا إلى ما قاله الكاتب

عمد القووي: (إنٍ الأب لا ينجبنا من أجل ذاتنا، بل من أجل نغسه، وليس نحن



 يتصف بها العربي وحده بل إنا نجدانها في غتلف المجتمعات والعصور، ولكنتا نحن العرب نذهب با الى أبعد الحدوده(1V)

ما غاب عن بال هذا الشاب أن الأب يتوقع أبضاً من نفسه ما يتو بـعـه من

 وجهة نظر الأب لوجدنا أنه هو أيضأ يعتبر حياته ليست له بل لأولاده . فيكافح في سبيل أن يؤمن لهم أنضل عيش بمكن. أما الأم فهي، كما ذكرنا سابقاً، الأكثر تنكراً

 يشُعوون بالذنب عند الفشّل لسبب ما في القيام بواجباتهم جّاه الأهل . وإثارة الشّعور باللنب هي الأداة التي تجيد استعمالها الأم للحصول على ما تبتغيه منهم. وقد اطلعت


 علية معبرأ عن عواطفه تجاههم، إنما ليس بمعزل عن علاقات التبادل والتواكل، ، وذلك على الشكل التالي:
(مرحبأ بيب، مرحبأ أمي، كيف إخوت؟؟ أكيد جنّوا مـن الفـرح لـا لاقوكم



 بيب نعلاْ نعلاز بيتحقت كل شيء مستحيل لكابنَ برضى الأهل عليه . . اوانتِ با أمي. يا عيني ويا روحي ويا قلبي. لا بقول أمي بتطلع الكلمة من

Mohamed Karoui, «Une fois un arabe ... Une fois un arabes...," Les Temps (iv) modernes (septembre - octobre 1972), p. 347.


نصّ قلبي وقحـوف رجلي. يا أمي أماني مـا تبكي لا بتـسمعي هـالشُريط. أماني،

 يلعن الفراق . بطلب رضـاك ورضى بيي. ما تنسي سُو وعدتيني.
(اويا إخوتي قديش مبسوطين بالأهل؟ كيفكم يا عيني؟ كيفكم يا روحي؟ نحن
نفتخر فيكم . . . وفعلا رفتوا رأسنا بين الناس . الله يُميكم من عيون الناس . ما في كلمة أحلى من كلمة خيِي.
(ايا بيي، ويا أمي، ويا إخوتي، ما بتمر لـظة ما بفكر فيكمـ. بـختم كـلامي

 يكمعني فيكم. الله بيفر جها ما بطلب الا رضاكم عليي. يا بي مي ما تنسى تجبلي الكميرا والفلـم وقنينة الريجة، وانتِ يا أمي ما تنسي شو وعدتيني. الكـلاسين الأمريكية كويسة".

تُظهر هذه الرسالة بعض جوانب العلاقات بين أفراد الأسرة ومنها عواطف



 التأكيد على العضوية لا على الفردية المستقلة. هنا هنا ما كانت عليه الألأسرة التّقليدية مكا

 الفائقة، بل امتلاداً لنفوذ العائلة ومكانتها ومورداً يمكن الاتكال عليال عليه.

ولكن هذا لا يعني أن العائلة العربية واحدة في غختلف الحالات والأزمنة وأنها






 محل العائلة فاتسعت بجالات التوظيف، ما حا حذ من الاعتماد المتبادل بين أفراد الأسر، الما وخاصة الممتدة منها، فهاجر الأبناء للعمل في المدن وفي الخلارج. ويتوقع أن يكون
 الاقتصادية سيكون لها على الأغلـب انعكاسات مهـمة من حيث الانيث استقـلالية الأفراد

 او اخفاقاته . وسيكون لهذا التطور أهمية خاصة بالنسبة للمرأة كما سنرى في قسم لاحق من هنا الفصل .

وقبل أن تترستخ هذه التطورات لا يجوز أن نستنتج ان العائلة العربية لم تعد منذ الوقت الحاضر وحدة اجتماعية اقتصادية. إنها بين أكثر المؤسسات الاجتمتماعية قدرة





 في ظل غياب الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية . يقول المثل الشعبي في هنا

المجال (ما بيحن عالعود غير قشرو").
وجواباً عن التساؤل حول ما إذا كان قد خف التضامن الأسري وحلت علـن
 الوشائجية وفي طليعتها الأسرية لا تزال ضرورية الـوية من حيث المـماية، ومن حيث ضرورات الوساطة في حل المشكلات او تدبير الشُؤون الخاصة.

Y ـ أبوية العائلة العربية
يتفق الباحثون على أن بنية العائلة العربية هي بنية أبوية بطركية يكتل فيها الأب



 الحاص داخل البيت حيث تمارس النساء مهمـات منزلية شـديدة التنوع من انـجاب وطهي وتنسئة الأطفالل. وكما جرى تضييق على مشاركة المرأة في العالم العام، اعتُبر

Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern (11) Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), chap. 5.

تقليدياً من العيب على الرجال ان يمكثوا في عالم البيت الخاص مطولاً، ولكنه لم يعد من النادر ان تعمل الأم خارج المنزل، وأن يوجد الأب فيا فيه برفقة أفراد عائلته.
 رغباته وتعليماته من دون تساؤل، ويرص على ألا يسمح لافراد الأسرأ
 الل أسفل أوامره وارشاداداته وتعليماته وتهديداته، ويكون عليهم ان يستجيبوا باحترام


 العائلة، مضحياً بصحته وراحته، ويعتبر من ناحية أخرى غضوباً، متسلطانا، ميريمنأ،

 الظاهرة المشتركة في النظرة الى الأب والى الله. ومكا يلفت النظر أيضأ تعميم صورة

رب، العمل والماكم وَغيرهم.

وتنعكس صورة الأب التقليدية في الكيثير من الأعمال الأدبية. ومثالألألى ذلك

 ويفرض سيظرته على زوجته التي تذعن لإرادته وتعنبر نفسها (امر أة سعيدة، نخيروة



 الشهيرة، حيث يفرض السيد المد عبد الجواد سيطرته على زوجته أمينة التي تَرص على طاعته والسهر على راحته ههما كان قاسياً وظالًا
قد يكون ذلك نادراً، وربما يصف نجيب عكفو عرنها عن كثب. ولكن الكاتبة المصرية سلوى بكر ، وهي من جيل جديد، بالمالقارنارنة
 والدها بعدة شهور، فنشنأُت في بيت لا يعرف الرجال، وتضيف معأِّة ركانت كل

مآسي حياتنا الكبيرة والصغيرة، ترجعها أمي لعدم وجود رجل في البيت. .. . وهكذا



كائنات خطيرة، أسطورية، كلية القدرة".
واضح أن النظام الأبوي يتعرض لتحولات أساسية بسبب التغيرات البنيوية في واقع المجتمع، وقيام العائلة النووية، وعمل المرأة لقاء أجر، ،وانتشار العلمب والهجرة. ورغم ذلك يأتي هنا التغيير مشوّهأ بحسب ما يستنتح هشام شـرابي الاستبدادي لا يقتصر على العائلة بل يتعداها الم المجتمـع ككلـ، إذ من ا(اللسمـات الأساسية لهذا النوع من المجتمع . . سيطرة الأب في العائلة، شأنه شأن المن المجتمع


 الاجماع القسري الصامت، المنني على الطاعة والقمع")"

وهذا ما قال به الكاتب التونسي عبد الوهاب بوحديبة من پأن علاقة السلطة




 وربما أكثر الحاحأ. وتبقى الأم هي الأكثر ديمومة وحضوراً في حياة العائلة. إنها مرسـة الطمـأنينة النفسيـة . فإذا كان الأب يمثـل الـدعـم المادي، فالأم تمثـل الدعـم

إن النظام الابـوي الـذي وصفنـاه أعـلاه لا يزال راسـخاً في البـادية والـقريـة

 تتعرض لبعض التغيير الذي لا يكوز تجاهله او التقليل من أهميته، لولا هلا هذا التنظيم الهرمي اللذي تعززه أوضاع ومعتقدات لا تزال راسخة في المجتمع العربي ككل . وفي
(Y1) هشام شرابي، البنبة البطركبة: بحـث ني المجتمع الـربي المعاصر ، سلسلة السباسة والمجتمع




سبيل تقديم مزيد من تحليل طبيعة النظام الأبوي لا بد من التعمق في تناول مواقع المرأة والأطفالل في هرم العائلة العربية

٪ ـ العائلة العربية هرمية على أساس الجنس والعمر

 تناولنا في الفصل السابق ظلاهرة اضطهـاد الفقير، ونتناول هنا ظلاهرتي اضطهـاد المرأة والطفل . فالعائلة العربية منظمة في بنيتها الأساسية تنظيماً هرمياً على أساس دونا دونية المرأة والصغار وسيطرة الرجال الكبار .

أ ـ دونية النساء
تكاد الأبحـاث التـي تناولنت مسألـة وضع المرأة العربية أن تجمع، إنما من

 فهناكُ عدة تيارات تتفاوت من حيث درجة المحافظة والتحرر .
 السعيد، فتؤكد أنه جاء "ابمثابة أضخم تورة اجتمانماعية في تاريخ الأوضاع النسائيّة")









وتتع بجلة الفكر الإسلامي هذا الفكر التسويني فتقول إن النساء صنو المن إنما تعود لتؤكد من ناحية أخرى على تأويلات تعوق من توصل المرأة إلى نيل حقوقها


(Y\&)
والنشر، •19A)، ص Y Y ـ غ .

الإنسانية . عن هذه التأويلات ان الإمسلام سؤى بين المرأة والر جل (افيما يمكن التسوية







 $\left.{ }^{(r 7)}\right)_{4}$

وبتطور هذا الفكر التسويغي المى حذّ يصبح عنده هججومأ على المرأة، كما يتبين





 (VV) (لمظوة في أكين الجنس الآلخري







 المعيش بقوله: (إن هناكُ تقاليد وضعها الناس ولم يضعها رب الناس دحرجت الوضع


-     - res (lavo



rvi

الثقافي والاجتماعي نلمرأة، واسْتَبْتَتْ في معاملتها ظلمـات الجاهلية الأولى، وأبت إعمالن التعاليم الإسلامية الجديدة، فكانت النتائج ألن هبط مستوى التربية ومالن ميزان الأمة كلها مع التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد لحقوقها"(YA)

وقام محمد شُحرور في مؤلفه الكتاب والقرآن بنتّد لهـذا التُرات الفُكري في
 انططلاقاً من الكتاب والسنة")، فقال: إإن الأخطاء الألماسية الأتي ارتكبت في الحقبة التاريية السابقة عند تقويم وضع المرأة . . . هي التالية:

ا ـ عدم التّفريق بين الآيات التي وردت بحق المرأة في أم الكتاب والتي يعتبر
جزء منها حدوداً والجزء الآخر تعليمات . .

Y ـ الظن بأن ما حصل أثناء حياة النبي في حق المرأة هو كامل تحريرها . . .
 ويخضع تحريرها للتطور التّاريخي للإنسانية. . .



ويصف حسين الُعودات وضع المرأة في المجتمع العُربي بكلام أوضح ونح وأدق من




 الظروف" أن يكون الآمر الناهي والسيد المطاع"(r.)"
 تغييراً نوعياً، فاعترف جزئياً بمنزلتها وحقوقها، فهي مساوية للرجل بالخلق . . .
(1)

$$
\text { .17-10, } 7
$$


ص 09v - 0qr


واعتبر الرأة حاجة أساسبة للرجل مثلما هو حاجة أساسية لها .. ـ إلا أن هذا
 للدين المديد ... ونـنأ تيار ذكوري أخذ يضغط بالجاه المد من إعطاء حقوق أكثئر

 الذي عليهن بالمعروف| وهذه خطوة مهمة نحو المساواة، إلا أن تتمة الآلية لم تبق



إن مثل هذا الكلام امستمرار معاكس للتيار الإسامامي المحانظ، فقد وجدت منـ
 أن هناك تيارات ثورية. وكثيرأ ما يعود الباحتون والباحثيات اللى أعمال الجليل الأول من
 فارس الشُدياق وبطرس البستاني وعبد الرمهن الكواكبي وقاسم أميز وغيرهم. كان
 الل تعليم البنات وطالب أن يكون التعليم غتالطأُ فيرفن من شألن المرأة ودورها في المجتمع ويؤلها للعمل خارج المنزل، كما دعا لإلناء الهجاب

ونشر قاسم أمين سنة 1991 كتاباً أسماه تحرير المرأة ، دعا فيه اللم اضرورة
 المرأ وانحطاط الأمة . .. وبين ارتقاء المرأة وتفدم الأمة ومدنيتهاها رألى في هنا الكتاب أن النظام السائد يتوم على احتقار القويّ للضعيف وامتهان الرجي جل للمرأة، فند
 أثر هذه المكومات الاستبدادية أن الرجل في توته ألخذ يكتقر المرأة في ضهعهاه، كما



 لا يمكن ان يوجد بين رجل وامرأة اذا لم يوجد بينهما تناسب في التربية والتعليم"

 في حالة لا تُتاز عن حالة الأنعام . . . أليس بينهن أمهـاتنا وبناتنا وأخواتنا

$$
V{ }^{\mu} \text { _ Vr المعـر نفسه، ص (YI) }
$$

وزوجاتنا؟؛ لذلك »من الواجب علينا ان ننظر كيف تقدم الناس وتأخرناهِ، ويكون


 الاجتماعية بدلا من الاستعانة بالنصوص الدين الدينية. من هنا المنطلق الجّديد، ألصر على

 الاضطهادات الأخرى في المجتمع فقال : اانظر الى البلاد النشر قية، تجد ألن أن المرأة في





 بالمساواة التامة بينها وبين الرجلم وفي طلِيعتها المساواة الاقتصادية والميراث .
وأوضحت خاللدة سعيد أن المرأة في المجتمع والئقافة كائن بغيره لا بذاته كا كما





 على صعيد البنية التحتبة في نطاق الأسرة، فهي عبدة العبدل|(ع)
وجاهات نوال السعداوي لزمن طويل من خلال عدد كبير من المؤلفات والعمل
(Y)

الأعلى للثقانة، مطبوعات مؤثر دمائة عام على غرير المرأة، ، 1999)، ص V.


 نسساء مغربيات (الدار البيبضاء: الفنلك، 1991)؛ الذي تستخلاع منه أن علاقة المرأة بالابداع مرتبطة بتخررها من التقاليد.






 تدركه المرأة أن تُريرها إنما هو جزء من تحرير المجتمع كلهّ(ro)

وكما كرّست نوال السعداوي حياتها في خدمة قضية المرأة، كذلك فعلت الميا
 يومية، والملكات المنسيات في الإسلام، والإسلام والديمقراطية، وأحلام التجاوز) ،
 قام به سعدي نور اللدين في المزائر، وعبد الرزاق مولا لاي








 هذه الكتب الثلالثة بالفرنسية معاً عام 1991 في الدار البيضاء .

وقد صلرت في مطلع التسعينيات عدة دراسات بالعربية في المغرب بابشر افـ عائشة بلعربي تتعرض لقضايا المرأة من زوايا متعددة، منها دراسة تتناول صورا مورة المرأة

 عدم التقلدير لتعليم الفتاة، ما عدا تعاليمّ الدين وحفظ القرآن، والتحخذير من الختلاء

[^7]الفتاة بنفسها والانغعداس في العالم الخارجي .


 زلك ما يلي:
ـ البنت لا تأمنها من بيتها لبيت خالها ــ أَمْن نلشيطان ولا تأمن كلنسوان ـ المرأة خدامة بيلاش ـ هـمّ البنات للممات ـ دموع الْناجرات حاضرات ـ كل من شافني أرملة شُمّر وإجاني هرولة ـ شاور المرأة وخالفها ــ طاهة النساء بتوزت الندم ـ عار النساء باقي ـ كيد الحريم كيد مقيم
ـ الفرس من خيالها والمرأة من رجّالها ـ المرأة ملاعيب الشيطان؛ النسوان أحبال إبليس ـ الرجال مدد والمرأة عدد (الرجالل قوة أما النساء فزيادة عدد) ــ ظـل رجـل ولا ظـل حـيط (أي الـرجـل هـو الــني يـعطي المرأة مـكـانتـهـا

الاجتماعية)

- من يريكهم يتّعبوه ومن يتعبهم يريكوه ـ الراججل ابن الراجل اللي ما يشاور مراته - إن حبوك يا ويلك وإن كرهوك يا ويلك ـ المرأة ما لها الا بيتها

وقد كثرت الأبحاث حول وضع المرأة العربية. كما صلدرت بجلات منخصصصة في هذا الشأن في سبيل التحزّ من هذه الرواسب على صعيد الثقافة النخخبوية كما على




 العمل بين الزوجين ني ضوء القانون المغربي والفقد الإسـلامي (199r) ناقشــنـت فيه

 رعاية الزوج" لأن في مشل هنه المادة تكريساً للنظرة اللدونية للمرأة وأهن واصرارأ على عدم


 (مصر) وبجلة شؤون المرأة (فلسطين) .

ورغم كل هذا المهجد وهذه الانجازات لا يزالن وضع المرأة الـعربية في نهاية

 المجتمعات التقليدية، التي تستمد السلطات فيها شُرغيتها من الدين والقِيبيلة (سنشُير الى أمثلة محددة حين نتناول أمور الزوالج والطلاق) . هنا نكتفي بالاشـارة إلى التوترات
 التعليم. من ذلك معالة بعنوان (أسباب إهمال المرأة لزوجها) كتبها عبد الله البُعيثن في صحيفة الرياض (YV)"، جاء فيها ما يلي:
إإن إهمان المرأة لزوجها كثيراً ما يدفعه إلى الزواج عليها بحثاً عن الإحساس بالأهمةة . . والتماساً لسعادة لم يكدها مع زوجته الأولى، وقد ينتهي الأمر بالز بلزوجة
 الطبع، الككسل، عمل المرأة خارج الببت، الاطفال. .". . ولذلك ينصح كاتب هذه المقالة المرأة بقوله:

اهـ لا تُشعري زوجك بأهمية عملك في حباتك واحذري أن تتحدئي له عن
طموحاتك . . .
(IT)

1990/E/Y人، الرياض (ry)

سیيقي، أما زوجك فامنحيه اهتمامك الصادق وحبك الخالصى . .
ـ تفاهمي مع زوجك حول عملك بشكل ودي ورقيق واستعملي عاطفتك الخلوة
لا إرادتك الصلبة . . .
ـ شـاركي زوجك في مصاريف البيت وتحمّال أعباء الـِياة بشهامة ولكـن الحذري
 إن مثل هذا الكالام يظهر مدى الضعف النّي وصلت اليه المرأة، وهنالك مـا هو









 من السنر لاستلام الجلائزة لأطعته . . . ودفاع المرأة عن حقهـا لا لا يكون إلألا بالمُعروف . . .
 لبنان شكّلت مـادة لكتاب مهـم بعنوان أخلـوات الظل واليقين : إسلاميات بين الحـداثة
 النساء والرجال متساوون . . . ولكنٌ للمر أة دور ولنرجل دور آخر . . . إن قوة المرأة

 النساء"، وفي الوقت الني ترى أن اللسلطة ليسـت من شأنها، فانها تحرصع على طاعة
 اعتبر أَنَ عليَّ أن لا أخرج، فإنتي لا أخخرج"(• ؛
 . $1997 / 1 \Gamma / 10$ ، الرياض (ra)



إن تحرر المرأة يتطلب التخلص من هنا الاغتراب النذاتي والاستعاضة منه بقيم



 المرأة لا تزال مغتربة تعاني مشكلات أساسية، بما في ذلك الــجاب الذي رغا

 تسويغه، فإنه انطلق من اعتبار الرأة عورة وفتننة، وهو في الألساس
 ومع هذا يكون من الضروري احترام المسوّغات التي تتمسك بكا المحججبات في

 البزري فاستنتجت إحداهن ان الحجاب (ادالول من دواليل إنسانية المرأةه") الذي (يعزّز










 حتى حين تمارسها المرأة الكاتبة. في تناوله لكتابات عدد من المؤلفات يرينا كيف أنهن


 كتابها نحو لغة غير جنسوية (1997)، من خلال تحليل الفكر الذكوري الذي يلـي يكمـم إنتاج الثقاةة ذكورياً.

ولكن التحرّر لن يكون سهلا"، فالذكورة لا تزالن هي المتحكمة بمصصادر القوة.
 الأساسيـة. لتـد صدرت هـجومـات عـدة عـلى المؤتُرات الـعالمية التـي تنظَّمهـا الامـم





 موقعها في عالم متغير (〔) (!)











 خلال المطالبة بعودة المرأة الى المنزل فيتال: ا(إن رسالة الملرأة الأولى هي الأمومة")، وإن


 خاصة ـ من منظور الـدين والأخلاق، تتبـذد جوانـب المشكـلة وتتوه في ضبـاب

1990/9/\& الرياض (\&r)


rı.

التأويلات الايديولوجية النفعية للنصوص الدينية. الأهم من ذلك ان المناقشة من





ونتختم كلامنا حول دونية المرأة بالاشارة اللى صورة مستمدة من تراث الورا الولع
 الرجل يتمشل بغصن ثابت، أما المرأة فبورقة تندثر في الريح حين تتزوج

## ب - دونية الصغار

 الجنس، ، فالصغار تقليدياً عيال على الكبار ، وتتوجب علئب عليهم الطاعة شُبه المطلقة في شبكة من علاقات القوة السلطوية والعمودية بين أفراد غير متير متساوين، على عكـي العلانات الأفتية حيث يكون التعامل من موقع المساواة . في حالة العلاقات العمودية، يكون التواصل من فوق الم أسنل ويتخذ طنابع توجيه الأوامر والتبلين والتـلقـين




 العلاقات السلطوية الى فلسفة الترهيب والترغيب من موقع القوة وليس الاقناع من موقع التساوي
تصوّر لنا رواية بين القصرين لنجيب معنوظ نوعية علاقة الأب بالأولاد . في




(1) (\%) نصر حامد أبو زيد، هالمرأة: البعد المفقود في الخطاب الديني المعاصر،") في: هاجر ، كتاب



في بحى هشام شر ا'بي حول تأثير وسائل تربية الطفل في العائلة البرجوازية


 شـعور الأبناء بالعجز، والاتكالية، والنّهرب من المسؤولية. ويرى شُر ابي أنه ا(الخلافاً لـا
 وحماية أفراد العائلة بعضهم بعضاً في الملمات - يقوم على التنابذ والـلانلا أكتئر مكا يقوم









ما نتحدث عنه هو نوع خاص من التنسئة التي تبدأ منذ بدايات الحيان الحياة في أيامها
















سلسلة النسل . . . ومنها: أنه يرجى به الشُرف ما لا يرجى من الأنتى، كقيادة




 تخصيص موافق للفطرة والغريزة البشرية||(0)

وتععن سعاد صانح في إساءتها تفسير الإسلام بهذا الاسلوب حين تتساءل للماذا وضى الله الأبناء بآبائهم ولم يوص الآباء بأبنائهم، فتنسب ذلك (وهنا يمب أن الن نلاحظ أنها تغيّب المرأة كلياً حتى في اللغة التي تكتبها إذ تستعمل مصطلألحات الألبناء والآباء
 بالفطرة، أما الوليد فهو بحاجة المى وصية. أما ما ما توصي به الأولاد فلاد فهو "أن يتذللوا لآبائهم ويخنضوا جناح النّل لهم"، ولا غرابة في ذلك وهي التي تعرّف الولاية شُرعاً بأخذ المعنى اللغوي (اللذي يفيد أنها تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى . وذلك لألن الولاية تشعر بسلطة الولي على المولى|(م)

ليس واقع الأمر بهذه الدرجة من القسوة، فاللمشاركة والاستشارة والتعبير العفوي


 غختلف جوانب الحياة اليومية، وخاصة بالنسبة للإرث وتوفير فرص التعليمه. ليس من النادر ان نصادف بالنسبة للأجيال التي تجاوزت الخمسين من العمر في الوقت الحاضير أن الأبناء نعلمّوا وأصبح بعضهم أُطباء ومهندسين وعحامين وأساتذة جامعيين فيما ظلت أخواتهم من دون علم ومهنة .

وقد ينشـأ لدى بعض الأبناء إحساس بأن الامتيازات التي يتمتعون بها على

 بعض الأخخوات إحساس بأن هـنه الامتيازات للر جال حفوق طبيعية وأنهن عندما يغدمن إخوتهن او يتخلين لهم عن حقوقهن في الإرث النما الما يفعلن واجباتهن ليس إلا، ، فيظهرن نزعة قوية للتضحية وانكار الذات نتيجة للنشأة في عائلات عحافظة واستبطانهن

 اضطراري. ربما لذلك تبكي العروس عندما تخرِج من منزل اهلها . إنها عملية نفي لا يتغلبن عليها بعض الشيء إلا حين ينجبن أطفالا.

يذكر حسين العودات في مقدمة كتابه المذكور سابقاً مـا يلي : "رفضـت أختـي






 والتقاليد . . . إن هذا الموقف ليس موقفـاً استئنائياً في البلدان الـنـي العربية والإسانلامية،

 (or)|"(1)

إن العلاقة التقليدية بين الكبار والصغار والفروق بين الصبيان والبنات تتعرّض








 في نقاش معهم او معهن (or)

نستخلص من كل ذلك أن علاقة الأهل بالبنين والبنات تتسم بالمحماية المفرطة من ناحية، وبالسِلطوية من ناحية أخرى، مع بعض التحيز في المحاملة بحسب العمر
(Or) العودات، المرأة العربية في الدين والمجتمع: عرض تاريغي، ص
(Or) (OY) الحمزاوي، مقاربة نفسبة للرباط الوجداني بين الأبوين والبنات والبنين في رحاب الأسرة

والجمنس واختلاف أنماط المعيشة. وقد ينتج من كل ذلك أن يلجأ الفرد الى محاولة
 مشكلاته مع مراكز السلطة في المنزل والمدرسة والجامعة والدولة ومؤسسات العمل .

> ؟ ـ العائلة العـربية بين الأسرة الكبرى والأسرة الصغرى : الممتدة والنووية

 وهذا ما يعرف بمصطلحات علم الاجتماع الأمريكي بالعائلة الممتدة (Extended)،


 ومتلكاتهم. أما في حالة العائلة النووية، فهي الأسرة الصغرى التي يعيش فيها الزوج
 ومن اقتسام الللكية. وهنا يجب أن نذكر ان القيبيلة هي امتداد للعائلة، بل انل ان العائلة هي روح أو نواة نشوء الجماعاتات الوسيطة.
وقد أظهرت الدراسات الميدانية والإحصائية، كما سنرى في ما با بعد، أن الن الأسرة الصغرى او النووية هي التي بدأت تسود في المجتمع النربي الخضري منذ منتصف
 والالتزامات والتوقعات بين الأقارب قد تلاشت أَّو حتى تدنت، فمئل هذه العلاقاتات لا تزال راسخة في المُتمع العربي التقليدي منه وغير التقلّليدي .
 الأغلب يعيشون ويعملون معأ كوحدة اقتصادية واجتماعية واحدة الـديا كما سبق وأظهرنا
 وألفخذ والأهل . أما في القرية فسادت العائلة الْمدتدة مع ميل ظاهر نحو وارتباطات عشائرية راسخة. و وفي المدينة، تطورت العائلة تذريبياً باتجاه الأسرة النووية


 دوراً مهماً في جالات السياسة والاقتصاد، بالإضافة الى المجالات الاجتماعياعية والنفسية (كما في لبنانذ حيث استمرت تشكيلات الزعامات السياسية من الزعامات العائلية) . يخبرنا جميل نعيسة في كتابه حول بتمّع دمشتق في مطلع القرن أن التماسك

الداخلي كان لا يزال سمة أساسية للأسرة الواسعة. من هذا أنه كان يطلق اسم "ابيت"


 كل من تواللد في نطاق التسلسل البنوي، حتى الجيل العاشر ، وضمت العـئ المشيرة عدة همايل اعترفت كلها بسلطة شيخ واحد يرأسها. وبقيت أماكن سُغلهم أو المشاغل أو

 الكبير الزوجات والأبناء والاحفاد في الأسر الغنية، يضاف اليها الخدم . ولقد حرصت الأسر الدمشقية في أعلى السلم الطبقي على الخفاظ على ألقا الـابها





 وآل يوسف، وأسرة الحكيم، وآل مردم بك.
وفي هنه الأسرة الواسعة كان مركز السلطة بيد الأب او الجد، وهو وهو ما عمل

 واللكنات والأحفاد. وقد وصل عدد أفراد الأسرة اللى خمسين شخصأ أحياناً او ما يزيد
 لأعمال العائلة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أحياناً. . تم إن بعض الأسر كانت تُسمى بأسماء الملدن (الحموي، والخمصي، والنابلبّسي)، أو بأسماء الحرف


 الدراسات الاستشر اقية والنظرية التحديئية التي تعتمد تقسيماً مصطنعاً بين (التقليدي")
 ذلك يكاول ان يبحث في تطور الاسرة في كل من مدينة نابلس وطرابلس من خلالل

طلاس،
r^t

سجلات الأوقاف وانتقال الملكية، التي ترينا كيف نظر الأفراد حقآ إلى العائلة في




 باللككية ضمن العائلة الواحدة وتجنب انتقالها الم عائلات ألخرى (00) يتعلق تطور العائلة بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما يواكبها من تطورات في بجالات التعليم واتساع المدن والتصنيع وانبئق الطبقة المتوسطة، وانتشار بعض القيم التي تشُّد على أهمية الفرد بالقابل مع التشديد على أهمية العائلة . ولذلك المكا

 ولطفي دياب في أواخر الستينيات ان غالبية الزوجات اللواتي تزوجن
 (09 بالئة) وطرابلس لبنان (OY (O بلمئة) وقرية بوارج في لبنان (TV بالمئة) وقرية ارطاس

 وأظهرت دراسة إحسان عحمد المحسن للأسرة في العراق ألم أن نسبة العوائل النووية

 (ov)العوائل النووية بلغت 91 بالمئة في منطقة المنصور، و 17 بالمئة في منطقة المأمون وقد أجرى بجد الدين عمر خيري بحئًأ ميدانيأ ووضع كتاباً حول العلاقات
 فيه: اتوضح المسوح الاحصائية التي تجرى على المجتمع الأردني بقطاعاته الانيكو الايكولو جية
 في جميع هذه القطاعات. ورغم الم الميادة النمط النووي للأسرة في المجتمع الاردني فإنتا


Doumani, "Endowing Family: Waqf, Property Devolution and Gender in Greater (00) Syria, 1800-1860," pp. 3-41.
Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, pp. 66-70.
الحسن، العائلة والفرابة والزواج: دراسة نحليلية ني تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في

$$
\text { المجتمع العربي ، ص } 1 \text { ٪ و } 17 .
$$

 نجـد ان هذه الحرب أدت إلم اضعاف النطبقة الوسطى (وهي عماد النـي النمط النووي)


هو في الأساس سر التضامن الأسري .

وتوضل باقر سلمان النجار إلى أن معظم الأبحأث التي تناولت موضوع الأسرة في منطقة الخليج العربي أكدت أن التحولات التي خضعت نـيا لما المنطفة منذ اكتشاف





وهنا لا بلّ من الاشارة الى أن هذه النتائج لا تخوّلنا الاستنتا جـن ان العائلة العربية







 الانجاب والتكاثر، على خلاف تنيات المعنيين بالتخطيط الأسري.

ثانياً: أنماط الزواج والطلاق
1 ـ غاية الزواج وترتيبه
بعتبر البعض أن التحولات في تقاليد الزواج ومفاهيمه خلالهال القرن العششرين تضاهي التحولات التي حدثت منذ ظهود الإسلام حتى نهاية القّرن التاسع عشر .
(ON) جد الدين عمر خيري، اللعلاتات الاجنماعبة ني بعض الأسر النووبة الأردنية (عمان: الجامسة
الأردنية، 1910)، ص. ".
(09) باقر سلمان النجار، ،(الأسرة وغعولات المجنمع اليلليجي،" دراسات ، الُعدد 9 (1990)،
ص هڭ.

ونضيف هنا ان التفاوت بين الاعتبارات الرسمية والنظرية في ما يتعلق بغايات
 التفاوت بين حاضر الزواج وماضيه .

 ومفاهيمها. أوضح زهير حطب ذلك بالعودة الى النصوص التقليدية، ومنها قول





وكثرت الاشارة الى قول الإمام علي: (اما الزواج الا للأور لادآ)، فقال محمد عبده


 مستحثة على اقتناص الولده|(Tr)
وفي ما يتحلق بكون الزواج شـأنا عائلياً، يذكر أحمد شلبي أنه الإذا استبدت



 حقها|"18". السؤال الأساسي هنا، والذي لم يطر حه أهمد شلبي، هو من يقرّر ما إذا


ج جr ص





$$
\text { [ג][]1970، ص } 70 .
$$

كانت المرأة أحسنت الاختيار : هي أم غيرها ولمصلحة من؟
وتنعكس عملية فرض الأهل رأيهم على الفتاة في الكثير من القصص والروايات







 فوق الريح والزبائن أمام عيادته كالنباب")، والأب سيد لا يناقش .

هذا ما يمكن قوله في نهاية القرن، أما في مطلعه وما قبل ، فكانت الأراضي

 تلجأ في مسائل الزواج
 عدد العانسات لديها. وكانت تلك الأسر تهدف من وراء ذلكّ الأك حفظ نصيب بناتهن من

 لحفظ الثروة في الأسرة|(10)

كذلك روى لنا أحمد حلمي العلاف كيف كان يتمّ اختيار العروس في دمشت






 ومبلغ خجلها . . . وقد تتكرّر الزيارة وتكثر المشاهدات، لأكثُر من فتاة وأكثر من

[^8]عائلة، ومن قبل أكثر من خاطبة، وقد تتقدم إحدى الخاطبات فتربّت على كتف الفتاة

 وفي هذا تبدو مثل هذه السيدة التي تبحث عن زوجة لابنها كما لو أنها تتجوّل في سوقِ المميدية للتبضع .
وبين أهم الشروط المتوقعة من الفتاة ان تحتغ بعذريتها لعريسها، بينها لِيس من

 خلال طقوس الاحتفال بالأعراس، وحتى في الزغاريد بلغي بلغة واقعية او بجازية. ومن تقاليد الزغاريد في أعراس دمشّف المثال المجازي التالي:

آوها في بيْتا رمّانِه

آوها
حلوه ولفَّانِه
أوها
حَحَفْت ما اتطنْها
آوها
حتى يجي العريس (وتذكر اسمه) بالسلامه: لولولوليش

ويبدو أن تقاليد البحث عن عروس لم تتغيتر كثيراً من هذه الناحية في نـي



 العمل، وقد جاء في رسالتها هذه ما ما يلي :
 عنده بيت وسيارة وقلت في نفسي . . جاء الحظ السعيد. ومحسوبتك وضعتُ الماكياج


وسوّيتُ شعري ولبستُ القصير . . . وأنا لا أعرف العريس وسوف أراه لأول مرة.

 إضافي ومكافآت وعندي مكتب وبيتي بيسوى كذا وسيـارتي غيرتها السنة. ولا ولا استطيع
 وغليظ. طبعاً استقبلته مع الخوتي . . وبعد رحيله كانت ردة فعلي : أبقى عانسة ولا ولا أتزوج من هذا البغل, وليذهب المى الجححيم هو وبيته وسيارته وفلوسه وحذاؤه الايطالي.
(اولكن ردة فعل إخوتي لم تكن كردة فعلي. قالوا لي: ا"يلي بدها تنستر وتتزوج


 لاخوتك . ما حدا بيطل عليك. ظل رجل ولا ولا ظل حيط . وامضيت اسبو الميأ كئيبة بعد
 الجواب بالرفض" .

تغيرت أمور عديدة، ولكن التغيير في ما يتعلق بشؤون المرأة والزوأج كثيراً ما ما
 الاضي القديم. جاء في افتتاحية بعنوان "زوجي يضربني" في صحيفة الرياض (TV) : اقالت بكل هدوء: كنت اعيش في بيت أسرتي حيث تحتضنتي أمي ويمتويني






 أنحتُ الصخرَ لإرضائه ولكن هيهات".

 بالساعات دون أن يرد علي، بل بكتفي بهز رأسه . ... وحين يتناول غداءه وينام قليلا
1992/11/4 ، الرياض (7V)

يخرج للسهر مع زملائه وانا العروس الجديدة لي الله ثم التلفاز والجمدران الأربعة . .
 الت . . حقيقة أستغرب كثيرآ لجوء الرجل للقسوة مع زوجته، فإما الابقاء بالمعروف وإما التسريح وبالمعروف كما نص على ذلك ديننا الحنيف".

وقد نشـأت مظاهر جديدة دصـاحبة للطفرة النغطية أخذت تتناولها الصحف
 عما أسمته \#زواج مع وقف التنفيذه أو (زواج البعد")، إذ يعمل الزورجان في في مناطق
 التُمالية، فيما يعمل الزوج في الحرس الوطني بمدينة الاحساء، أو ان ان يعمل أحدهـا الحما







 الظاهرة بدأت في الثصيم حيث افتتح مكتب لتوثيت حالات هنا الثا اللزواج في منتصف


 "(زواج شُرعي يستند الى الدين الاسلامي الحنيف" وان الاعلان عنه من "المستحبات الشرعية وليس من الواججات" .

 وإعلان وقبول وإيجاب"). ولكن المعارضين يعتبرونه زواجـأَأِير شرعي بسبب ("حرص
 تعرف به زوجته وأولاده.
( اليمامة ( 10 ( 10 ) ( 10 )
.1997/7/8 6 (79)
.199^/0/1. الحياة (V.)

 بينهما . وقد يتم ذلك في صورة شُفهية، أو بإيكاب غير رسمي من الرجن










 دعوى الزوجة التي تقيمها ضد زوجها ثابتة بوئيقة زواج رسمية .






 شيء. كل ما يمكنتا ان نعمل ان نظل صامتات".

هذه هي بعض مظاهر التغيير، ولا يعرف ما إذا كان الجديد أقل أو أكثر سوءأ
 المشار اليها سابقاً: (انحن في واقع الأمر مستهلكون للحداثة الة ، غير متمئلين لقيمها.


New York Times, 25/12/1998.

الجماعة المرجعية، فمنظومة المعايير والقيم التي تنتظم وفقها العلاقات الأسرية ما زالت في جوهرها تقليدية|(VY)

> Y ـ ـ الزواج الداخـلي (بـين الأنسبـاء وضمن الجماعة والانتماء الواحدل

تتسم العائلة العربية بالنزوع نحو الزواج الداخلي (Endogamy) او ضمدن نطاف

 للانتساب الأسري بنظام اخختيار الزوج من قبل ألأهل باعتبار أن هذه مسألّلة عائلية بالدرجة الأولى. وقد جرى العرف ضمن الجمماعات التقليدية على أن الزوواج من النـ ابنة الـمّ والانسباء هو الزواج الفضضّل، حتى ان ابن المـمّ في بعض الأوساط التقليدية
 بعض الأهل المناضعين للـمر جعية التقليدية قد ينذرون بناتهم للزوأج من أشخاص معينين حتى عند الولادة.
ولـظ زهير حطب أن الزواج الداخلي كان يمارس في الجاهلية من قبل القبائل
 المعاكس (Exogamy) فكانت تمارسه القبائل التي كانت تيتاج
 الزواج الُداخلي خاصة ضمن الطائفة الدينية الواحلدة، والمدينة او البِلدة او القرية او

القبيلة الواحدة.
وبين الظواهر الزوجية التي حظيت باهتمام الكثير من الدرانمات ظاهرة الزواج






 خارج القرية. وبهذا كانت نسبة التزاوج داخل الفخذ اه بالئة وداخل الـمـولة
(VE)
 تزويج أية فتاة خارج الفخذ الذي تنتمي اليه، ويُسمى هذا حق الْنهوة (Vo).
وتبين من دراسة لـ



 وجد فؤاد خوري في بحث ميداني لمنطتني الغبيري والشياح من ضوا فياحي بيروت في ناية الستينيات أن نسبة الزواج من بنت الـبم بلغت 11 بالئة بين المسلمين (معظمهم من الشيعة) وr بالمثة من إلمسيحيين (VN). كذلك وجد معمد برهوم في دراسة لعينة من
 ولحظ صفوح الأَخرس في دراسته المذكورة سابقاً ان الزووانج في دمشـق يتدنرج في



 السبعينيات أن نسبة الزواج من بنت العمم بين عائلة الشُرقاوي (صاحبة زاوية دينية)
 (A•)
وتوصل باقر سلمان النجار في التسعينيات الى أن الأسرة الخليجية المديثة في قراراتها الماسمة ما زالت خاضعة بشكل مباشر لسلطة الجماعة المرجعية، ومن هذا أن


Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, pp. 62-66.
E. L. Peters, «Aspects of Rank and Status among Muslims in a Lebanese Village,» (vV)
in: Julian Pitt-Rivers, ed., Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology of the Mediterranean, recherches méditerranéennes. Etudes; 1 (Paris: Mouton, 1963), pp. 159-200.
Fuad I. Khuri, «Parallel Cousin Marriage Reconsidered: A Middle Eastern Practice (VA)
that Nullifies the Effects of Marriage on the Intensity of Family Relationships,» Man, vol. 5, no. 4 (December 1970).
M. I. Barhoum, «Courtship, Marriage and Family in Jordan,» (Mimeo).

Dale F. Eickelman, Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center ( $\wedge \cdot$ )
(Austin, TX: University of Texas Press, 1976), pp. 203-204.

محلد (الأصيل" (أي ذات النسب المعروف بمكانته الاجتماعية) مقابل (البيسري" (أي ذات النسب غير المعروف) ما زال يكمـم علاقات الزواج حتى في أوساط الأسر التي

 بأن أمر الزواج لا يزال في يد المجماعة القرابية. وفي دراسة أجريت على طالبـات





 والتحديث ذات تأثيرات محدودة في القيم المحددة لاختيارات الزواج للاسر الحديثة التكوين|)(1)

 وترابطها وتوئيق العلاقات في ما بينها، وتخنيض قيميمة المهر المتزايدة، ، والابقاء على

 ما تنعكس هذه الرغبة في الأغاني الشُعبية التي تطرب لها الـيا الفتيات ومنها، مثلالّ، المقطع التالي من أغنية واسعة الانتشار :

$$
\begin{aligned}
& \text { ختيروني ابن العمّ، خيّروني ابن الــال } \\
& \text { قلت لهم يا أهلي انا لي موال } \\
& \text { القلب هو الميّال }
\end{aligned}
$$


 ذلك أن لبنان بلد ضم رسمياً سبع عشُرة طائفة ولكل منها حق السيادة في ما يتعلق بتطبيق الأحوال الشُخصية. وقد تناولت بعض الروايات مثّل رواية طواحين بيروت لتوفيق يوسف عواد مسألة الزواج بين الطوائف المختلفة وبين مذهب وآلخر ضمـن الطائفة الواحلة، ولكن كيراً ما تصوّر هذه الروايات الصعوبات التي يواجهها هؤلاء،
(11) النجار، ،الأسرة وغولات المجتمع المليجي،"ل ص \&0.

وكثيراً ما تنتهي علاقات الخب بالإخفاق بسبب غياب الزواج المدني ومعارضة الموى الطائفية التي لا تزالا راسخة

ونتـعرض وسـائل الاعـلام لمشـكـلات الـزواج خـارج الجـمـاعـة ووخـاصـة مـن




 الصالحة اللا تتفق إلا مع المسلدة الصالحة الجليلة، أما غير الصالمة والـة والتي غير المسلمة،

 ولِببها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدالك|.

وكتب عبد الله الجمعيثن في صحيفة الرياض متالة بعنوان ا(الزوواج بأجنبية

 الزواجج، وبالمقابل فإنه لِيس في صالح المرأة السعودية - في الأغلب أيضاً ـ أن تـنّوج رجالا غير سعودي ... إن زوالج المر أة من بيئة غير بيئتها يشعبها أشد الشُشاء . . .




 عاملة)" .

تم إن هناكُ مؤشرات رمزبة مهـمة وراء نزعة تفضيل نمط المزواج الداخخلي،




(AY) الرياض. 1980/0/0.



المعنوي من قبل الجماعة التي يتنمي اليها الفرد، وهذا غير متوفر في الزوواج الخارجي حيث لا تعرف العائلة، كما يقال في الثقافة الشعبية، "قرعة أبيها من أين").
-
يتعلق المهر بأعراف الزواج والطلاق في الإسالم، ويهدف معيلارياً في الأصل الى


 والمؤخر . يدفع المقدم عند كتب الكتاب ولا يعتبر الزوالج شرعياً من دونه، فيما يظل المؤخر واجباً يقتضيه الطّلاق .

وبصرف النظر عن أصول المهر ومبرراته، يتبين من خلال الأبحاث العديدة أن المدارسات الفعلية تتسم بكثير من السلبيات، بينها ارتناع قيمته وتصرف الأهـا






 الفرد في الأردن لا يزيد على مئة دولار (1)

كذلك تبينّ من دراسة بروثنرو ودياب لسـجلات المحاكم الـُّرعية الإسلامية في صيدا وطرابلس أن المقدم زاد على الف ليرة لبنانية في أواخر الاربعينيات في في حو المي


 المذكورتين (A0)

واعتبر صفوح الاخرس في دراسته لأوضاع العائلة في مدينة دمشق: أن المهر

Richard T. Antoun, Arab Village: A Social Structural Study of Transjordanian ( $\wedge$ :)
Peasant Community, Indiana University Social Science Series; v. 29 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1972), p. 111.

Prothro and Diab, Changing Family Patterns in the Arab East, p. 40.

أسيء استعماله مع الزمن وأصبح عند البعض "اوسيلة تجارية أكثّر منه تعبيراً رمزياً لربأط مقدس . فارتفعت المهور المى درجة كبيرة . . . وباتت المرأة وكأنها تباع وتشترى المن في سوق الزواج"، إذ قد وجد أن قيمة المهر المقدم في المسبعينيات كانت أقلـ من


 ارتفعت مكانة عائلة المرأة، ازداد الميل للمطالبة بمهر مرتفع (A7)

وفي دراسة مغصلة حول أزمة الزواج في سورية في السبعينيات، وجد بور علي



 المهر الذي يبدأ بوجود فارف بين شروط الـعارض (الفتاة وأهلهـا) وشروط الطنالـب


وتنعكس هذه الأزمة في السُعر الـُـعبي الذي اطلعـتُ عليه، كما يبدو من



 يمثل الأول دور والد الفنى الخاطب، ويمثل الثاني دور والد الفتاة المخططوبة:


ولــــو نـــحــــن قـــرايـــبن لمين المــــــــــــة يـــ جــــار والد الفتى:


\&..





والد الفتاة:
بــنـي وبـينــك مـا فــي خــلاف الصـــبـــــرني لـــــــــــاور أمــــ
 مســــلنـش ولــو بــــــت الـــدار


 والد الفتاة:
كـــنـنــنــا أكــــــر مـن هـــــــك

 حـتـى الـعـرس مـطـنـطـن صـار




والد النتى:

 والد الفتاة:
يـ
 تــكــرم عــــــونـــك يــا جـــار

وفي دراسة لتطور معدل اللهر والعوامل والقبم الاجتماعية المؤثرة بهـ، تبينّ لنورا


 الخمسينيات، ون

 وبقرب عائلة الزوج او بعدها عن عائلة الزوجه، وبعمر الزوجة وجمالها، وغير ذلك.

في ما يتعلق بمكانة العائلة الاجتمـاعية (خاصة من حيث الانتماء لعائلات








 فارق العمر بين الزوج والزيرجية) (11)

 ... . يشكل مغامرة ومشكلة كبرى لمن لا تسهـح لهم ظروفهـم الاقتصادية بتنغيذ المطالب التعجيزية التي نتصم ظهر محدودي الـنـي

 عحـدأ . . . ولم يكن هناك ـ حينذاك غير التزام شفهي : (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)" .

Nura S. Alamuddin and Paul D. Starr, Crucial Bonds: Marriage among the Lebanese ( $\wedge \wedge$ ) Druze (Delmar, NY: Caravan Books, 1980), pp. 63-83.
§ - سن الـزواج


 rrir وr



 العزلمنانِّة (9بته) في سن 9 سنوات، وان وان من حذد سن الزوانج ليس الإسلام بل المكومات

إن السن القانوني للزواج في هصر والكثئير من البلدان العربية هو 17 سنة
 عشرة الأكثرُ تنوعأَ في الوطن العربي من حيث قوانين الزواجِ التي لم تخفع للأنظمة
 وللفتاة 1 ( سنة. ويقول مطران جبل لبنان جورج خضر ان الزوأج لا يكتاج الى البلوغ الجسدي فتط وانما الم البلوغ النفسي. وعن العـي
 من عمره ولا الفتاة التي لم تتم 10 من عمرها . ونتول لياء بلاء رستم شسحادة إن سن الزواج الأدنى للفتاة في لبنان يختلف بين سن البلوغ (بحسب النُّرع الجمفري)،
 تستطيع تجاوز ذلك وتسمح بزواج البنات منذ الولادة (1) عند اليهود، والتاسعة بحسب

 العربية. تبين من دراسة بروثرو ودياب أن سن زوالج المرأة في الشُرق العربي تراوح

 \& Y و.r في الستينـات. وتظهر دراسة سجالات المحاكم الشرعية للمذهب السني في

Lamia Rustum Shehadeh, "The Legal Status of Married Women in Lebanon," (41) Internaiional Journal of Middle East Siudies, vol. 30 (1998), p. 505.

صيدا وطرابـلس أن معدل سن الزواج في حالة الرجل قد تراوح خلال


 ذلك ان التفاوت في العمر بين الزوج والزو



$$
90 \text { بالمائة وعند الاناث Vr بالمائة. }
$$

وتدل احصائية الديوان التونسي للأسرة أن معدل سن الزواج عام 1977 كان 1978 عاماً بالنسبة للفتاة، و Y Y F.
 يتراوح بين Y
وررد في أعداد صسحيفة الثبرق الأوسط المذكورة أن هناك الك ميلاً في عدد من


 الرسمية في سورية أن الفتيات من الخاصلات على مؤهل الدراسة الاسن الابتدائية تزوجن في سن تقل عن العشرين عامأ، في حين ان نسبة المتزوجات من هملة الشها المادات الاعدادادية



وقد دلّت النتائج التي توصّل اليها صفوح الأخرس في دراسته المذكورة حول





 أعمـار • ع بالئة من زوجاتهم أقل من أعمارهم بين •r و وع
 الفروق بينهم وبين زوجاتهم، وهذا يعطي مؤشرأ الى اتجاه التوافق بين أعمار الأزواج
والزوجات في المستتبل القريب|(ar(9).

ويستدل بو علي ياسين على أزمة الزواج في سورية من الرتفاع سن الزواجِ،
 التأخر في الزواج، وخاصة في أوسانط المتعلمين والمتعلمات . وبين الإحصصاءات التيني


 يكملن شهادة ثانوية، وV بالمائة من اللواتي دخلن الجامعة(ar (a)

كل هذا يظهر تطورآ عما كان عليه الوضع في منتصف القرن . في ذلك الك الوقت

 بلوغها، خاصة في حالة زواج البدل او الصدق، فيسترط والد الد الفتاة الا يواقع اللزوج زوجته حتى تبلغ. وما كان يِدث ان ينذر طفلان أحدهما للآخر على ان يتزو المستقبل، ويتم النذر هذا في السن المبكر بقراءة فاتحة العباس، وهي سور ألما القرآن ولكنها تقرن باسم الإمام العباس بسبب الاعتقاد المنتشر بين سكان المان الأهوار أنه هو القيتم على تنفيذ هذا النذر وانه شديد العقاب(9\&)

ويمـُل الاتجاه المالي تطوراً ايهابياً لا نا نعرفه في التراث الثشعبي التقليدي من أقاصيص ووقائع حول مآسي التفاوت الكبير في التمبر بين الزو

 شعبية عديدة في الجزيرة العربية سعة انتسار ظاهرة ونيرة وجود (احاحب") او "اصويمب")
 تعرضهن في كثير من الحالات لعقوبات صارمة في حال انفضاح أمرهن
 دراسات سعودية وخليجية إن التطورات الحديثة في مظاهر الزواج تلفق بالكثئر من
(9Y) الأخرس، نركـبب المانلة الـعربية ووظائفها: دراسة ميدانية لواتع العائلة ني سوريـ،
ص



انئقة، 1979 1979 (197)


 من عدم قَدتهم على بجاراة أسرة الْفتاة||(97)

## ه ـ تـعــّد الززوجات

أباح الإسلام للرجل حت الزواج بأربع نساء شرط العدل بينهن والقدرة على
 القسمة والنفقة وغير ذلك من الأمور المادية) وليس بالمحبة ، فهذا أمر تستحيل معرفتهنه،


 ورباع"، فزعم البعض ان الإسلام أباح التعدد بغير حصر، بحجة ان ان هنا التُعبير ورد
 تسعة وذلك بتفسير العبارة على انها تقصد ( (






 المدينة (91) . أما في السبعينيات فقد تبين من دراسة صفوح الألخرس أن أن بر بالمائة فتط
 للمعدلات العامة في البلدان العربية في الربع الثالث من القرن العشرين، فقد ذكرت
(97) ابراهمبم العبدي وعبد الله الـلميفة، "بعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر زواج
 ص
(9V) عبد الناصر توفيق العطار، تعدد الزوجات (جدة: دار الشُرق؛ دمشتق؛ بيروت: مؤسسـة
 p. 182.

اللدراسات والاحصصاءات ان هذه النسبة تـدنت عن بَ بالمائة من المتزوجين المسلمين في
 وعلى صعيد القوانين الرسمية المتبعة في البللان العربية، فإن بعضها يأخذ بتعلدد


 والعراق)، وبعضها حاول حتى تحريمه (تونس، (1907) .

 من قضية تحرير المرأة وأنه ينتقص من كرامتها وحقو قها الإنسانية. وأعتبره قاسـم أمين نظامأ بدائياً، كما اعتبر عمحد عبلده أنه يشخلّ ضرواً على الإسلام وتهديداً للأسرة،













وفي مطلح الثُمانينيات أعذ الشُيخ صبـحي الصالح دراسة لمعهد الدراسات

(1...) (العناد، المراة في الفرآنا













 الاجتماعية والعائلية التي تُفرض على المرأة وتضطرها لسلوك ها أُعدَ لها مسبقاً.

بكلام آخر، يبدو أن الشيخ صبحي الصالح لم يتساءل اذا كان يكق للمرأة تعدد
 نفسه. ولو نعل ذلك لرفض كلاً من نظام تعلد الزوجات وتعلدد الأزواج على انهمـا يتتقصان من كرامة الآخر رجلاً كان أو امرأة

وبقي مثل هذا النكالام يتكرّر حتى العقد الأخير من القرن العشُرين، فكتب







ويتكلم رجل آخر بتعابير الاعلانات التجارية في جلة اليمامة ، فيقول اتزوّج








أما ما يعني تعدد الزوجات للمرأة والبنين والبنات، فهذا أمر نادرأ ما يفكر به
 بالألم لها ولأمها، وهو زواج أبيها من امرأة ثانية. تقول إنها أمضا

 وهي حين تريد ان تكتب عن هنا المدث تجد نـد نفسها تبدأ بطلب العفو من والدها

 (وآلام أمها التي كانت حاملا في سهرها التاسع) وسط احتفالات بزواو الم ابيها من




 عند وصول عروسة زوجها، وكادت أن تووت في اللحظظة التي انطلق صوت المولود

## 7 ـ غياب الزواج المدني





 بينما بيق له ذلك في المجتمعات العلمانية.
 وإرن) تختلف في البلدان العربية نبعأ لاختلاف المذاهب والطوائف الدينية، ولئلئ من من توانين عامة تسنها السلطة المدنية وتطبق بالتساوي على جميع الميل المواطنينين . ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في البلدان المتعددة الطوائف والمذاهب والألمد المانـ


 الواقع لمشيئتها الذاتية .
د - يُمع رجال الدين من غتلف الطوائف والأديان بدرجات غختلفة على محاربة
 الدين المسيحيون من أن الزواج المدني قد يِلل الطلاق ويسمح بالزوالج يتخوف رجال الدين المسلمون من أن يساوي التشريع المدني حق المرأة بالطلاق بحق



 يفعلوا الشتيء ذاته في ظل المبادىء المدنية المتطورة بتطور الواقع الاجتماعي





$$
1 \text { ـ أن يبلغ الزو جان السن القانوني للزواج . }
$$

Y Y التزام الزوج والزوجة بحسن المعاملة والمعانُرة والتعاون في العمل ورعاية
شؤون الأسرة والمنزل وتربية الأولاد.

ع ـ حق الزوجة في التعليم والعمل خارج المنزل .

سنوات والتزام الطرف الآخر بالموافقة على مراعاة مصلحة الأبناء.
 أساء معاملتها أو معاملة ابنائها او تعذر دوام العشرة بينهما . V V التزام الزوج بالإنفاق على زوجته وأسرته بما يتفق ومتوسط معيشة الزو الزية
وقت النزواج •

1 ـ التزام الزوج في حالة تطليقه الزوجةَ بغير رغبتها بالتنازل لها عن شُقة

$$
\text { الزوجية اذا مضى على الزواِج } 10 \text { عامأ. }
$$

و ـ التزام الزوجة في حالة تطليقها نفسهـا من دون رغبا
حقها في النفقة ومؤخر الصشّاق .
(1-1) كما وردت في بكلة: الوسط (؟ا آب/أغسطس 1990).



 الأفكار هذّامة ومضللة في المجتمع، وإنها من القضايايا المستوردة والتي تئار لإحداث الـلاف والنزاعات في بتتمعنا، لتصرفنا عن مهمتنا الحتيقية وعن التفكير في مستقبلنا ومكانتنا في العالم").
 الأحوال النشخصية، باعتبار ان النص السابق في هذه المدونة يبالخ بالتقيد بالآراء


 أشكال التمبيز بين المرأة والرجل الذي تكرسه المدونة، وتارة أخرى من منطلق مسايرة الواقع"(1•1)
هـه هي بعض أنماط الزواج في المجتمـع النـربي المعاصر، وقـد اتضـح من
 يمكن استنتاجه في ما يتعلق بأنماطط الطلاق التي نتناولها في ما يلي

V
تتنوع الأعراف والشُرائع المتعلقة بالطلاق بتنوع الطوائف ضمن المجتمع العربي.
 الأخرى. وهو كذلك، لأن الطلاق (كما هو الحـال بالنسبة للزوانج) شأن ديني لا يعكس التطورات الاجتماعية وليس شأنا مدنياً.

كان الطلاق شائعاً قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وكما كان ان الرجلـ



. $1990 / r / \wedge$ ( $1 \cdot \mathrm{~V}$ ،

 تطور بنى الأسرة اللربية وابلمذور التاريّية والاجتماعبة لتضاياها المعاصرة، ص 00 ـ 07.

اعتبر الإسلام الطلاق بحسب المديث النبوي "أبغض الملالل الى الله")، وجعله على نوعين أساسيين هما الطلاق الرجعي والطلاق البائن . في حالة الطـلة الطلاق الر جعي،
 لاجراء عقد ومهر جديدين . وإذا انتضت فترة العدة من من دون عون عودة عن الطلاقِ يصبح

 اذا تزوجت زوجاً آخر وتّم الطلاق منه .
ويبقى أن نشير إلى أن الطلاق لا يز الل في المجتمع العربي المعاصر امتيازآ للرجل

 الذي قد يوافق على طلبها بالتفريق في الـالات القصوى من سوء المعانملة والتقانصير
 ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر ... . وإنما يباح إذا رأى الر جل ألوا أن رجوع المرأة


وكما يستطِيع الرجل اللمجوء اللى الضرب، يستطيع أيضاً أن يستفيد من نظام

 المخالعة الظهار (وهي ان يقول الزوج لزوجته انت علي" كظهر أمي، فتحر

 عن طاعة زوجها، اي نشزّت، يصبح من حقه الامتناع عن تأمين النفقة .
ولقد تبين من دراسة بروتُرو وديـاب لسـجـلات المحاكــم الشـرعية في صيدا وطرابلس أن المخالعة هي الطريق الغالبة في فسخ الزو الزواج منذ مطلع الربع الثاني للقرن


 البلدان العربية وبخاصة في المدن . لقد تراوح معدل الطلاق خلا


(11.)

وتفاقمت معدلات الطلاق في الكويت في العقدـدين الأخيرين من القـرن، وبخاصة المطلقات من عمر Y Y سنة وأقل ، إذ وصل عدد المطلقات الصغير الميرات في الفترة 1911 ـ 199 اللى ثلالثة آلاف حالة سنوياً، وشكلت نسبة المطلقات الصنغيرات
 في عام 1990 انتهى ا 1 بالمائة منها（اي اي 1 （1）بالطلاق ．

وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت نسبة الطلاق في التسعينيات، حتى ان
 ا乏1ヶ


وأهم من الأرقام تلك الأزمات الاجتماعية والنغسية التي يسببها تزايد الطلاق ． وقد قامت في الكويت مؤسسة خاصة تعنى بتهيئة المتزوجين للطالاق ، إما لتجنبه أو لمعرفة كيف التعامل معه لدى حدوثه ．ثم إن هناك في في المملكة العربية السعودية حالة الة （المعلقّات＂بسبب الهجر حيث لا زواج ولا طلاق ．وقد أعطت بجلة اليمامة（ب） نماذج مؤسفة عدة تظهر منها المعاناة التي تعيشها اللكثير من النساء．وقا وقد يكون من وراء التعليق دفع الزوجة للتنازل عن حقوقها، وطمع الزوج بمالها إما بالصداق اللّا الذي دفعه لها أو بالتنازل عن المؤجل، والتعنت بالرأي ．
ومهما يكن، فالطلاق يؤدي اللى تصدع الأسرة وحصول اللكره والنفور وتزعنع


 كيف يكون شأنها عند أهلهـا وفي المجتمع؟ مـا هي الألمألمات المات النفسبة والمادية التي تعانيها؟ هذه تلة من أسئلة لا تزال من من دون أجوبة منهجية．

تشير وسائل الإعلام بين فترة وأخرى الى بعض مضاعفات الطلاق بالنسبة

 الشرخ الكبير بين الزوجين والتأثيرات السلبية على البنين والبنات．وكان هناك شبه
．الشرت الأوسط،（III）




إجماع على ان الطلاق بين الزوجين يتبعه طلاق أكبر بين الأسر، فلا تقتصر آثاره


 ويكون ضحاياه في الغالب البنين والبنات.

ومنا تجدر الاشارة اليه ان سيدات غختصات شاركن في هنه النـئ الندوة، ولكن يبدو


 الودية والشُرعية لرأب الصدّع بينهما . . فلا تتقبل أمر الططلاق بينما المطلوب ألن أن تكون

 الُطلاق . . . كل ما يجري على الإنسان في الحياة قبل ان يكون في الأرض هو فو في السماء قدر مكتوب").

وتجدر الاشارة اللى التجربة التونسية الفريدة في هذا المجال، نقد عمدت تون تواً بعد
 الطلاق الذي يُنهي فيه الرجل الزواونج من طرف واحِ


 والمرأة، فأقر القانون ثلاثة أنواع من الطلاق: طـلاق الماق بالتفاهم والثقبول المتبادل، وطلاق
 تعدبلات في النفقة والوصاية(110)
 الطلاق أو الزواج يعتمد الى حد بعيد على مكانة عائلتها وقوتها في المجتمع

Mounira Charrad, «Repudiation Versus Divorce: Response to State Policy in ( 110 )
Tunisia,» in: Esther Ngan-ling Chow and Catherine White Berheide, eds., Women, the Family and Policy: A Global Perspective, SUNY Series in Gender and Society (Albany, NY: State University of New York Press, 1994).

## خاتة: الأسرة والمؤسسات الاجنماعية الأخرى والمجتمع

إن شبكة من العلاقات الوثيقية تجمع بين العائلة والدين والطبقة الاجتماعية والسياسة في نسيج شديد التعقيد والتشعبب، حتى ليستحيل دراسة الية أية منها بمعزل
 العلاقات في إطار المجتمع ككل وتُليلها في غختلف أوجهها المتكاملة والمتناقضة. وإلنا ولنا
 علاقاتها مع الدين والسياسة، على ان نركّز عليها في الفصلين اللاحقين بمتختلف جوانبها

ليست العائلة نواة للمـجتمع فحسبب، بل هي في صلب نشـوء المؤسـوسات
 وحدة اجتماعية اقتصادية ومن خلالها يرث الأفراد والجمهاعات انتماءهم الطبقي، كما كما حألنا أهمية النسب العائلي في عملية التمايز الطبقي. ورينيا ويما يكون التمييز ضمن العائلة
 كذلك تبدأ ظاهرة اللفروق الطبقية بالنزوع نـحو حعر الإرث في نـين ونطاق الأسرة




 من بينها ما يلي، وإن كان بالإمكان اختراع وسائل تسهِّل عدم التقيد بها: - ليس للرجل أن يتصرف بماله كيف سُـاء، فقد سمح له بالتصرف ضم ونم حدود ثلث أموالهه . أما الباقي فهو ملك واجب للورثّة . ـ ان .الميراث اججاري فلا يملك الرجل أن يمنع أحد ورئته من الميراث. - جعل الإسلام الميراث في دائرة الأسرة لا يتعداهها، وجعل استمرار الأسرة
عن طريق الذكور أساس التفاضل في الميراث .

(IIT) حطب، تطور بنى الأسرة العربية والبذور التاريخبة والاجنماءية لتضاياها الماصرة، ص . 9 (IIV)

ومن مظاهر العلاقات الوئيتة بين العائلة والطبقات والدين نشوء طبمّة خاصة



 الفقيرة بالمقارنة مع الطبقات الوسطى والعليا) . وتختلف أنماط التُ التربية والتنشئة في العائلة باختلاف الطبقات من حيث مدى التـشديد على العقـاب الجـسدي ومـارسة الترهيب او المحماية المفرطة

وبين الأمثلـة على طبيعة الـلاقة بين العائلة والنظام الططبقي مـا ذكرناه من



العائلات في بنية الهرم الطبقي، والزوجة قوة عمل شبه بجانية خاصة بين الفلاحين.
وكي يكون تحلِلينا دقيقاً لا بد من النظر الى يختلف هذه العلاقات وغيرها في في
سياق المجتمع ككل . أظهرنا ان العائلة تشكل مؤسسة نواتية يتمدحور حولها الما المجتمع، اذ تتصل اتصالأ عضوياً بالمؤسسات الاجتماعية الألأخرى وتُتخذ ركيزة ونموذجاً لقيام
 تشمل الإنجأب والتنشئئة والإعالة المادية والنفسية، وتتوسط بين الألـئ الأفراد والمجتمع
 نتوسُع في وصف بعض جوانب الحياة العائلية من حيث علاتتها بالمجتمع، فنـُدلد على ثالاث وظائف أساسية في هذا المجال:

## أ ـ التنشئة الاجتماعية

تعتبر العائلة تقليدياً، المؤسسة الأولى التي تقوم بمهمة تنسئة الأجيال الطالعة
 المؤسسات الأخرى التربوية والدينية، وفي كثير من الآحيان بالتنافس مع مؤسسات
 العمر والأحزاب او الحركات الاجتماعية واللسياسية الأخرى. من خلال هنا هذه الثقافة

 وانتماءاتهم ومصالـهـم ومدى اندماجهم في المؤسسات التقليدية والمديثة . ويظهر جلياً
 انتقالية وفي حالات التعارض التثقيفي بين العائلة والمُوسسات الأخرى . وفي ما يتعلق بأنماط التنتئة في العائلة، فإنا كانت، ولا تزال، تختلف اللى حد

بعيد من حيث التشديد على المتعمال وسائل العقاب الجسدي والقسر والترهيب او


 حساب الفردية، والتقليد على حساب الابلـئلع والاستقلالية ، تتكوّن عند الأفراد في
 العائلة والمؤمسات الأخرى هي بين أهم مصادر النزوع الفردي الاناني والتهـيمي، إلنـي تغرب الإنسان وتبعد بينه وبين مؤسساته ويجتمعه.

## ب ـ التوسط بين الفرد والمجتمع




 الوظائف والتغلب على الصعوبات التي قد تعترضهمـم، وتحميهم من تقلبات الزم الزمن. ومن هنا فيام نظام الواسطة الوامع الانتشـار في غختلف البلبدان العربية، واللذي من من دونه قد يكون من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، حل الكثير من المنشاكل.

## ج - تجّدند العائلة في المجتمع، والمجتمع ني العائلة


 منهما. وما يمدث من تغيرات في أحدهما يؤدي بالضهرورة المى تغيرأت مسْابهة في الآخخ . ونستدل على التتشابه في الحلاقات النسائدة في العائلة والعلاقات الـلات السائدة في

 الحالات علاقة سلطوية تتحكم بها قيم الطاعة والتخوف فـلا والتودد والخضيوع


 السماوي وننادي رجل الدنين بأبينا أو شيخنا أو سيدنا، كما ينادي من هو في موقع
القوة من هم دونه بـ "با أبنائي"، .

ضمـن شبكات العلاقات هذه تتككوّن الظوواهر الاجتماعية والإنسانية وتتبذّل


الحاصة. لذلك يبدأ التغير الشُامل بتغير البنى والمُؤسات الاجتماعية والنظام السائد.

 متناقضة في بعض الحلالات. ان خصائص التائلة العربية في الزمهن الحاضر مرتبطة


 التحلي الأساسي الذي يواجه المجتمع العربي في هذه المرحلة الانتقالية الحر جة. ويبقى التحدي الآخر المتعلّق بلدواعي التغيبر . إن الجمماعات الوسيطة في المجتمع العربي من قبلية وعرقية وطائفية هي امتداد للعائلة ، فتتمئل روحها بالما بروح


 جالات مهملة من حياة العائلة كتلك التي تتعلق بشؤون الـون العائلات التي تنجب البنا
 نبحث في عـلاقات الإخوة والأخوات، وعلاقة الزا الزوجنة بأهلها وأهل زوجها مسائل لم تنل ما تستحق من اهتمام في العلوم الاجتماعية والنفسية العربية . ومن العائلة نتخذ منفذاً إلى الدبن في حياة الناس كسلوكُ ومواقف وظاهرة | اجتماعية

## (الفصــل (التاســع)

(*)

## اللـيـن في المـجتمـع العربي

ويل لأمة كثرت فيها طوائنها وقل" فيها دينها.
جبران.

## مقدمة : منهج البحث في علاقة الدين بالمجتمع

نحلّل الدين، ليس نتهياً او لاهوتياً، بل من منظور علم الاجتماع فنركّز

 الالجتماعية. ما نسعى اليه هنا، بكلام آخرى ، هو تحليل السلوكُ الديني في الحباة اليومية وما يستند اليه من تفسيرات خاصة للنيا والتاريخي، ومن منطلق التناقضات والصراعات القاتيأمة داخلا المجتمع وفي علاقاته
 السكوني الذي يكلّل النصوص بمعزل عن الواقع. ونبدأ من مقولة ترى ان المجتمع هو
 الدبنية في نصوصها كما في تفسيرانها تنبثق من الواقع الاجتماعياعي في تطوره التاريخي،
 العلاقات المتشابكة بين الدنين والمجتمع والطبقات الاجتماعية والأسرة والسياسة .

 بذلك .

ليس الـغرض هنا تحـليل النـصوص والمعتقدات الـدينية المجردة وتوضيحهـا ومناقشتها بحد ذاتها، كما في منهج علوم الدين الدين والمنهج السكوني الذئي يعتبر الدين

 الآخر ). ينطلق أصحاب المنهج السكوني المثالي من مستشرقين وعلماء دياء دين وإسلاميين سياسيين، خصوصاً في دراسة المجتمع العربي المعاصر، من فرضيات تعتبر الانبر ان الدين هو المنتاح الأساسي نفهم الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فيتمّ التركيز على


 توضيح عنطلقات المنهج السكوني هنا، نورد هنا بعض الأمثلة الحسية من تعميماته المجزدّة .

في محاولة لوصف پالبنية الأساسية للحكومة الإسلامية") ، يستعين المستشرق


 نليس هناك (أي شيء مهما كان صغيراً او شخصياً او خاصاً لا إ يستحق التنظيم من
 تأكده من مصيره، وجبروت السلطة التي لا يمكن التحخّم بها. وهو لذلك ربـلك ربما كان





 من الواقع المعيش، فيقول إنها تقوم على الفرخيات الأربع التالية :
ـ غاية الإنسان هي خدمة الله، أي العبادة.

ـ العبادة التامة تستلزم وجود أمة منظمة من المؤمنين.

Gustave Edmund Von Grunebaum, Islam: Essays in the Nature and Growth of a (1)
Cultural Tradition (New York: Barnes and Noble, 1961), pp. 9, 67-74 and 228.

ـ الغاية الأساسية للحكومة هي جعل العبادة مكنة.
 توجد في أية مرحلة من مراحل التاريخ العربي الإسلامي، وما هي سوى تصوّر ذهني
 تحديد مانفرد هالبرن للتاريخ الإسلامي بأنه ا(تاريخ أمة تسعى لتحقيق بتمتمع نسقي



 هنا أن تشديد غرونباوم على أن المسلم أكثّر استعداداً من الإنسان الغربي "التقبل الأمر
 للاستيطان الاستعماري والصهيوني رافضين الأمر الواقع مهما كان العدو قوياً ومهما

وكي لا يُظن أن المنهج السكوني معتصر على الاستشراق، يكون من من الضروري أن نشير إلى بعض ادبيات الفكر الديني العربي في أجزاء الكتاب كافة ، وخنصوصأ في

 - في التصور الإسلامي - هو سيد هذه الأرض، بخلانلافته فيها عن الله، وكلا وكل ما فيها




ويرى قطب أن في منهجه "وحده يتحرر الناس من عبادة بعضهم لبعض بعبادة
 لأحد من دون الله، ورفضض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة")، بل يذهب أبعد من ذلك ليؤكد ان هدف الإسـلام اهو إقامة بجتمع الإسـلام الذي تطبق فيه

Manfred Halpern, The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa (Y) (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), p. 119.

أحكام القرآن تطبيقاً حرفياً. وأول هذه الأحكام ان يكون الـكم نفسه لله وليس لأي

 وهو الذي يكمها بنغسهس،(8)

إنه منهج لا يرى من ضرورة للتمييز بين الحيلي والتاريخي فال ياتمْ بأن يقول لنا



 تفسبرات غختلفة او متناقضة للعقيدة؟ نعرف جيداً أن هناك تطبيقات مغنقة ومنغلقة للفكر الإسلامي، كما أن مناك على العكس دعوات لتأميس تاريخ منفتح للفكر الإسلامي على علوم الإنسان والمجتمع، وهذا ما يقول به عدد كبير من المسلمين .
, ولا بد هنا من توضيح أن الباحيُن الغربيين في الإسلام هـم أيضاً لا لا يشُكْلون
 بالاشارة إلم مثلين يفتربان من المنهج الدينامي الذي يتناول المياة الدينية في سياقها الاجتماعي التاريخي. يصف المستشرق الفرنسي جاكي بيرك المجتمع العربي على ألنه في
 وحدتهم مع أننسهم ... ومع الآخرين"، وذلك بسبب التناقضات، ومنها ما يكدث
 ويمثل واحدة المن أهم السمات العامة التي يتميز با الشرق العربي|"(0)

كذلك يرى المتشرق ولفرد كانتول سميث أن كل مل ما لدى المسلمين هو حالة غَوّل، حتى لأصبح من الألوف جداً ان يتكلّْموا على تغير الأحكام بتغنبر اللأزمان . من هنا ان الدارس الا يستطيع أن يثهم دور الإسلام في المجتمع فهماً دقيقاً فبل أن يتبر دور المجتمع في الإسلام"، وعندما إنطلع إلم ما وراء الرموز ونبحث عن معانيها، لا بد أن ندرك في التحليل الأخير أن لكل دين دين عالي أشكاله بقدر ما لديه من المؤمنين. إنا لـتيقة تاريغية . . . نالواد نفسها تعني أشياء غختلفة لأشخاص


Jacques Berque, The Arabs: Their History and Future, translated by Jean Stewart; (0)
preface by Sir Hamilton Gibb (London: Faber and Faber; New York: Praeger, 1964), pp. 262 and 25.
 من الديانات العالمية الأربع أو الحمس لو لم لم يكن يمنك شلك شيئاً عميقاً ومناسباً وشخصياً


 ظروف تاريخية محّدة، ومن هنا شدة التنوع دأخل كل دين .

وليس المنهج الدينامي الذي نقول به من زاوية علم الاجتماع غريباً عن الفكر





 الترتيب والاحكام وربط الأسباب بالمسببات، واتصال الوال الأكوان بالأكوان وان واستحالة بعض الموجودات الى بعض، لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته . وابدأ من


 الإنساني . . . ولا يتمّ وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالـهـم|"(9) لـ

إننا نبحث في تعاون العرب على مصالـهـم الحـيوية، ولذلك نعتمد المنهج
 على عكس ما يستدعيه المنهج السكوني، ألا نكتني بتحليل النصورص المجّيرّدة خارج
 موقعه أو موقعها في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فنشدَد على المبادىء

Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (New York: Mentor Books, 1957), (7) pp. 14-17.
(V) أبو زبد عبد الر من بن عكم بن خلدون، المقدية: كتاب المبر وديوان المبتدا والنبر في ايام





- ينبثق الدين من وافع اجتماعي - اقتصادي - سياسي - تاريخي شديد التعقيد ويتطوّر بتطور هذا الواقع

ـ يتصل الدين بالمؤسسات والبنى الاجتـمـاعية الأخرى (الـعائلة والطبقات الاجتماعية والمؤسسة السياسية وغيرها) اتصالألأ عضوياً وتداخلياً وتفاعلياً فيكون فاعلا منفعلا، مؤثراً متأثراً، مغيرٌ آ متغيرُ في آن معاً.

- يقوم الدين بوظائف علدّدة ويلبّي حاجات ظاهرة وخفية، وقد تكون توظيفاته ـ كما يُفسَر ويُعاشُ ويُمارس في الحياة اليومية - ايُيابية أو سلبية. وكيّيرأ ما ما تكون التأويلات الدينية متنوعة بل متناقضة .

ـ كثيرأ ما يتحوّل الدين من طاقة روحية ثورية في مرحلة التكون الأولى الى مؤسسات ونظم وطبقات وطوائف في المراحل التاريخية التالية.

ـ ـتحصل الانقسامات والنزاعات الدينية داخل الدين الواحد وبين الأديان المختلفة
ليس بسبب التنوع في المعتقدات بحد ذاتها، بل بسبب التناقضـات الاقتصادية الاجتماعية ـ السياسية .

- قد يُستخدم الدين من قبل الأنظمة السائدة في تثبيت شُرعيتها وهيمنتها، او

 أوضاعها التي تحيلها الى كائنات ضعيفة معرّضة للاضطهاد والقمع.
 والباطن، والعام والـلاص، والرسمي المعلن والشُعبي الخفي، فيعـمّ الـرياء واليأس والاضطهـاد والشـك المتبادل والإحسـاس بالاغتراب فيكون التـفكك الاجتماعي والسياسي

 غالف للواقع الذي نشأت فيه أصلا من دون تطويرها والتخلي عن بعضها.

ـ لا يقتصر اغتراب الإنسـان عن المجتمع والمؤسسات والجمـاعاتات، بل قد
يغترب المؤمن في المدين وعنه عندما يصبح عاجزاً تجاه المؤسسـة والقوى الدينية

النخبوية التي تجرّده من قدراته الابداعية، وتسيطر أو تتعالى علبه وتغنتي على حسابه،
 عندما تسود الطموسية والتفسيرات ات او التطبيقات الخرفية في المُمارسات المينينية،
 الواتع اللغرُب لنإنسان، تصجز الحركات الدينبة المُتُدْدة عن العمل على تجاوز الأوضاع القائمة والتحرر منها.

في تركيزنا على هذه المبادى، والجووانب الدينية وغيرها، يكون اهي



 في المجتمع والتاريخ وليس خارجهما، على عكس ما يفعل الكئير من الباحينين الذين
 الاجتماعي، مفترضين وجود "عقلية عربية) او حتى (اعقل عربي") نابت عبر الأمكنة والأزمنة.

وفي ضوء منظور علم الاجتماع الديني هذا سنتاول في هـي هذا الفصل الأمور
 غختلف المؤسات والظواهر الاجتماعية، والدين هو إحداها:

أولاً: أصول الدين في المجتمع والحياة الهادفة .
ثنانياً: التتمييز بين اللدين والطائفة، وبين الـدين الرسمي والدين الشُعبي
والتصوف .

ثالث1: البحث في العلاقات التفاعلية بين الدين والعائلة، والطبثات الاجتماعية،

رابعأ: تحديد وظائف اللدين في المجتمع والثقافة السياسية العربية: أدوات السيطرة، والتحريض، والمصالحة مع الواتع المرير.

خامساً: الصراع بين العلمانية والسلطة الدينية. سادساً: الدين والتغيير التجاوزي: الاغتراب في الدين.

أولاً: أصول الدين في المجتمع والحياة الهادةة










التي يؤديها الُدين في المجتمع وحياة الفرد .
ذلك لا يتفق الباحثون الاجتماعيون حول أصول الدين وطبيعة وظائفه
 أن الأفكار والمعتقدات، أي البنية الفوقية (بما فيها الأفكار والمعتقدات اللدينية)، هي
 الانتاج والأوضاع الاقتصادية او البنية التتحتية هي التي تنشأ عنها الأفكار والمعتقدات وبين هذين النقيضين يقف ماكس فيبر الذي يتراوح فكره بين التشـديد على أولوية الأفكار والمعتقدات، كما في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية (وهو بذلك

 للإسالم (وهو بهذا أقرب إلى ماركس) .

 الرأسـمالية في أوروبا، على الصلة الوئيقة بين اللدين (خصوصاً الإسلامي) والـيلولوكا
 يذكّرنا بالتفسير الماركسي المادي : إن اغايات اللدين. .. . هي على الأغلب اقتصادية|" عـا يفسّر مبب عـج يبصق على تمثال قديس لم يستجب لـُطالب كان قد تقدّم بها إليه"|(1) يذكَرنا هذا الككلام بالمُل الشُعبي العربي، "ما حـد ببخخر لربَه ببلاش"، وبأن

Max Weber, The Sociology of Religion (London: Methuen and Co., 1966), pp. 1-2. (1.)

بعض العرب القدماء كانوا يمطمون تَائيل آلهتهم عندما تتأخر في تلبية دعواتهمه أو



 العجوز النّي يرمز لأم طمبو (11)

انطلاقآ من مقولة ماكس فيبر حول السلوك الديني الهادف وصلة العبادة بأمور
 بالأوضاع الاقتصادية والمصير التاريخي لشُعوب ختلفةً)، وأن الإله ا اقد يكتسب مكانـة
 الحياة الاقتصادية)|(1r) اكتسبت أهية اجتماعية خاصة بعد أن أقبل عليها شيوخ القبائل البدوية فعتلوها في ضوء نمط معيشتهم ومصالمه الاقتصادية. بذلك اعتبر فيبر أن القيم والمعتقدات الإسلامية جاءت متناسقة مع الحاجات المادية للطبقة المحاربة . وبكالام أدق، اعتبر فيبر
 عن عواطف الجمـاهير وحاجانتها. ونتيجة للهذه المزاوجة الثلاثيةية، وجّهـت الطبقة المحاربة الإسلام باتجاه المهاد والأخلاقية العسكرية، ووجّهته الطبقة التجارية في الماندن


وقد ساهمت هذه القيم التقليدية باستمرار نزعة الولاء القبلي الأبوي لشُخص السلطان وليس للمؤسسات والسلطة الإسلامية المديدة، أي ما أسماه فيبر مصطلح الو لاء والطاعة للسلطان ـ الحاكم (Patrimonialism) الذي يكصر القرارارات بشُخصصه مدعياً أنه ظل الله على الأرض، الأمر الذي يتعارض مع مع القيم العقلانية والقوانين
 بسبب تأثره بالقيم البدوية ونشّوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين . وني نقده التحليلي لآراء فيبر في الإسلام، لم يقلّل براين تيرنر من أهمية العوامل
(11) عمد ألرزوقي، مع البدر ني حلهم وترحالهم (تونس: الدار العربة للكتاب، •191)،

ص
Weber, lbid., p. 13.
Bryan S. Turner, Weber and Islam: A Critical Study, International Library of (Ir) Sociology (London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974), pp. 171-172.

الاجتماعية والاقتصادية في نشوء الإسلام وتطوره، بل توسع في شرحها وأكد عليها




 التطورات انححلال التقيم التقليدية وبدء انتسار قيم الكسبب والملاه والرفاهيه النُردية . في هذا الوضع الانححالالي (Anomie)، اي المرحلة الانتقالية بين انححلال القيم التقليدية

 تعيشه الجزيرة العربية في تلك ألرحلة الزمنية.

وبين الباحئين الـرواد في حتل عـلم اجتتماع الدين جورج سيمـل Georg) (الذي أكّد على أسبقية المجتمع على الدين، فقال إن أنماط




 الدينية كافة وجدت أصلا في المجتمع السابق للدين (\&) .لمّ من هنا أهمية العول بدراسة
دور المجتمع في نشوء الدين وتطوره.
 الذي اعتبر أن ("روح الدين") هي في الواقع "فكرة المجتمع" نفسهه. وهو يرى، ون بكلام آخر، ان الدين رمز من رموز ألمجتمع والمعبر عن وحـي ليس سوى العشيرة نفسها مشخخصنة أُو مثيلة بالإله بحسب التصونز الإنساني. وبذلك تكون عبادة الإلم هي في الواقع عبادة المجتمع؛ وتكون وظيفة الدين الأساسية هي

 الدينية. وبحسب تعبير دوركهايم، ان ما تسميه الاديان (اللهّل" هو في الواقع المجتمع نفسه. ويستدل على ذلك من مفاهيم الطوطم ومبادىء الطوطمية التي لها شأن كبير

Ronald L. Johnstone, Religion in Society: A Sociology of Religion, $5^{\text {th }}$ ed. (Upper (18)
Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1997), p. 28.
 عسسو، هو رمز للأب او الجد الذي يتحدر منه أفراد القبيلة فينظرون اليه في احترام الـوام

 والآلهة فيكون هو موخـوع العبادة، وذلك لـاجة المجتمـع إل ان ان يؤكّد ذاته بذاته


المجتمع صورة لله(10)
إن مقولة دوركايم التي تشدّد على أن وظيفة الدين هي تعقيق وحدة المجتمع




 التي تعني الممارسة مشيرة الى طقوس تعبّد الملماعة . أما في اللغة العربية فتشير كلمة ألمة
 المجتمع (اللسيرة الصالحة او الشُأن الحسن)، ولذا يسقى الله (الديّانها)، وهذه تسمية الحاكم والقاضي أيضاً.

وفيما أكد دوركايم على الوظيفة الايجابية للدين وهي التماسك الاجتماعي، ريكّ كارل ماركس (1^1^ ـ ا والطبقات والقوى المهيمنة في المجتمع، ومن حيث المّ المعوة لترسيخ قيم الصبر وتحمّل
 ماركس على استعمال الدين من قبل القُوى السائلدة في المجتمع من أجل تُّبيت سُرعيتها وتشَجيع الضعفاء والفقراء على تقبل أوضاعهـم المغربة في المجتمع والاستكالمانة
 والامتئل على انها قوانين إلهية. بهذا المُنى فحسب يرى الدين (أفيون الشُـبـ")، ويكون من الرياء استغلان هذا التعبير خارج سياقه التاريخي
بكلام آخر، اهتم ماركس بالدين كمؤسسة اجتماعية وحتّله على صعيد المـارسة اليومية في المجتمع ومن حيث كونه مصدرأ من مصسادر غربة الإنسان وعجزه في

Religious Life, translated from the French by Joseph Ward Swain, Free Press Paperbacks (New York: Free Press, [1965]), pp. 236-245 and 462-472.

علاقته بالمؤسسات السائدة. في تقديره ان الإنسان يُسقط قواه وقيمه على ما هو خارج




 المخلوق المقموع، وعاطفة عالم لا قلب له، وروح الأحوال التي لا روح فيها لـا لـا . . إن
 دعوة البشر للتخلي عن الأوهام التي تحيط بوضعهم هي دعوة للتخلي عن وضعهم الذي يكتاج الى أوهام"(1)
ولا تخلو الأدبيات العربية في هذا المجال من محاولات الربط بين الدين والين والحياة


 التي نمت على المدينة. .. ومن جهة أخرى هنالك أثر الحياة القبلية وعصبيتها، والغزو



ويشتّد زهير حطب كذلك على أهمية العامل الاقتصادي بقوله إن المسلمين (وجدوا ني الدين الجلديد، طريقهم إلى المجد والثروة والغنى") . يشير إلى أن مكة (التي

 أما السعي لإيكاد نظام جديد يوائم بين الجماعاعات التي يتألف منها المجا المجتمع بعد أن
 المراحل التاريخية التي تلت ذلك، وهذا ما أظهره ابن خلدون بكل وضوح.
وذكر عبد الرهمن الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار ما يثبت

Karl Marx, "Contribution to a Critique of Hegel's Philosophy of Right,» in: T. B. (17)
Bottomore and M. Rubel, eds., Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy (London: Watts and Co., 1956), pp. 26-27.
(IV) زهير حطب، تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لتضاياها المعاصرة،

أهمية العامل الاقتصادي بقوله: الان العرب في الجماهلية كانت تستعمل شهور الأهلة

 الصيف تارة وفي الشتاء اخرى . . . أرادوا ان يقع حجهم في زمان والحد لا ولا يتغير، وهو وقت إدراك الفواكه والغلال واعتدال الزمن في الحر والبرد، ليسهل عليهم السفر
 الالئت عجل ذلكم وقت (19) إدراكُ الفواكه والغلال، فتقصدوننا بما معكم منها، فوافقت

وربما ليس ما هو أكثر دلالة على الصلة بين التدين والـاجاجات المعيشية من
 منيف في كتابه سيرة مدينة: عمان في الأربعينبات أنه ا"حين تنقضي التشنارين ولا الا يأتي

 من الذاكرة الجمعية، من الموروثات البعيدة، كل ما اختزنوه فيها من طاقة المون المواجهة الخطر الآتي.
. . . كان أطفال الشُركس يصنعون دمية كبيرة من العيدان والقصب، يلفون


$$
\begin{aligned}
& \text { حنسه كَواشه زذوشُه يا الله } \\
& \text { وشك قيغشك تيغشُكَج }
\end{aligned}
$$

وكان الأطفال العرب، تقليداً أو غيرة، وربما نتيجة تراث قديم أيضاً، يدورون ني الشوارع ومم يرذدون :

أما الكبار فكانوا، بعد صلاة الجمعة، يصعدون الى الجبال، وهناك الماكيري دعاء

 بعض العتاب، ولا يخلو من استغفار كثير، طالبين من الله أن يبعث المطر . . . . كان
(19) عبد الر من بن حسن المبرن، عجائب الآنار ني التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل،
[د. ت.[^)، ج

الله يستجيب بعض الأحبان، وكان لا يستجيب في أحيان أخرى، لكن الناس لا يكفون عن الاتتظار والتضرع،"(r)

ليست هذه الجوانب المعيُشبة والاجتماعية منفصلة عن الجوانب النفسبة، فني
 لنستشهـد بما جاء في رواية دننا الماضي لعبد الكريم غلآب، وتقع أحداثها في فترات عصيبة أثناء الصراع للتحرر من الاستعمار الفرنسي. في تلك الفترة، وفي العالم من
 الصـلاة. يسجدون وهم بهتفون مـن أعماقهـم: اللـه أكبر ... وفي مدأة الليل
 المستبل بكل اططمئنان وخشوع . . . وفي هدأة يلي بهيم وتف عي يصلي في الظلام. وسمع الفتية أنيناً يتردد من أعماقه فأدركوا أنه يبكي . . . وأصبح الصباح فاختلى اليه


وكثيراً ما ينشأ التدين ليس عن وضوح الرؤية، بلِ عن التلّق في مواجهة الغموض واللحوف منه وعدم القندرة على التعامل معه تعاملاْ خلاقاً، فالإنسانِ بحاجة لأن يفهم معنى هذا الوجود الذي يصعب فهمه بسبب تعقيداته وعدم عدوديته في في الزمان والمكان. يقول جبرا ابراهيم جبرا في روايته بومبات سراب عفان : اأديانٍ
 حول علاقة الدين برغبة الإنسان في فهم الكون واكتناه أسراره وشرح معانيه وأصوله ونشؤهي وموقع الإنسان فيه، ومعرفة متنى الحياة والموت والظواهر الطبيعية وتفسير الأحلام والعجائب وتكوّن الوجود ومصير الإنسان فيه، والبحث عن الحقيقة الأزلية والقيم الططلقة والعاني النهائية لعدم القدرة على التعامل مح تنوعاتها ونسبيتها والشكوك
 للإنسان المعنى النهائي الذي ينظَّم الحياة والكون ويساعد على قيام الشُعور بتجاوز
 والخارق مكان العادي، واليقين مكان الشُك، والأزلي مكان العابر، والمطلق مكان

النسبي، والامتثال مكان الابداع.
(Y.)

(Yا (Y)








 نقيض للواقع المعيُّ، وهو ما يسوّغ الوضع القائم ويقَلَل من أهمية الـلياة الدنيا.

ولذلك لم يكن ماركس وحـده هو الذي تخوقف من الأوهام الدينية التي تمنح

 النفسية في الطفولة والاحباطات والمكبوتات العديدة التي يختبر ها في في عالم شـديد





 كما سنى في ما بعد، حين نبحث في العلاقة بين الدين والعائلة.


 والأنظمة والبيئات وأنماط المعيئة. يفسر المؤمن دينه بحسب أوضاعه وحاجاته الخاصة

Sigmund Freud: Totem and Taboo; : لـلضط (Y)
Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics (New York: Moffat, Yard and Company, 1918); The Future of an Illusion, translated by W. D. Robson-Scott, International Psycho-analytical Library; no. 15 ([New York]: H. Liveright, 1928); Civilization and Its Discontents, authorized translation by Jean Riviere (New York: J. Cape and H. Smith, [1930]), and Moses and Monotheism, [translated from the German by Katherine Jones] (New York: Knopf, 1939).

والعامة، فيهمل بعض جوانبه كما يقبل على بعضها الآخر، والتفسيرات التي قد تسود
 التي تناسبه فيعدّلها او يتقيد بأصولها رمزيأ أو حرفياً، يزيّفها قيا قصداً أو عفوياً، يستعملها في تسويغ الواقع أو فضحه، يمارسها مهـها مها كلفته من تضتحيات ويستند اليها في تحقيق حاجاته ورغباته، أنانية كانت او غير أنا أنانية．لذا يقال إنه في المجتمع ومن النفس الإنسانية انبثقت الآلّهة، فيتوضّل ديفيد معلوف في روايته حياة متخخئلة إلى التول：＂إنْ وُجدت الآلهة، فذلك لأنك أنـت الذّي اكتشفتهـم هنالك، رسمتهـم مـن


وقد اعتدت شـخصياً لزمن أن أسأل أناسأ من خلفيات غتلفة أن يصفوا لي كيف
 والثقة بأنه يستجيب لطلبات المحتاجين اليه، أو إلى عدم الإحساس به إلا إلا في حالة الـة







 الموضوع مفضُلة أن تتكل على إيمانها أكثر من عقلها، ولكن ما يقلقها أن النـاس
يفسّرون الدين بحسب مصالمهم الشخصصية .

وعبْرت بعض الأجوبة عن وجود قطيعة مع الله، فقال أحدهـم：ليس مـن علاقة بيني وبينه، وقالت سيدة فلسطينية أنها طلّقته يوم قتل الجنود الاسرائيليون
 دأئمة، أما الله فلا أحس به إلا في حالة الضا الضيق．وذكر أحدهر ألهم أنه يصلي اللى القديسين
 واتصلت بي بعد مدة لتقول إنها أصبحت تصليّ منذ اكتشفت أنها حبلى．

وأذكر هنا أنني طرحت هـنا السؤال لأول مرة على زوجتي أثنـاء سنر في الطائرة، وكانت هي ألتي وصفت لي علاقتها بالله على أنها علاقة مبةِ وخشوع وثيثة．

David Malouf，An Imaginary Life：A Novel（New York：Vintage Books，1996），pp． 28 （Y£） and 32 ．

ولا انتهت من الإجابة سألتني : (وانت كيف تصف علاقتك بالله؟٪). تردّدتُ قليلاً في الإجابة، ولكنتي حين كنت على وشك أن أقدم تصوراً، قالت : „لا تقل شيئًأ ونحن في الطائرة!" . وصمتٌ إلى أن حطت بنا الطائرة بأمان.


 عشائر بني لام في العراق إلى الله بجذا الككلام الآمر :
$\qquad$
$\qquad$

;


ومثل هذا ما يورده أمد العلاف عن التقاليد الدينية، ومنها أناشيد كان يتعلّمها الطلبة في المدارس القُرآنية في دمشق مطلع القرن:
 هذه جملة من التفسيرات الاجتماعية والنفسية التي تختلف في ما تذهب اليه، ولكنها تتفق في مدلولاتها العلمية على أن الدين "تعبير بشُكل أو آَخر عن إحساس
 فرضية أن القوة التي هي موضع التعبد هي رمز للقوة والتفوق في المجتمع الإنساني. وللتعمتق في ما ذهبنا البه، يكـون من المفيد الإشارة إلى عـد مـي من الأبـحاث
 النفس الاجتمماعي غاي سونسون الأين الذي حـي





 بفكرة تعلّد الآلهة. وما وجده انتشار اللسحر في تلك المجتمعات التي تتصف بنياب

ص • •
A. R. Radcliffe-Brown, «Religion in Society,» in: Louis Schneider, ed., Religion, (Y7) Culture and Society; a Reader in the Sociology of Religion (New York: Wiley, [1964]), p. 66.




 الحياة، ما يشرح لنا الألم والظلم والوت وتو وغيرها على أنها جزء من الوضع الإنساني.

 الئقافية في الإسالام من جتمّع الى آخر ، ويري مقارنة بين المغرب الأقصى واندونيسيل بحيث إن الاوضا الاجتماعية في كل منها رسمت المدود التي يمكن الإسلام أن بنمو ويتغير ضمنها
ومنها دراسة للطريقة الممدشية (سيدي علي بن همدوش) وأتباعها في المغرب


 القائم بسيدي أهمد دغوغيلم (r)
 الدينية، وعلاقتها بالتكون الطبقي (طبعات السادة والشيوخ والمساكين) وطبيعة توظيفاتها في الضبط الاجتماعي وعلاقات القوة والمكانة الاجتماعية والتفوق

 قام با مايكل غيلسينّن وديل إكلمان، وهي تتركّز على جوانب متنوعة من من الطرق
 يعني الإسلام للمسلمين في العصر الحديث، وكيف ان هذه الععاني ختختلف باختلاف مواقعهم في البنى الاجتماعية والاقتصادية.

Guy E. Swanson, The Birth of the Gods: the Origin of Primitive Beliefs (Ann Arbor, (YV) MI: University of Michigan Press, [1960]).
Abdul Hamid El-Zein, «Beyond Ideology and Theology: The Search for the (YA) Anthropology of Islam," Annual Reviews Anthropology (1977).
Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures; Selected Essays (New York: Basic (ץ $\uparrow$ ) Books, [1973]).
Vincent Crapanzano, The Hamadsha; a Study in Moroccan Ethnopsychiatry ( ${ }^{( }$•) (Berkeley, CA: University of California Press, [1973]).

## ثانياً: التمييز بين الدين والطائفة، وبين الدين الرسمي والدين الشعبي والتصوف

كنا قد تحدئنا في الفصل الثاني عن الانتماءات الدينية والطائفية فتجدر العودة الما ذلك. هنا نقول ان مهمة دراسة الحياة الدينية في سياقها الاجتماعي والمين ولناريخي تتتضي





 زوحية خاصة ذات صلة وئيُة بردة الفعل، لوجود ميل واضح للإغراق في المجردات والماديات ونتيجة لِصول فجوات عميقة بين الطبقات الاجتماعية يرافقها إحسانس بالعجز والاغترابـ

1 ـ الـديـن والطــائفة
إن من يدرس الحيباة الدينية من منظور علم الاجتماع بدلاً من التحاليل الفقهي


 والقوى الفاعلة فيها كرجال الدين، بالمقارنة مع جماعات طائفية ألخرى موجودة في المجتمع نفسه .
حّد ناصيف نصار الطائفة، في سياقِ دراسته للمجتمع اللبناني، بأنها "جماعة

 فذلك عائذ الى نوع فهـهـها وتطبيقها للدين والى الظُروف التاريخبة التي اجتازنها"، ،

 دينية بممارسة عقائدها وشعائرها وتنظيم كيانها العائلي الاجتماعي")(r)

دلر النهار، •19r)، ص دبا.

وقد يغلب التوجه الطائفي، فيتخذ طابعاً سياسياً تؤسس الطوائف بموجبه
 يقابلها ضعف الدولة المركزية، والميل عند الأغلبية الدينية في بجتمع تعلّدي لتحديد
 الحقوق والواججبات وتتمتع بعض الطوائف على حساب الطوائف الأخرى بالنفوذ والجلاه والثروة والمكانة الاجتماعية، والتدخل الثارجي من من قبل قوى أجنبية تعمل على ترسيخ هيمنتها . بالإضافة الى ذلك يصبح لكل طلائفة مرجعية خارجية تعمل في المدى البعيد على مزيد من التجزئة .
توصَّل جمال همدان إلى أن (امشكلة الطائفية) مهما بدت (اقديمة في العالم العربي، فإنها لم تنفصل في أي مرحلة من مراححلها عن الاستعمار : هو الذي غذّاهـا إِلا إن لم
 الصليبية. . . تذرعت بحماية الشُيعة من السنيين . . . فضلاً بطبيعة الحال، عن زعمها حماية المسيحيين")، و"الاستعمار التركي، لكمي يضرب عناصر الدولة المتنافرة بعضها

 هذا فإن الاستعمار التركي، بتعصبه الضيق الأفق واضطهاده للسُيعة، هو الذي زلـئِع الأشو اك بين الفُرق الإسلامية نفسها. . . تم يأتي الاستعمار الأوروبي بنفسه يستغل الطائفية بلا مواربة وكسياسة مرسومة . . . فاحتضن الأقليات وعمل على خلق شعور بكيان خاص لها)(rr)




 الإسـلامية ودعوة وحـدة المؤمنـين هي الشــعـار المضطرم في طول العـلم الإسـلامي ${ }^{(T r)}{ }^{(T)}$
ومثل هذه المقولة بالذات هي التي اعتمدها المفكر الأمريكي صموئيل هانتغنتون في كتابه صراع الحضارات في عحاولة للّه الفراغ النظري والتسوينغي الناتج من انتهاء

(YY)


الإسلام السيساسي. وهذه النبرة ذاتها شُجعت قيام نبرة مضادة، باعتبار أن لكل عصبية
 كثيراً ما يرغب في التأكيد على أن الآَخر متعضِب ضد جماعته كي يبرَز تعضُبه هو باكذات.

وقد يبتدع الإنسان هويات أسطورية في عـاولة لتخلبه عن هويته المجتمعية





 توضل اليه جورج قرم في دراسته لظاهرة الطائفية في المجتمعات التعدندية ولطبيعة العاقات بين الطرائف في بُتمعات العصور القُديمة، المسيحية والإسلامية منها، موضها أن الديانات تتحوّل مع الوقت من حر كات زائدة الـ مؤسسات حانظة رسمية نقدم مصالح الجماعة عل مصلحة العقيدة(5)
وقد خلص جورج فرم في كتاب آخر هو مدخل الم لبنان واللبنانيين إلى أن








 ذلك، اتضح لنا ناريخياً أن التباءد النفسي الاجتماعي بين الطوائن التي تنتمي الي دين

النهار، (19V9)


واحد قد يفوق التباعد بين الطوائف المختلفة الأديان. هنا ما يمكن القول به بالنسبة للعلاقات بين السنة والشيعة والدروز في لبنان، بالمقارنة مع علاقات كل منها مـا مع الطوائف غير المسلمة. كذلك يمكن القول إن التباعد بين الموارنة والروم الاور الموذئكس قد يفوق تباعد كل منهمـا عن الطوائف غير المسيحية في بعض مظان الماهره. لنـلك وجدت في دراسة لي حول العلاقة بين الانتخابات النيابية والانتماء الططائفي (كما


 عشرة طائفة مسيحية (ومنها ما يمزج بين الطائفة والانتماء العرقي)، ونمس طوائف إسلامية. ثم إن غالبية هذه الطوائف تخضع مباشُرة لسلطة مرجعيات دينية خارجية ذات مصالح متناقضة

ومن المهم أن نلحظ أن التباعد الاجتماعي النفسي بين الطوائف لا يقتصر على

 للعلاقات بين المسلمين والاقباط في مصر إلى أن أخطر ما يتهذد المجتمع هو النيل من تماسك جماعاته، والى أنه يستطيع دفع الأذى عن نفسه فقط في اطار نمو الملامعة الوطنية وليس الملامعة الطائفية. إن الفراغ الذي حدث نتيجة خعف الِّ الملافة العئمانية وغزو الاستعمار البريطاني لمصر تسبنب بحصصول انقسام بين دعاة إحياء الملالافة ودعاة التماسك الوطني في جابهة الاستعمار البريطاني. وقد استُعملت الطائفية كأداة حزبية

 المؤيد واللواء من جهة اخرى؛ وما تبع ذلك من مؤترات قبطية ومؤتمرات إسالامية
 الديمقراطية وتبلور الوعي القومي(ب)

ولم يقتصر التنظيم الطائفي على الدين وإن كان هذا مـا نركّز عليه في هذا الفصرل، بل شمل الأسر والحرف والتجمعات العرقية المختلفة، الأمر الذي يبينِ مرئ مري أخرى مـدى العلاقة الوثيـيقة بين الطـائفة والتـنظيم الاقتصـادي عبد الكريم رافق في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام الى ما أسماه طوائف أُسرية وحرفية كما يبدو في حديثه عن ("طائفة من أولاد العرب")، و(االطائغة الأولى من (7ץ) طارق البشبري، المسلمون والأتباط ني إطار الجماعة الوطنبة (القاهرة: الهيية الصرية السامة
للكتابج، •19^)، ص r ـ ד.

آل العظم" واطوائف حرفية في مصر"ه . يقول رافق ان الطوائف الحرفية في أنواعها







 حرفية شُيخها كما في الطوائف الدينية، وقد كانت هناكُ رابطة تجمع بين الفرف الصوفية والـرفيين .

وفي ضوء هذا العرض، يعرّف عبد الكريـم رافقق الطائفة بقوله: الم يقتصر استعمال كلمة (اطائفة) على التنظيم الحرفي، إذ أطلقت أيضأ على طائفة دينية، كما في شيخ طائفة اليهود، او على جماعة من المقيمين الأغراب، كما في شيّيخ طائفة المغاربة،


(أي البدو) وقطاع الطرق، وطائفة الحرامية والسراق، أو طائفة ألّسراقين.'rv).
وعلى صعيد التنظيم الديني توزع المسلمون الى طوائف سنية وسُبعية جعفرية
 الموحدون الذين يعيشّون في سوريا ولبنان وفلسطِين) وعلوية (وتُعرف بالنصيرية أيضاً
 في سوريا) وشافعية واباضية (المُنرب ومسقط وعُمان) . وقد شهـندت بعض العهو العود ميلا للاضطهاد والفتن والتححكم، مكا يدل على قدم الطائنية، فقال أبو العلاء المعري

$$
\text { (توفي عام } 1 \text { م): }
$$


 الصحاب البدع (وقصد بذلك اللدروز والعلويين بخاصة) . وقد عانت الططوائف والفرق
 وعيها الديني، بدءأ من مقتل الإمام علي بن أبي طالب ومذبحة كربلاء التي استشهـد

عبد الكريم زانقن، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحدبـ


فيها المسسن، وما تبعها من احتفالات عاشوراء التي اكتسبت مظاهر شُعبية يدور حولها خلاف في الأوساط الشبعية، كما سنرى حين نميّز بين الدين الرسمي الـيمي والدين



 الفرح وإدخال البهجة على الأطفال"، .





 والقيام بدور المعارضة التّاريخية، والإقامة في مناطق نائية وجبلية وزراعية من العراق
ولبنان والخليج .

وقد تعرّض الموحُدون (المدروز" لـدة مذابح شـملـت (اسبي النساء والأولاد

 وهي عندهم أيضاً نظام سري يوصي بالكتمان والتظانر
 للهجرة/الخادي عشر للميلاد)، فكان االقابض على دينه كالقابض على البُمر فسمحع لa بالحيطة والإنكار عند الاضطرار، فالله عالم بما تظهرون وما تكتمون|"(ع)

كذلك اعتُبرت العلوية فرقة شيعية باطنية انطلق دعاتها من العرافق وتعرض أنصارها لاضطهاد السلطة الإسلامية السنية فاعتصمو! بالجمبال والأماكن النائية. وتعتمد باطنيتهم على (تأويل") النص باعتبار أن له معاني ظاهرة ورمزية، وعلى فكرة تجلي الله

 ويقوم نظامهم الاجتماعي على وحدات عشائرية كبرى منها عشُائر الحدادين والحياطين


والكلبيين والنميلاتيين والمناورة والقراحلة والرشاونة والعمارنة وغيرهـم．وقد لا تتمركز العشيرة في منطقة واحدة بل كثيرأ ما تتوزع في أماكن متباعدة ．
وإن كانت العلوية طائفة صغيرة إلا أنها كانت جزءأ من تيار كبير، كمـا يظهر


 لهمر｜｜（عالة العلويين في جبل النصيرية．．．وبوصول هذه النُشائد هائج العلويون في

وهناك في المجتمح العربي طوائف مسيحية عدة لككل منها تجمعاتها وكنائسها

 بحسب الانتمأات العرقية من شـرقية ولاتينية وسريان وكلدان وأرمان ألمن وآشوريين．وقد

 الذي لم يجنبهم الاضطهـاد النذي كان قد أهبح لزمن بعيـد جزءءأ من المخْزونات النفسية．


 رسول الله ．．．فإن شهلتم بذللك حُرُمت علينا دماؤكم وأمو الكم وذر وراريكم وكتنم لنا إخوانا، وإن أبيتم سرت اليكم بقوم هـم أشد حبآ للموت منكـم لشرب الخمر وأكم أكل لـم الخنزير، نمّ لا أرجع عنكم ان شاء الله تعالى أبدأ حتى أقتل مقاتليكم وأسبمي

 يميزهم من المسلمين، فأمرهم بأن يضحوا صلباناً ختشبية بارزة حول أعناقهمر．
وفي ما يتعلق بمضمون الأحكام الحاصة بالعلاقات بين الطوائف في الحماضرة الإسلامية يقول جورج قرم إبا كانت مشُبهة لتلك الأحكا الحاضرة المسيحية．ومع ان بعض الفقهاء المسلمين كانوا ينظرون الى الجزية على أهل

 القدس والمليل（عمان：：مكتبة المحتسب،＂

النمة كمكافأة على المماية، وهو تقليد مقتبس من البداوة واستمرار لدوروها ونا وتأثيرها






 بابنزال عقوبة الموت بالمسلم لو قتل ذميأ . كذلك أشار قرم اللى ان بين القيود الأخرى في الحاضرة الإسلامية عدم أهلية اللذمي للزواج من من مسلمة وللوراثة من مسلم وحتى من الذمية المتزوجة من مسلم(! (ז)
 توحيدية، ومنها الصابئة واليزيدية في العراق والبهائية وغيرها ما يقوم على أسس قبلية

 في المسيحية واليهودية والديانات البابلية القديمة، وتميل الى تمجيد يوحنا المعمدان ألماني أو



ومن الطوائف التي دبجت بين مصادر عديدة من الاديان اليزيدية، وهي طائفة



 التي تنتقل معتقداتها الدينية شفهيًاً من جيل إلى آخر . ويشير البعض الى أصحاب الططائفة اليزيدية بـ ا(عبدة الشيطان"، ، بسببب أنهم يعتبرون (إبيلس") أحد الملائكة المتمردين على طاعة الله والذي سيعود الـى ربه يومأ ما ما .




ذلك هو السبب في أن المسلمين الأوائل اعتقدوا أن اليزيديين يعبدون الشيطان . والواقع أنهم يعتبرون التوراة والانجيل والقرآن كتبأ مقدسة، ويخلطون كثيرأ ما الما جاء
 الديانات القديمة وغير القديمة إثارارات الـ عبادة ما يغانه، الإنسان وليس مانيا يكبه نقط، ومن ذلك عبادة التمساح في الحضارة المصرية القديمة، كما ذكرنا سابقاً .






ليس الاضطهادات شأنأ دينيأ، بل هو ظاهورة طائفية ذات ارتباط وئيق بالصراع الاتتصادي السياسي، وبالامتيازات التي تتمتع با بعض الطوانئف والطبفات بعضها
 والاختلاف في التوجهات السباسية من مواقع الناس في الترتبب الطبفي الهرمي السائد في المجتمع. كلما ازداد حظ الطائفة وكثرت امتيازانها وارتفعت مكانـيانتها الاجتماعية في بنية التنظيم الطبقي الهرمي، ازداد ميلها للتمسك بالوضع القائم والححانظة عليه وتعمْقت عصبيتها ضد من هـم دونا شا شأنا. وعلى العكس من ذلك تاماً، كلما تدنت مكانة الطائفة، ازدادت اغترابا ورغبة في تنيير النظام القائم. وفي مثل هذه الحالة تفل احتمالات الاندماج الاجتماعي فيكون التغـنـخ الذي يعبّر عنه

 ومصر وألسودان وتبرص ويوغوسلافيا وغيرها، توضانـلت عالة الأنثروبولوجيا سعاد جوزف (عربية ـ أمريكية) الى ان هذه النزاعات ذات صلة بكل من النظام العاللي
(80)

سعاد الصباح، [د. ت.






والنظام المحلي، وفي الخالتين تقوم النزاعات على التـميزّ في مواقع النفوذ والجـاه والثروة. لنلك لا تكون النزاعات الطائفية دينية سوى في مظاهر ها الما الـنارجية، بل هي

 تغفي طبيعة النزاعات وتموّه جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستبداد اللسياسي ونيا ورد عند جورج قرم ان (أبناء الأقلميات في مصر - من أقباط ويهود مصريين ونِّصارى
 النكبرى بادروا الى تأويل بادرة جمال عبد النا



ومن الأدلة على أن تزايد الفروف الطبقية يؤدي الى حصول نزاعات طات ائفية ما
 انتعشت في البحرين والكويت بعد ان تجاوزها الشعب من خلالول نضالوالاته اللوطنية السابقة. وفي ظل الازدهار الاقتصادي الحيالي، انتعشت الطائفية كما يبدو واضحال من من خلال انتخابات المجلس الوطني (فلم ينجح أي سني مثلا رشح نفسه في منطقة انتخابية أغلبها شيعة، وكذلك لم ينجح أي شيعي في منطقة انتخابية أغلبها سنّة، على الرغم من الشعارات والدعم الوطني. وفي الكويت حيث أصبح تقليداً ان هناك دوائر


وأشار خلدون النقيب الى ان علاقة المو|قف السياسية بالقضية الملهببية ظاهرة عريقة مغرقة في القدم في بجتمع الحليج والجزيرة العربية. من ذلك ان النـئ التحرك الزيدي

 امتداداً لهذا الموقف التاريخي. ولكن المنافسة بين قحطان وعدنان لم تمنف عند هنـ المنا الحد، فالقبائل التي اعتنقت المذهب الوهابي في نجد كانت تنتمي إلى ربيعة بن

Suad Joseph and Barbara L. K. Pillsbury, eds., Muslim-Christian Conflicts: (0 1)
Economic, Political, and Social Origins, foreword by Charles Issawi (Boulder, CO: Westview Press, 1978), pp. 24-28.


المعاصرة (النكويت: دار اللسياسة، IQVV)، ص YV.

عدنان. . . . ثم إن القبائل العمانية التي اعتنتت الملذهب الإباضضي كانت في غالبها


ومن طريف المناقشات في هذا المجال الاطروحة التي قدّمها كمال صليبي في

 الإيمان الديني بل العصبية القبلية. ان الطوكي الطئف المسيحية والإسلامية في المشرق العـربي


 فظلهرت الطوائف المسيحية من نسطورية ويعقوبية وملكية ومورانية انية (وهو الاسم العربي


 والنصيرية والدرزية (00)

وعلى العكس من ذلكّ، وجدنا أن النزاعات الطائفية تخفت في فترات الكففاح
 الانتفاضات الوطنية في سبيل الاستقلال، كما حدث الوث في ثورة 1919 وعهـد سعد

 كانت تعود للظهور في فترات انحسار التيار الوطني . الن مئل هذا التُعديم ينطبق أيضأ على البلدان العربية المتعذدة الطوائف ضمن الدين الؤاحد او بين الاديان المختلفة.

> Y ـ الدين الرسمي والدين الشعبي

كما تقتضي دراسة إلحياة اللدينية من زاوية علم الاجتـماع التمييز بين الدين والطائفة، فابنها تتتضي كذلك التمييز بين الدين الرسمي والدين الشُعبي .
 مشُروع الستشراف مستقبل الوطن العربي. كور المجثمع والدولة (بيروت: مركز دراساتات الوحدة العربية، .vo (l9AV
Kamal Salibi, «The Tribal Origins of the Religious Sects in the Arab East»" in: ( 00 )
Halim Barakat, ed, Toward a Viable Lebanon (London: Croom Helm; Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1988), pp. 15-26.

نعرّف الدين الرسمي على أنه المعتقدات والممارسات الدينية كما تحذدها المؤسسة الدينية التاريخية وعلماء الدين القائمون عليها. ويتمشل في المجتمع العربي عند الميار المسلمين


 الدين الرسمي لدى المسيحيين العرب بالكنائس والبطريركيات المختلفة . ومن منظور
 الدينية. ويترسّخ الدين الرسمي حيث تقوم تراتبية هرمية بين رجال اللال الدين وعلمـيأثه




 الحاكمة، والمسجد، والعلماء، والوحي الالنهي. ويكون مركز المؤسسة الدينية الرسمية المدن وبخاصة العواصم، ويضعف نفوذها او تّتُل سلطتها في الأرياف والبادية .

وليس أدل على الدين الرسمي من الجهاز الديني في علاقاته مع السلطة الحاكمة
 دراسة أججراها عبد الغني عمماد حول الجههاز الديني في مدينة طرابلس في العهـد
 الجماعة في المسجد على صلاة الفرد، وأن مفتي استانبول الذي لقبَ بشُيخ الإسلام
 موظفين "ايرتبط استمرار رزقهم بمدى رضى الحاكم عنهم")، وأن الهيئة الدينية كانت
 الوظائف الدينية في مدينة طرابلس كانت تتألف من وY و وظيفة للجهاز الديني تتدرج
 والمدرس والمؤذن والموقت أو الميقاتي ومؤدب الاطفال . وكان من الماني المائد أن تـتم الوراثة
 وكانت الأوقاف مؤسسة غنية ومصدر تويل المهاز الديني وقاعدته المادية(7).

ويُستدل على ارتباط المؤسسة الدينية الرسمية بالدولة أو الحاكم من دراسة تاريخ
(07) عبد الغني عماد، البهاز الدبني والعائلات الدبنبة ني طرابلس، سلسلة دراسات ميدانية (بيروت: الجامعة اللبنانية، معهد العلوم الالجتماعية، 1917).

الأزهر الذي تأسس في القرن العاشر المِلادي／أو الرابع الهـجري، بعـد أن أسس

 خلال عصر الدولة الأيربية في القرن السـادس الهـجري حتى تم تجديده في عهد الظاهر بيبرس في القرن السابع الهجري．وني العهـد المملوكي تم إنشاء مدارس ملحفة بالجامع لدراسة المذاهب السنية وتم تعيِن علماء لككل مدرسة وكانت لهم رواتب．كل ذلك يدل على أن الأزهر ارتبط بسلطة الدولة رتُعرف عهوده بعهود ｜
أما الدين الشُببي نهو المعتقدات والممارسات الدينية باستقلال نسبي عن المؤسسية الرسمية، وهو شديد التنوع بحسب اليبئات والنظم الاجتماعياعية والأحوالن الاقتصادية وأنماط الميئة، ويتمركز حولن المزارات أو أضر حة الأولياء والقديسين الصالينين من لهم أصول في التاريخ حول شخصيات أسطورية، ومن عناصره تدرجات المات القداسة، والتغسيرات الرمزية، وضعف العلاقة مع علماء الدين（خاصة حبن يمثلون السِيلطة
 تعود في بعضها الى ما قبل نشوء الديانات التوحيدية．ومن عناصره الأخرى التشديد
 الذاتية والورع الداخلي، والايمان بالعجائب الخارقة وبالبركة، والتألوأويل ．ويتمركز التعبد حول شُخص الولي والقديس أكثر منه على النصوص والتعاليم المجزّدة． وينتـر الدبن الشُعبي خاصة في الريفـ والبادية وبين الفتراء والمحرومين
 المرأة والرجل، والطبقات الدنيا والفلاحين والبئساء ．وقد تبين من سلسلة دراس السات بإششراف عائشة بلعربي في المغب أن من عادة النساء زيارة الأولياء باعتبار ان المجتمع

 مقصورة على نسأء الطبقات الفقيرة．．．ذلك ان الـاجاجة الم زيارة الأولياء ترتبط


 العلماء ورجال الدين الذين يتمسكون حرفيا بالنصوص التشريعية．كذلك يتسع انتشار


الدين الشُعبي عندما يتحوّل الله الى فكرة بجرّدة نادرة التجلي في الواقع المعيش . من

 اللى التعذددية من جديد عندما يبنعد الله عن الناس ، اي عني التجريد فيحتاج المؤمن الى وسيط حسي يصل بينه وبين الله. وانطلاقات من هذه النظا لنظرية
 الإسلام بين الدين الرسمي والدين الشعبي في بجتمع الغرب، أو التالتأرجح بين سيطرة
 بين المؤمن والله والاختبار الذاتي والحدس(1)

ويقوم بين الدين الرسمي والدين الشُعبي صراع خفي ومعلن يتخذ مظاهر عدة في الحياة اليومية. وقد تمخنـت الؤسسة الرسمية، دينية وسيـياسية مـعأ، من منـع الممارسات الشعبية في المملكة العربية السعودية، وتجاهلتها في بعض البلدان المان الأخرى




 يكثر وجود أضرحة الأولياء والمزارات والزورايا والطرق الصوفية في ألميا أحياء المدن الفقيرة






ومن خلال دراسة الديانات القديمة، يتبين ان الكثير من مفاهيمها مستمر في الدين الرسمي والمدين الـُـعبي في الزمن الحاضر، وربما في الأخير أكئُ منه في

Ernest Gellner: "A Pendulum Swing Theory of Islam," in: Roland Robertson, ( $O \wedge$ ) comp., Sociology of Religion: Selected Readings, Penguin Modern Sociology Readings (Baltimore, MD: Penguin Books, [1969]), pp. 127-138, and Saints of the Atlas, Nature of Human Society Series (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969).

$$
\begin{aligned}
& \text { (0q) الشيـخ عبـد العزيز بن باز، نقد القومبة العربية عل ضو، الإسلام والواتع، طـ ؛ (بيروت: }
\end{aligned}
$$

الأول، باعتبار انها كانت ألصقق بحـياة الإنسان وأقل تجريداً . وجد فراس السواح


 العناصر في الديانات القديمة تسرّبت الى الديانات التات التوحيدية السائلدة حاليأ . ما روي






 المعنى نكون قد أقمنا جسرأ طويلا مباشرأ بين "انانا") السومرية والسيد المسيح"|(•) ومصر هي بجتمع زراعي أصيل، فلذلك ليس من الغريب أن يستدل من دياناتها القديمة ان الصراعات بين الالالهة كانت تمثّل الصراع بين الجماعاعات، وإن يظهر فيها أخناتون الذي قال بفكرة الإله الواحد وأختذ بالتعاليم الدينية التي تشدلّد على أهمية القوة الكامنة في قرص الشُمس فسبنحها بنشيد جاء فيه : إنك أنت الإله الذي ليس له صنو وأنت الذي خلفت الأرض بإرادتك وكنت وحذك رنص . . . وأثتعتك هي التي تسقي كل الحقول
وتصبح الأرض كل يوم في عيد .


 لا يظهر فيها جنسه إن كان ذكرأ أو أنثى .

 يقول فراس السوأح: "(ل) كانت السمماء هي أسمى ما في الكون ون وأكثره تعبيراً عن

(يروت: دار الكلمة للنشـر، 19AT)، ص Y\&9.

عظمة الصانع نقد صارت مسكنـاً له ورمزاً، ومنها استمد اسمهه في معظم أساطير


 ولكنها أكثر التصاقاً بالناس وحياتهم وأمور معاشهم"" . وهذا ما حدث لمـه للعبرانيين، فما






أنقذنا من يد أعدائنا فنعبدك||(7)

وبين الذين ميزووا بوضوح بين الدين الرسمي والدين الشعبي مؤرخ الحياة الدينية


 الُسوري علدة أماكن مقنسة مشتركة، كما انهم يشستركون في معتقفات وات وأساطير شُعبية

 الطبيعة، ما زالت ناعلة في الريف السوري"|"(1)

ويعود هذا التيار المشترلك بين غختلف الفلاحـين، بصرف النظل عن انتماءاءهمم الدينية، الل ما يسميه حسني حداد ترأبط الحمياة الاقتصلادية وإلحياة اللدينية في القرى





 اللمطر لا تزال تسمى الى يومنا هذا بأرض بعلية أو أرض البعل. .

(TY) حسني حداد وسليم بجاعص، بعل هداد: دراسة ني التاريخ الدبني السوري (بير:ت: دار أمواج، 1994)، ص ا191.






 تقدم أوصافاً شعرية بأن الؤلي (يساوي الفصول ويكلل الأشجار بالـخضرة ويفك علك عقال
 بعد غياب الشُمس"، وان الفلاحين في نلسطين يستنزلون المطر بالحصلاة التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { يا سيدي خضر الأخضر } \\
& \text { اسقي زرعنا الأخضر } \\
& \text { يا سيدي يا مار الياس } \\
& \text { اسقي زرعنا اليباس (r) }
\end{aligned}
$$

ويقول د. خالد صناديقي في كتابه تصص القرآن ان الخضر شـخصية إنسلامية

 الـضر هو ايلما او الياس، وإن الصـوفيين جعلوه إمامهـم الأعلى ومرجعهم الروحي وتالوا إنه حي لا يموت النى يوم العيامة .
ويذكر محمد العبد الله في تحعيق له حول المزارات في لبنان، ألن المزار يلـبـ





 يقيم النص الديني الصلاة بين المؤمن والله دفعه واحذة يصبح بعدها الله تجريداً ويبقى
 الطلب، اي متلائمة مع حاجات البشر المادية في تفاصيل حياتهم المادية. فمن المسجد
(في الإسلام) حيت يتم الاتصال الروحي بالله عبر الصالاة، ينتقل المؤمن الى المزار



ويتناول عحمد المززوقي مسألة الاعتقاد بالأولياء بين قبائل الجلنوب التونسي من
منظور الدين الرسمي في المدينة، فيشير بنوع من التعالي إلى رسوخ هنا الاعتقاد

 تظهر قباب أضرحتهم صغيرة وكبيرة اللى جانب علامات تتمئل في دوائر وفي زوايا
 صالحين وصانحات ودراويش ومعاتيه وجاذيب في يوم من الأيام وبقيت مزارارأ للسذج
 الاشجار الصحراوية فأصبحت مزاراً يتيمن بها البدو ويكرمونها بالذبائح والأطعمة،


ويتابع المرزوقي تعليقاته، ، باستخفاف، على كيفية تناقل الناس عشرات ات القصص



 أولئك الأولياء . . . فُيتّهم بالكفر او الالحلماد في الدين . . . . وإذا حاولت ألنـي أن تقنعهم بأن



وتنتـُر في المغرب العربي بعامة مثل هذه الزوايا التي أسسها مرابطون تُنسب
اليهم علاقة خاصة بالله لصلاحهم وعلمهمr، وقد جرت حولهِ وميدانية مهمة، ومنها دراسة إرنست غلنر التي سبقت الاشارة اليها. ثم هنالكا درا دراسة


1911)، ص 0.0.




 هذه البلدة يدعون أنهم من سلالته مما أهلهم لأن يتوارئوا (اسره") فلعبوال، وما يلما يزالون

 ذات جاه وامتيازات خاصة(TV)


 التناقض بين مبدأ المساواة في الإسـلام والتـفاوت الطبتي الراسـخ في المجتمعات





وتقام في المغرب مواسم سنوية للأولياء، ومنها موسم يقام للؤلي سيدي محمد

 والخدمات والمشاركة بوسائل التسلية والسمـر وتعزيز علاقات التقربى وغيرها النـا من العلاقات الشخصصية. ثم إن هذه مناسبة لالتقاء المدينة والبادية فتنشأ بينهما روابـا وبط


 أحفاد الولي الشُرقاوي الى البوادي لزيارة أتباعهم وللدعاء لهـم مقابل هـدايا ونذور اعتادوا الحصول عليها .
 لأربعة أسباب هي: (1) أن غيابها يتركُ فراغاً ثقافياً على المستوى الشُعبي لأنها (وسيلة

Dale F. Eickelman, Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center (iV) (Austin, TX: University of Texas Press, 1976).
Paul Rabinow, Symbolic Domination; Cultural Form and Historical Change in (7N) Morocco (Chicago, IL: University of Chicago Press, [1975]).

قوية وتلقائية للتعبير الجماعي وللخروج من الكبت"، (Y) وهناك جان جانب الأناشيد

 البادية النين يعيشون منعزلين في دواويرهـم الصغيرة حيِّة رتيبة ذات أفق محدودال، ،
 بعض المواسم مناسبة لتنشيط البغاء وعَريك العلاقات الجنسبية غير المشُروعة، وبث
 هذه السلبيات موجودة سواء كانت المواسم أو لم تكن. ومن الما لمحقق أَن المواسم |ذا أعيد فيها النظظر، من المـكـن ان تصبـح أداة فعـالة للتـربية الشُعبيـة والارشاد الأخلاقي|"(79)
وكما اضطرت الدولة ومؤسسات الإسام الرسمي في المغرب لمهادنة مثل هنه
 الحـالات. هذا ما نتبينه من دراسة سيد عويس لظا لاهرة تو جيه الرسائل الى ضريح الإمام الشافعي (توفي عام مام 1 م)، وذلك عن طريق البريد الرسمي من جميع أنحاء مصر .
 المشاكل التي يعانيها الناس طالبين حلولا لها بال بعد ان ينسوا من إمكانية حلها في الوالواقع
 الإمام الشـافعي طلباً للعون في حل شُ الماوى محددة، ومنها ما يتعلق باللاعتداء عليهم

الانصاف ورفع الظلم او حتى الانتقام من أعدائهم .

 لأخذ حتي من هؤلاء المعتدين لأني رجل فقير ولا جاه لي ولا سندها)، واأجرني يا
 المدد المدد يا ساكن مصر يا سيدي الإمام الشافعي"، ووأنا منتظر أمر الله حتى أرى أمى


 مأنور - دينادى على الناس يوم القيامة بأسمائهم متبوعة بأسماء أمهاتهم(V)

الــاني ([القاهرة]: المركز القومي للبحوث الالجتماعية والمبائية، 1970)

ليست هذه الظاهرة أحد رواسب الماضي السحيق المعوقة للنهوض في المجتمع



 ترفع عن صدورهم أعباء الحياة . إن اللدين الشعبي كما يمارس في المجتمع العربي




 للأونلياء، يفوّض السُعب أمره لهم بدلا من بابهة الواقع بالاعتماد على طلافاته وموارده


 أنبياء يكِّدون الـبانة.

وبهذا يستمر اللجوء البائس الذّي قد لا يقتصر على الأفراده، بل يشُمل المجتمع






وهنا نتساءل : هـل في هذا التصرف الرسمي ما يختلف حقاً عن التصرف
 الكرامأت فيها يقومون بكتابة التعاويذ وقراءة آيات آلقرآن في معالجة الأمراض، ونا وما أئبه من مشكلات مثل الكشُف عن حظ الإنسان. ويروي هنا الكتابه، مثلاً، قصة سيدة افتقدت ولدها مدة طويلة (اورأت ذات ليلة في منامها رجلا" يسلم عليها ويعزفها

 التطر في القلعة . . . فإنه سيبشرها بعودة ولدها المققود. ولم تعبأ المرأة. . . . بهذا الحلم

وأخذت الأمر على انه برد أضغاث أحلام، الا أن الملم نتسه بعاودها . . . فتستيضظ



وهذا تامأ ما رواه لي سائق في جولة في القرى السورية المتيّدة بين برشّين
 المرور عند إحدهـا، أخبري السائق أنه بُنـي حديثّأِّا بعد أن ظهـر ولي من الأوليّاء
 له ما أراد. وكنت قد سردت في روايتي إنانة والنهر كبف ان خوري إلحدى القرى







 أكان أم غتيآ، وبنى كنيسة مار جرجس ومنز

وتنعكس بعض مظاهر الصراع بين الدين الرسمي والشُعبي في الكتيُـر من

 يمثل حنين البساطة والطهارة والقرب من الناس في حضوره وغيابه، وبيّم بخاصية بالدحرومين والضعفاء من دون مقابل . أما الإمام فيمئل في هذه الرواية التعصب
 أن القرويينِ يغضّلون المتصوف على الإمام، اذ يعتبرونه مصـدر البركة والإنتاذ فيما يرون في الإمام قوة ممعية مستبدة .
ولقد روت قصة سره الباتع ليو سف ادريس أن شاباً بريئأ أراد أن يعرف سر
مقام السلطان حامد المنتشر ني عدد من القرى الصرية والذي يقدم له الفلاحون
(VY) دار الثـعب، (19Ar )، ص 109.


الفقراء نذورهم ويضيئون له شموعهـم ويتنازلون له (اعن قروشهم ليجعلوه غنـياً،

 الشاب أن الولي لـ يكن سلطانأ بل فلاحاً عاديأ حارب القوات الـوات الفرنسية المحتلة بعد أن


 عليها على حساب فقراء الناس (V\&)

وبين أبرز الاحتفالات الدينية الشُعبية تقاليد الاحتفاء بالأولياء وآل البيت، ومنهم السيدة زينب التي أصبحت ملـجأ المستضعفين كما يتبين من مسجدها فـا في القاهرة وضريهها في دمشّق، فأصبحت (أم العواجز") وبمئابة "اديوان المظالم" و"أُم



 فهي كما يظهر من تراتيل الكنيسة، سِلوة المحزونين وشفيعة الناس في أزمنة المحن
 (لأننا كلنا بعد الله إليك نلتجىء بما أنك شفيعة وحصن لا ينُّق ولا ينصدع" .
r ـ الصوفيـة
وللدين الشُبي تجلياته الماصة في الطرق الصوفية الواسعة الانتشار في المجتمع








في الدين الشُعبي، وصعيد التأمل الفكري كمعاناة في السعي للتوحل الى الحتيقَة.
(VE) برسف ادربس، المؤلفات الكاملة (التاهرة: عالم الكتـب، [V)

على صعيد فكري، تقلب الصوفية معادلة العلاقة مع الله من علاقة خرفـ الى


 الصوفية، كما يقول أدونيس، بالتجربة الباطنية، وتقوم على تجاوز الثقافة السائدة
 المعرفة الكامنة وراءه بتأويله وارجاعه الما ألموله والميا والكشف عن حقيقته، فالظاهر اليس

 الطريق التي يسلكها الصوفي لمعرفة الحتيقة هي التجربة الحسية او المُشاهدة بالسفر من من
 وينتهي السغر صعوداً وهبوطاً بالتوحد أو الفناء في الله أو الحب(Vo)"






 قسطنطين زريق أن بين مصطدر التوتر في الـضضارة الإسلامية مسألة منهج الوني الوصول الى الى

 متتابعة من تطهير الْنغس (vv)

من ناحية أخرى، يذهب البعض، على خلاف ما ما ذهب اليه أدونيس وزريق، إلى أن الصو فية تغرّعت على هذا الصعيد الفكري إلى فرعين يقترن أحدهما باسم الغزالي

$$
\begin{aligned}
& \text { (V0) أدرنيس [عي أهد سـبد]، الثابت والمتحول: بحـث في الاتباع والابداع عند المرب، }
\end{aligned}
$$

Constantine K. Zurayk, Tensions in Islamic Civilization, Seminar Paper- (VV)
Contemporary Arab Studies; no. 3 (Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, [1978]), pp. 12-15.

ويتمسك بالسنة والشُريعة (وهم السالكون)، وينحو الفرع الثاني نحو التشديد على أهمية إدراك الفرد للحقيقة بمـعزل عن الشُريعة (وهـم (المنجذبون) الى الله) ومنهـم



 غتلف الـلالات شرطاً للتقرب من الله فيقول الملالج :

 بالثروات التي نتجت من الفتوحات، فأقبلت عامة المسلمين على الصوفية كبديل يشدّد







 والاطمئنان الى (سرور القُلب بمر" القضاء")، و(الفتر أحب من الغنى")، فـ (الراضي لا يتمنى فوف منزلتهه ".
ومن أقوالهم في الزهد أيضاً: (االعبد الصابر في حاله راض بـر بما قسم الله تعالى
 و(اأن تتركُ الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها")، و"الزهد هو النظر اللى الدنيا بعين الزوال

 مواضع: العز في الطاعة، والذل في المعية، والهي الميبة في قيام اللِلل، والحكمة في في

 البسسد، والسكـون عند تجبع غصص البـلية، والثبـبات مع الله تعالى وتلقي بلائه

 وامن أراد الخرية فليصل العبودية) .

وعلى صعيد نشوء الطرق الصوفية وانتشـارها، فقد كثرت الدور الدراسات حولها في


 تلك التي اتبعت عبد القادر الجيلاني (توفي عام 177 177)، وأجمد الرفاعي (توفي عام

 مصر في الستينيات وتثلنت بميعها في المجلس الصوفي الأعلى (VA)(

وقد تعمّق عالم الانتروبولو جيا البريطاني مايكل غيلسينن في دراسة احلىى هذه الطرق الصوفية التي تعمل في مصر، وهي الطريقة الشاذلية الحميدية التيٍ أنسسها ابن المن
 وانتسبت لغنيد الرسول حسين بن علي، وكان يتكانمّ حول طهر القلب والبروح،




 وانتشرت في المدن السورية والعر اقية عدة طرق صوفية بينها المولوية والنتشسبندية

 وعزف المؤرخ الاجتماعي يوسن جميل نعيسة الطريقة الصوفية بأنها تطلق على " إكموعة
 من المتصوفين الذنين ينتسبون الى شيخ معين، ويخضتون لنظألم من السلوك اليومي"، وصنّف المتصوفين والطرق الصوفية في بتمع مدينة دمشّق خلال القرنين الثامن عشر
 العبادة وانتطعو نشُاط اجتماعي ديني جمع الاتباع والمريدين، ورأى اللدمشقيون من خلال تنظيماتهم

Morroe Berger, Islam in Egypt Today: Social and Political Aspects of Popular (VA)
Religion, Princeton Studies on the Near East (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1970), p. 67.

Michael Gilsenan, Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of (v4)
Religion, Oxford Monographs on Social Anthropology (Oxford: Clarendon Press, 1973).
(امتنفساً لمعاناتهم اليومية الناتجة عن سوء الأوضاع". وثالثها صنا صنف هو أقل الاصناف

 واعتبر نعيسة ان النقشتبندية كانت من أهم الطرق الصونية لصفلتها بالسلطة العليا



 والانتطنع عن الأهل والولد والزوجة وس وسائر الناس . وكانوا يكثرون من الاستغفـار





جلبت لشيو خها الملال "البلاه الاجتماعي .

وعلّق أحمد حلمي العلاف على الممارسات الدينية في مراسم الأذكار وحفلات




 شيوخها الأول عن الشريعة قيد شعرة] بشُكل لا يرضـاه عقلاء ألعارفين من أفاضلـ

 الأخضر حول ما أسمته الإسلام الطرقي في تونس، استعرضت فير فيها الأصول التاريخية


 انتتشار الظاهرة الطرقية. ومن مظاهر انتشار الطرقَ الصوفية قيام أولياء من البربر



والنساء والسود وغيرهم من الفئات المهمشة والمِماعات المستضِعفة وعامة الناس . ولكن زعماء الصوفية كانوا من وجهاء القوم، وقد أحتل كبار المتصوفة مكانة اجتماعية مرموقة في التاريخ التونسي .
أما تاريخياً، فتشير الدراسة هذه الى أن التُصوف الإسلامي مرّ بمر حلتين: كانت

 الهـجري، ومن مبادئهـا إسقاط وساطة الـلافـة في المدين، والأخخذ بالباطن دون الظاهر (Ai)
أما أكثر ما تعنيه الطرق الصوفية للناس المتعبدين فهي تمحوروها حول الأونياء

 وفشُا هذا الكـلام في الناس قاطبة حتى في القرى والأرياف، وودع الناس بعضهم


 ويصلي ... وكثر فيهـم الْهرج والمرج الى يوم الجمعة المعين المذكور . فلم يقع شيء المئ


وتنتظم الطرق الصوفية حيث وجدت تنظيماً هرمياً، فيكون شُيخ المشُايخ في


 في العائلة) .




 وابراهيم اللدسوقي في دسوق)، وموالد خاصة تحمر بأولياء أهل الطريقة أو جماعة

ما. كذلك مهما كانت طبيعة هذه الموالد والمواسم، فان لها أهمية اقتصادية ونحدث في
 كصصلان تواً بعد حصاد القطن في آخر الصيف (تشرين الأول/ /كتوبر) وبحسب التقيم القبطي وليس بحسب التتويم الإسلامي القمري كي لا يتغير موعده الما وععنبر الولي عارفاً بالله ووسيطاً اليه وحكماً يصلح بين الناس وعانَانَ قادراً على
 أعطياتهم ونذورهم كي يستجيب لتورسلاتهم وطلباتهمر وشكاويمب. وحين يقدم المتعبند
 البله، أعمل لك كذا وكذاله . وكثيرآ ما تتلاشى صالعلاتة الرسميةال ويزول الورع في
 بوي، يا شيخ العربِ، أتصدك . . . . . بعد أن يندفع المتعبد يبحث مضطرأ عن ملجبأ يتغلّب فيه على غربته ويكون عليه

 والصوفية، الأمر الذي لا يتقْله الدين الرسمي المرتبط عضويأ بلمُؤسسات والطبقات


 (من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتاً في الجنة) . برسل التشيك
باسم .. الى العنوان. . ." . .

كل ذلك ما هو سوى مؤشر لارتباط الدين بالمتممع ومؤسساته. ويبقى أن

 الطرق الصوفية (يقال ان عضويتها تبلغ أربعين مليون منتسب) وتدئو لإسلام عالي يتجاوز الطوائف والسلفية السنية الرسمية وتدعو، كما يتول أحد اتباعها، للتسامح والتعاون والصلاقة واحترام الأدبان والمعتعدات كافة، حتى ان الملحد يمكن ان يكون !إنساناً تامأ في نظرها، فالهمم ماذا يفعل في هذه الحباة، وباعتبار ان القرآن يقول بانه
\$الا إكراه في الدين| .

## ثالثاً : البحث في العلاقات التفاعلية بين الدين والعائلة، والطبقات الاجتماعية والسياسة

 العلاقات بين الدين والمؤسنسات الاجتمـاعية الأخرى، وخاصن العائلة والطبقات

الاجتماعية والسياسة. قلنا سابقاً إن هذه المؤسسات الاجتماعية يتصل بعضهِا بالبعض في إطار المجتمع اتصالاً ويُيقًاً وعضوياً، ونركّز هنا على هذه العلاقات من الزاواوية

الدينية .

1 ـ الديـن والـعـائلـة









 نسبياً للتو حيد . لذلك أميل للاعتقاد، عكس ما هو سائد، بأن العائلة هي التي طبعت

 أهميتها من حيث رسو خهمها في الواقع الاجتماعي .

درس أحمد الربايعة عبادة الاصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وبين أهم ما توحل اليه وصف العلاقة التاريخية بين الُعائلة واللدين، فِّد اعتبر ان المديانة الوثئنية


 من الأصنام بزيد على . .
 عقيق أمر، والأوس والخزرج مناة التي أجمع العرب على تعظيمها، ويتكو"ن صنمها



ومن مظاهر العللقة بين القبيلة وأهسنام الآلهة الاتسـاق بين التوزع القبلي


القبيلة بعبادة صنم واحد بعينه لم يمنع من ان يكون لكل فـخذ او بطن ضمن القبيلة
 الجماعة القبلية كوحدة سياسية متمايزة ويعكسن مستواها الاجتمانماعي، كما لاعيا يلعب دوراً في تكريس الصراعات القبلية. لذلك كله كان نبذ المرد لإله قبيلته نبـلـاً لتبيلته
 آلهتهم بل الى تحطيمها، واستبدالها بآلهة أخرى عندما لا تعقق مطالبهم ولا تنسجم مع حاجاتهم النغسية)
ومن ناحية أخرى تتصف العلاقة بين العائلة والدين بالتناقض كما بالتكامل ،


 غرابة فالأفراد يرئون دينهم وينشأون على تعاليمه في العائلة، وتكون المحافظة عليها
 مؤسسات الأديان على الاشر اف والوصاية على الأحوال الشـخصية، وقد عمل الدين



 في كثير من الأحوال الأسبقية عليها بسبب رسوخ الحياة العائلية في المجتمع العـبر المبي وشدة ارتباطها بالشُؤون المعيتية وباعتبارها المجماعة الوسيطة الأهم في تأمين الضمهان الاجتماعي لأفرادها. من هنا ان ون ولي أمر البنت بستطيع أن يمنعها من الزووالج بمن تريد رغم ان الشُرع يقرد لها هذا الخق .

وني مثل هذا الإطار اعتبر عبد العزيز الدن الدوري ان تاريخ الإنسلام هو تاريخ
 خلدون كما سبق وأظهرنا. وتحدث قسطنطين زريق عن استمرار الأزمة بين الانتمماء القبلي والانتماء الإساملمي ما تسبّب في سقوط حكا
 على خلافة النبي إثر وفاته، فتمتت مناقشة مسألة الملافة على أسس قبلية وليس على
( ( E )

(10) عبد العزيز الدوري، مقدمة ني تاريخ صدر الإسلام (بيروت: اللطبعة الكاثوليكية، (197)).

Zurayk, Tensions in Islamic Civilization.

أسس العقيدة الدينية الجديدة، كما يستدل من اجتماع سقيفة بني ساعدة حيث خطب
 ليسـت لقبيلة من العرب" . ولا تدارك بعض الخضور ان المهاجرين هم عشيرة المير النبي
 نرضى بدون هذا الأمر أبداًا).

ونعلا" عندما سمع المهاجرون بما يمري في سقيفة بني ساعدة، انطلت عمر بن

 ونحن هع ذلك أوسط العرب أنساباً، ليس قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها
 هيهات، لا يكتمع سيفان في غمـد واحد. إنه والنله لا ترضى الـعرب ان ان تؤمركم

 المغاير، وكذلك لبني أمية، فكان للخالاف بين العشيرتين آثاره التاريخية المّهمة.

رغم مثل هذه التناقضات، يمكننا ان نتول إن التكامل في العلاقات بين العائلة
 المعاصر أنني وجدت في دراستي الميدانية حول الاتجاهات السباسية المانية والفكرية بين طلبة


 الطائفي، وبقدر ما ارتفعت حدة الإحساس بالاغتراب علاب عن العائلة تعمتق الإحساس
 للعائلة او القبيلة في تركيبها وولاءاتها منها اله الدين نغسهـ .

وبين أهم ما توضلت اليه من حيث التعزيز المتبادل بين العائلة والدين وجود






Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern (^V)
Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), chap. 5.

بالقبيلة أو بجموعة من القبائل التي اندبجت فيها الأسر، إما لنمو طبيعي أو بتغلب

 بالأولياء الصالحين كوسطاء بين العابد والمعبود.

في المرحلة الأولى، كان الأب (اللذي لا يزال يسمتى رب الأسرة حتى الوقت








 يتوسلون ويتشفعون با با



 الكاهن الأعلى والقاضي والزعيم السياسي شخصاً واحداً على الأغلب.

وفي المرحلة الثالثة، تحوّلت فكرة إله القبيلة أو المدينة الى إله المجتمع المو المد ككل، إمأ بتغلب قبيلة على غختلف القبائل او بسيطرة المدينة على بقية المجتمّع وقيّام


 الطبيعة كالقمر والشمسى، موضع العبادة الأهم كما في الجزيرة العربية قبل الإسلاملام.
 التشيديد على فكرة إله واحد. وليس من المي الغريب ان يكون المجتمع المصري الأقل قبلية والأكثر توحداً وتَاسكاً في المنطقة بين أوائل المجتمعات التي بدأت تشأنّد على فكرة

Leonard Broom and Philip Selznick, Sociology: A Text with' Adapted Readings, ( $\wedge$ ) $6^{\text {th }}$ ed. (New York: Harper and Row, 1977), p. 380.

الإله الواحد، بينما استمرت المجتمعات القُبلية المفستخة بالتشديد على نكرة تعلّد الآلهة لزمن بعيد بعد ذلك.

وبين أهم جوانب العلاقة بين العائلة والدين التشابه الكبير بين صورة الأب
 اللسماء"، ويقول بولس الرسول في إحدى رسائله، (ايا إخوة اششكروا اللمه الآب") رغم


 ناحية الأسماء التالية المستمدة أصلا من وظائف دوألر دور الأب في المجتمع العربي التقليدي


النافع، الرشيد، المحب، العادل، الخبير، الولي، التوّاب.

ويُسمّى كل من الأب والثله من ناحبة أخرى بأسماء التّجبر والعقابِ: الُقادر، ،
 المتعالي، المنتمّ، المانع، الضار، النضيوب، المعاقب .

إن هذا التشـابه بين صورة الأب وصورة الله ربما هو الذي جعل البعض يميل


 اليوم يتمر كز في العائلة في المجتمعات الصغيرة، فيقول حبيب عيروط إن إن النعبد عند



 (الصلة الوثيقة بين عقّدة الأب والإيمان بالله) ان التحاليل النفسسي يظهر لنا ان پالله
(جدة ( $)$
Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant, translated from the French by John (q.)
Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, [1963]), p. 92.
(91) المززوقي، مع البدو في حنهم وترحالهم، ص IT1.
\&V.
السُخصي ليس هو نفسياً سوى أب عظيم|"(9r).

ولا يكوز أن يقتصر اهتمامنا في هذا المجال على ذكر التشابه الكبير بين صورة

 معرفته بدور الأب في الواقع المعيسُ ام يتصرّف الأب كما لو أنه هو ظل الـو لله على




 قيام طبقة السادة، والطرق الصوفية، ومزارات الـيات الأولياء، والاعتقاد بالجن والتُقمص، والنظرة الى الله في الئقافة المُعبية .

إن ظاهرة طبقة السادة او الأشراف دليل حسّي على هذه العلاقة الوثيقَة بين الدين والعائلة واجماعهما على تقديس السلف والا ولاستفادة من الانتساب اليهم كمصلر
 جاه ونفوذ وغنى، كذلك كان الانتساب لمؤسسي الطرق الصوفية ولأولياء الأضر الألمرحة،
 الل مقام العبادة اكتسبت سلالالتهم مكانة اجتماعية رفيعة واستفادت جيلا بلا بعد آَخر من النذور التي تقدم الى الأضرحة، وهي على الأغلب نذور يتقدم بها فتراء المؤمنين للأسياد.

وأهم ما في الأمر في ما يتعلّق بمسألة العلاقة بين الأب والله ان الولي يؤدي




 ("غضب الأب من غضب الرب")، أو على العكس ان (رضى الأب من من رضى الرب") . وفي الأصل كان الرزق والتوكل على الأب فأصبح يقال الرزق والتوكل على الله

Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, edited and abridged by Lionel (9Y) Trilling and Steven Marcus, with an introduction by Lionel Trilling (New York: Basic Books, [1961]), vol. 3, p. 354.

أيضاً. ان غتلف هذه الأوصاف إن هي في الأهل سوى أوصاف الأب في المجتمع الأبوي، فهـل الله أب في السماء، وألّأبِ الله ني الأرض، أم كلامها مراًة تعكس صورة الآخر؟

ولا تقتصر مثل هذه الصور المتبادلة بين الأب واللـه على الأتقوال والمفاهيم





 والشهوة والمكلايباس (9r)
وليس في الأدب العربي، وربما العالي، ، عاولة لتُتديم مطابقة تامة بين مفهوم
 روايته أولاد حارننا . في هنه الرواية يرمز كل منهمها للآخر على أنهما كائن واحذ






 كان غضبك كالنار تخرق بلا رهمَ؟ .. . والعفو واللين والتسامح ما شأنهما في بيتك

 (الِيا جبلاوي" ويتمنى والتسلل الم البيت الكبير" ويتمسكُ بالأمل وينتظر مصرع الطفيان
 عبد الجواد وبين أولاده الكبار والْصغار فيجلسون في حضوره "في أدب وخـيُوع،

$$
\begin{aligned}
& \text { (40) المصلر نـنسه، مـ } 00 \text { (48) }
\end{aligned}
$$



 تدرك ابنته عائئة فهي تعرف ان إمإرادة الأب لا معنب لها لانها وما عليها الا الإذعان


 (94) ${ }^{(1 ا ل و ف ا ء) ~}$
 199^، قالل الروائي الجزائري واسيني الأعرج إنه كان في صغره يرى الله في صورة

 ومل الأب في الئقافة العربية أنجب أولاداً خلدمته حين بعجز؟




 العذراءه أماً حنونان وتؤدي دور الشيفيعة او الوسبطة بين المؤمن والحالقّل، فيتم التوجه




 Dear Lord and Father أمريكيات ضنطن على كنيستهن لتغيير عنوان ترتيلة دينية من Dear God, Embracing Human Kind of Mankind أيضأ السيد الططاع في المجتمعات الغربية. في فيلم سينمائي أمريكي بعنوان عسل الْ ورماد ، تسأل فتاة صغيرة أمها: ا اما هو أكبر الأثشياء؟ منا هو أقوى الأشبياء في


 جامعة الأزهر ) تعليقاً حول تلريسر الدين في الملدارس الابتدائية في مصر جاء فير فيه ما ما



 وخطر لي بعد ذلك ان ألقي نظرة على مقرّر الدين لتلميذ في الثالثّة الالابتدائية فوجدته


 والديه؟4.

الأمر النّي لم يدركه الديواني في تساؤله هنا أن الأطنال ينشأون على الاعتقاد
 وكان من الطنيعي أن يصاب بالرعب





 وأهليكم ناراً وتُودُها الناس والمجارة عليها ملانكة غلاظ شدلاد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون


وطالها يكون التهديد والنخويف هو الو سبلة المتبعة من قبل المؤسسات الأجتماعية

 أذهان المؤمنين والمؤمنات بالتبدل حينـ يتبلن مغهومنا لنسلطة في العائلة والدورلة ، أي حبين

 الحرة. عندئن يتطور فهمنا للعلاقة بالله من علاقة خوف الل علاقة حب .
,لكن لا غنى للأو لاد عن الأبن، فمصيرهم مرتبط بمصيره، وهم يعرفون
 رمتهه . ولنلك ليس من الغريب ان ينشّد الأطفال في الملارس :

 لا تزال سائدة. لذلك يطارد الكبار كما الصغار بالرعب من قبل الأورأ الألوياء على السلطة





 هعطاردة مرعبة جرى ترتيب على صعيد سياسي زفيع ان يعلن الرالزحي توبته . وفي ما يلي نص إملان توبته(91)
"أقسم بالله العظيم أنني لم اكن أقهد الاساءة الى نبينا عليه الصالاة والسلام او
 نفسي التي أخطأت، وحسب الننس أنها أمنارة بالسوء، راجياً من الله ان ينغر لي ما ما تقدم من ذنّبي وما تأخر :
اللهم إي إن كنت قد أخطأت
جذّفت في حق نبيك وحبيبك
خرجت عن سكتك مثل قطار
وانحرفت مئل نجم عن مداره
فاجعلني من أصحاب النار
هشْمني مـُل إناء خنزفي
اقصف عمري اللحظة، شوّهني
دع الجذام يتششر بأطرافي
يلمع كالحواتم في أصابعي

الثورة، الثور (9 (9 )

$$
\begin{aligned}
& \text { وانسحب مني يا رب نعمة البصر } \\
& \text { اجعل من عينيّ فتحتين نللمنل } \\
& \text { من جنسدي وعاء كلحتمى } \\
& \text { ومن قلبي كوة للسرطان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { إنه الخوف والثله ورغماً عني } \\
& \text { وإني سدعت صوت خطيب ابلجمعة } \\
& \text { يكفَرني ويُلّ دمي فهربت } \\
& \text { ركة . . . ومثل أرنب أبصر التماع سكين } \\
& \text { ركضت بابجاه بيتي واطفالي } \\
& \text { انتقل ذعري اليّهم بالعدوى } \\
& \text { فراحوا ينتضضون كأرانب صغار } \\
& \text { يثقبون السماء بدمع أعينهم } \\
& \text { ويقرأون سورة الفاتحةها . }
\end{aligned}
$$


 ورد في العقد الفريد لأمدد بن عبد ربه : (إمحمد لله الأول بلا ابتداء الألآخر بلا انتهاء



والناس مدينون بين فضلة وعذابها)(99(9)

إن التشابه بين صورتي الأب والله في غيلة المؤمنين والمؤمنات ينبئق من مفهوم

 بموته وبعده وعزلته، فتجاوزت فكرة الله في أذهان الؤومنين فكرة الأبب، انما انطلاناًا



منها في الأصل . ولذلك تستعين وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية في كتاب لها حول تأثير التشُريع الإسلامي على منع الجريمة بقول قديم لابن تيمية (Y الا






 وبظهور الإسالم بطل الحلم ان يكون سمة إنسانية فاقتصر على الله وحده دون غيره ه
وبهذا يكون الإنسان قد تخلى بإِادته عن سمة اللـلم وأسقطها على الله بكونه







 أسباط بني اسرائيل، أي بكونه مؤسس قبيلة تشُتبت الى عشائر .







Saudi Arabia, Ministry of Interior, The Effects of Islamic Legislation on Crime (1.1) Prevention in Saudi Arabia (JJeddah: The Ministry], 1976), p. 422.
(Y-1 القرآن الكربم، "اسورة الأنعام، ه الآية 10^.

وتتعزز فكرة الله كأب خاصة في تلك المجتمعات المتحاربة، فيستنجد كل بجتمع










 نعتقد ان الله هو اللذي قرره . . عندما يبلو الشُعب الاسرائيلي ضعيفاً عندئذ يبدو إلهـ إله

 كان الأب هو بذاته موخوع التعبد.

على هنا المستوى يكون التوقع أن يتصرف الله كما لو كان الأب وان يتصرف

 مقالة عن شججرة في المكسيك يعتقد ان عمرها يزيد على ألفي سنة . وعنـ وعندما وقف حيالها رجل قال : (״يا الله، انت سُجرة" . وبعد وقت وقف أمأمها رجل آخر فقاله: (يا شجرة، انت النله|(1-\&)

والخلاصة التي نريد أن نتنهي اليها هي ان العلاقات بين العائلة والدين تتصف

 يكون، وليس كما يُفسَر ويُطبق ويعاش في الحياة اليومية الفعلية)، إلا ان التكامل
 للمجتمع، فالله في الذاكرة النُعبية رمز للأب وامتداد لهـ ه.
(1 0) علال الفاسي، النتد الذاتي (بيروت: دار الكثشاف، 1977)، ص 7•Y.

## Y ـ الدين والطبقات الاجتماعية

في تحليلنا للعلاقات المتبادلة بين الدين والطبقات الاجتماعية، يكِون من المفيد
 الدعائم التي يتميّز بها منظور علم الاجتماع الديني :

## أ ـ استخدام الدين في إضفاء الشرعية على النظام العام القائم

 وتسويغ امتيازات ألطبقات الغنية والحاكمةسبق أن اشرنا الم نشُوء طبقة ارستقراطية في المجتمعات الإسلامية وجدت فـ في



 ما كان للرسول وخيرة أصحابه. . . وتمتيزت الطبقات ألمات فأصبح هناك فـك فقراء مدقعون


 تحت لواء الصحابي البليل (أبي ذر الغفاري)،(1.0)

والأحرى أن نقول إن الأموال كثّرت في أيدي بعض المسلمـين بدلاً مـن (ايد


 طبقات اجتماعية جديدة وعائلات لها امتيازاتها اكالمهاجرين والانصار وانها وأهل بدر وأهل القادسية وكذلك أصحاب النسب الهاشمي، والقرشي والأشراف . . . وأبناء الانصـار



 تلك الارستقراطية القائمة على فكرة النسب الرفيع، الى ارستقراطية مالكة نلأرض
(1.7) حطب، تطور بنى الأسرة المربية والبذور التـاريخبة والاجتماعبة لقضاباها المعاصرة،

11v-117

وبينها وبين بقية العربي||(أصت تقوم على قاعدة مادية، فترسّخ التباين الاجتماعي والاقتصادي
منـذ البدايات الأولى نشأت تفسبرات غختلفة، بل متناقضية، للإسنلام. فمن






سيطرة .

هنا لا بذ من الاشارة الى أن الدين في مر حلته التأسيسية الأولى كثيراً ما يمثل




 هرمية المجتمع الطبقية ومنها يستمدون مكانتهم ونفوذهم ومداخخيلهم المادية .

ثم إن الدين يخدم حاجة نفسية لدى الأغنياء المحظوظين، فيقول فيبر، ان "المطظوظ نادرأ ما يرضى بحقيقة كونه عحظوظأ. بالإضافة الى ذلك، يمتاج أن يعرف


 للمحظوظين"(1") ". وقد وجد روجيه غارودي تلازمآ بين هرمية الملائكة والـلكائنات المقدسة في لاهوتية المسيحية في العصور المتوسطة من ناحية، وبنية المجتمع الاقطاعي
المصر نفسه، م •r| (I |rv)

Weber, The Sociology of Religion, p. 46.
( 1.9 )
Max Weber, From Max Weber: Essays in Sociology, translated and with an (11.) introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills (New York: Oxford University Press, 1958), p. 271 .



 نابلس حرصت عل تنمية مكانتها الدينبة ومصاهنرة عائلات علماء الديا الدين المبروفة واليدمة في الساجد والتصدق على المؤسسـات الدينية والانتخراط في بعض الطرقِ الصوفية، حتى أصبح الجمع بين الالشتغال بالعلوم الدينية والالشتغال بالتجارة أمراً

 وبناء سمعة قوامها التقوى والأمانة والمونوقية والاستقامة.

 شرعيتها وتثبيت سمعتها في التقوى والاستقامة . في هذا المجال، نئنـير اللى فول
 على قراهة الكتب الدينية اعتقاداً منه أنها تشنجع على التسليم بواقع الأمر وعملا بالكول

الشيعبي: الأنس على دين ملوكهاه،
ب ـ ـ تسويخ الفقر
بروي حسين فوزي في كتابه سندباد مصري أسطورة تقون ان ان أرض معر



 تنسبك بثقافة الصبر التي سبق أن أششرنا اليها في معرض حديثنـيا عن الصوفية والزهد والتطلع للى حياة أخرى وراء هذه المياة.
 العالم فأسماه (الدنيال، والبسيطةة). وردت في كتابه إحباء علوم الدين للإمام ابي حامد

Maxime Rodinson, Islam and Capitalism (Austin, TX: Texas University Press, (111) 1978), p. 188.
K. and C. George, «Roman Catholic Sainthood and Social Status,» in: Reinhard (1IY) Bendix and Seymour Martin Lipset, eds., Class, Status and Power; Social Stratification in Comparalive Perspective, $2^{\text {nd }}$ ed. (New York: Free Press, [1966]), p. 395.

الغزالي (المتوفى عام 0.0 هـ/ 0 /ا111م) أحاديث عن "فضيلة الفقر على الغنىي" رغم قول



 إلا لمن أحبهه؛؛ (إذا رأيت الفقير هفبلا، فقل مرحباً بشعار الصالحين"(1)")

ويعتبر الكاتب المصري سيد عويس في كتابه حديث عن الثقافة پأن الصبر هو



## ج - تسويغ الطبقية

يسأل فراس الثسولح في كتابه مغامرة العقل الأولى "(لماذا خلْق الإنسان؟؟")، فيقول




 وحذها ظهرت الرسل والانبياء. . . إن انبياء الششرق قد فهموا أن المساواة لا يمكن ألأن ألن تتوم على هـه الأرض، وأنه ليس في متدورهم نتسيـم مـلكة الأرض بين الألغنياء



وقد أشرنا في الفهل السمابق حول الطبقات الاجتداعية الي نشّوء تيارات دينية



[2. تـ. ])، ص •19.

|لانجلو النصرية، • 19V )؛ صع VA.



رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهـم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض



 الحياة البشُرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراده(IV)
وعلى عكس ما فعل الشيخ فيصل المولوي، توصّل الكاتب المغربِي عبد اللطيف



 تعرفها أحوال المسلمين ... ." .

ونتيجة لمّل هذه المحاولات نتسويغ الفقر والطبقية، نشأت ثقافة تدعو ليس فتط



 العبودية حتى منتصف هذا القرن في عدد من البلدان العربية.

## د ـ الاختلاف الطبقي في فهم الدين وممارسته









 أم التعبير عن المشاعر الدينية . إن هنالك فروقأ شاسعة بين الطبفات الفقيرة والغنية



والضعيفة والقوية في التعبير عن مشُاعرها الدينية. وكئيراً مـا تسود بين الطبقات الفقيرة المحرومة مشاعر الحزن والغضب والتمرد والتعلق بشـيخصيات تاريخية تجسْد
 السائدة التي تمليها المؤسسة الدينية . ويكون التفسير لبعض الآيات الدينبة من موقع |الفقراء خختلفًا عن تفسيرها من موقع الأغنياء.

كذلك تختلف الطوائف من حيث أساليب حياتها ومدى قوتها ونفوذها وأعمالها

 للعمل في التجارة والإدارة. لنذلك يكون التنفاوت في القوة والثروة، ولم يكن يكن من

 الطبقي حتى تكاد الطبقة الوسطى تكون شُبه معلومة. في هذا الإطار نردّد مقولثنا أنه
 والأقلبات الطائفية الأخرى. وقد استمر الفلاحون في التمدسك بالتقالئلد الـُئيعية حتى
 حتى داخل أحياء المدن. وكان أن طبعت طبقة التجار المنة بطابعها الحاص في كثير مـن المجالات المثافية.

وهناك ظاهرة تفاوت مواقع الطوائف في الهرمية الطبقية، ، فنجل في العراق وسورية قبل منتصف القرن انذ العـائلات الاقطناعية كانت في غالبها الْا منا من السنة فيما كانت غالبية الفلالاحن من النُسيعة المذين يعمـلون في أرض كـلك ألك أغلبها عائلات
 الطوائف في الهرمية الاقتصشادية والسياسية، فاحتلنت قمة الهرم طوائف مسيحية تلتها طائفة النسنة ويعدها الططائفة الشيعية في أسفل الْهرم.

إن هذه المُسوّغات الثلات - تسويغ امتِيازات الطبقات الحاكمة وتسويغ الفقر




 بواجباتهم تجاه الله والمجتمع، كما أنها رسّخت عند الفـن الفقراء النذين يتلقونها الشعور بالامتنان لككونهم موضع تصدّق وإحسان، مالما خفّف من روح التمهرد والكفاح في سببل تغيير الواقع

يتصـل الدين بالسياسة اتصالاَ وثيقاً وكمثل اتصـاله بالعائلة والطبقات الاجتماعية. وبما اننا سنتوسع في وصف هذه العلاقة في الفصل التالي حين نتكلم خاصة على الحركات السباسية الإسلامية، نكتنفي هنا بالاشارة الم بعض البوانب النظرية والفكرية لهذه العلاقة، على آن نتناول في الاقسام اللاحقة من هنا النصل مسائل توظبفات الدين كأدوات سبطرة أو تعريض أو توانق او هعصالحة مع الواقع، والعلمنة كبديل للدولة الدينية، ومعوّقات التغيير في البنية الدينية.
من منظور مثالي معياري إسلامي، رأى عدد من المككرين المسلمين القدامى
 لدى معالبة الشُؤون السياسية) أن هدف خلف الإنسان عبادة الله، وان هذه العبادة تتتضي تنظيم اللئمنين في دولة خاصة بمه، وأن هذا الأمر يكتاج الم قيام حكومة دينية

 هؤلاء آلمكرين وغيرهم ان الخليفة او السلطان اههو همى الله في بلاده وظله المدورد

 الحانٍ على ولده"، وانه (اذا كان الإمام عادلا له الأجر وعليك الشكر ، إذا كان الإمام جائرأ فله الوزر وعليك الصبر|(119)


 فمال التفكير السـائد في العصور المتأخرة الالى تويل الطاعة إل واجب مطلقّه، والم



من مثل هذه المنطلقات استعملت الطبقات الخاكمة الدين لملحتحها وايخذته قناعاً

(119) (ابن عبد ربه، المقد الفريد،
(IY•)


الفُرق المدينية والشُيع والطوائف التي تكاثرت فجأة في صدر الإسلام وما بعده بدأت




 يغاقم مشكلة الطائفية ويبلورها في العالم العربي)|"(1+1)

وهناكُ تغسيرات متنوعة للإسلام تتر اوح بين أقصى اليمـيمن واليسار . يقول






 المعذبين . . . والفرق الإسلامية بها يسار ويمين . . . فالمعتز لة يسار والأشاعرة يمينـ . والفلسفة بها يسار ويمين، فالفلسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد يسار ، والفلسنة الاثشر اقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا بيمن، والتشريع به بسار ويمين، فالمالكية



 (1)

ويرى عحمد أركون ان الإسلام غرض منهوم السيادة العليا الإلهية وحاول إقامة
 ولكن لم يكن له ان يتجاهل السيادة الاجتمماعية الدنيوية، ومثالا على ذلك أن النبي
(IYI) تمدان، العالم الإسلامي المسر، ص هY ا ـ דYا .
(IYY)
النتونسية ، الملتفي الإسـلامي - المسبحي (تونسى: ألمبعة الرسهية، IQV7)، ص QV.
(ابץ ) القرآن الكريـم، "اسورة القصصى، " الآلية ه.
 4.0 ص (19A)

كان قد أحاط نفسه في المدينة بمجلس من عشُرة أعضاء ينتمون لالى أفخخاذ يختلفة من



 مركز السيادة م


 اللديني (190)

وكي نتغهم بعض تعقيدات العلاقة بين الدين والسياسة نتناون في ما يلي مسألة

 الفكرية .

## رابعأ: تحديد وظائف اللدين في المجتمع والثقافة السياسية العربية









 كانت الأديان المعنية.



(الثوبي، 1914)، ص 190 197.

يُستخدم في كئير من الأحيان كأداة سيطرة من قبل الطبقّات والعائلات الحاكمة، أو كأداة تحريض وبجابهة من فبل بعض الحركات الإسلامية السياسية المعارضة للأنظمة القائمة، أو كأداة مصالحة وتوافق مع الواقع الألليم خاصة من قبل الطبقات المسحوقة في أزمنة العجز .

## 1 ـ استخدام الدين كأداة سيطرة

 من أن تستخدم الإسلام كأداة فعّالة في تئبيت شُرعيتها وسيطرتها . لتد أقامت بعض

 على أساس تحالف قبلي ـ ديني متّين كما يتجلى في الوها المابية واللسنوسية والمهلية، أو على فرض الوصاية على المؤسسـات الدينية والاستعانة بعلماء الدين الذين يلـين يبرّرون سياستها، او بث تلك الثّعافة الدينية التني تدعو لإطاعة أولي الأمر ونصرة السلطان المان وترك السياسة لأصحابها.
وربما يمكننا القول ان السلطة هي التي تيكنـت من الاستفادة من الـنـي
 وفي سبيل العبادة. وفي العصر الحديث لم تكتف السلطات العربية في تدعيمي سلطتها واستمراريتها بالاعتماد على الجيوش الحديئة والحرس الوطني والرئاسي والأأحزاب
 والدين والطائفية في تعزيز مواقعها واحتواء المعارضة اللا الداخلية او القضاء علياء اليها مقرنة خوف الله بخوف السلطة، والشر ائع الزمنية بالشريعة الإنهية .

في مصر استولى عمدل علي على المؤسسة الدينية، وجعل العلماء موظفين للى




 أن الجندي الذي يموت في إلمركة يذهب المى الجّةت(ب)

Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge (IYT)
Middle East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press,
1984), p. 128.

وكان أن تجذّد التحالف بين العائلة السععودية والمؤسسة المدينية الوهابـية عام





 غربية الى المنلكة كآلات التصصوير والراديو والمهاتف والتلفزيون وبرامنج التعليم

وكان الملك نيصل أكثر من عمل على احتواء المؤسسة الدينية والحد من تدرخلهـا










وبين فتاوى مفتي عام المملكة الـشيخ عبد العزيز بن باز في هذا المجال ان أكد




 الأزهر حينثذ الشُيخ جاد الحق بأن الّسلمب مع اليهود غير مُكـن في ظل الأوضاع الحاضرة.

وكما تُكن السادات من ان بيصل بسهولة على فتوى من الأزهر تدعم سياسة




 الرسمي أجازت بموجبها المقدسة. وقد توصّلت رابطة العالم الإسلامي هذه الي ان الاستنجاد بقوات غِير مسلمة ونسُرها على أرض الرسول حلال لسببين:

السنة: : قيل ان قزمان قاتل مع أصحاب الرسون يوم أُحد وهو مشرك وكا وان وان
 من صفوان بن أمية وكان كافر أ.

النضـرورة: ضـرورة الـــفـاع عـن الـوطن، والمواطـنـين، والـضـرورات تبـيـح المخظورات

وعلى عكس ذلك، اجتمع في الوقت ذاته علمـاء الْدين في الأردن والعراق

 الإسلام. وانتسـم العلماء في مصر والمغرب فأيد البعض وأدان المان البعض الآلخر بحسب في
 المغرب أصدرت في منتصف الشهر التاسع •199 بياناً ردت فيه على رأبطة العـالمُ الإسلامي جاء فيه: "واليوم تواجه الأمة العربية ـ الإسلامية أخططر وأعظم تعبئة حربية
 في فتواها ألى أن الاستنجاد بقوات غير مسلمة حرام لأسباب مسنمدة من :

القرآن : بجموعة من الآيات ومنها الآية هو، سورة النساء وأ .. . ولا تتخذوا

 وعدوكم أولياء تلقون إليهم بلمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الماء،

السنة: بجموعة من الأحاديث، ومنها أنه روي عن النبي أنه (اخرج الى بلر
 وقال \#لا نستنصر لأهل الشرك!"

المنطق: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة نسبية وتطبيقها مقيد، لأنها
 لقزمان القتال في صفوف المسلمين، واستعان بدروع صفوان، فإنه كان يتحكم في هذه المساهمة، أما السعودية ودول الخليج، فلم تستعن بقبائل مشركة، بل بقوة عظمى

لا قدرة لها على ضبطها وايقافها. ان امريكا هي التي تفرض الحرب والسلام وفي سبيل تحطيم العراق(1)"

ويترّدد في الأدبيات السعودية المتداولة أن (امن أهم الركائز التي تقوم عليها
 وشريعة ومنهج حياة. . . لذا فإن المطلع على تاريخ هذه البلاد يلحظ وجود الالارتباط الككبير والمتين بين الدولة والدين دون انفكاك منذ الانفاق التاريخي المعروف بين الأمانم
 ومن مظاهر هنا الارتباط بين الدولة والدين بناء المساجد ورعايتها حتى امتلأت





 قواعد اللبنس الإسلامي وعدم الاختلاط بالر جالمال وإغلاق المتاجر في أو قات الصـلاة ومطلاردة دستهلكي الكحول حتى في منازلهمه، وغير ذلك.
وكان أن أنشـأت المملكة وزارة مستقلة هي وزارة الـُّؤون الإسلامية والأوقاف







 للوزارة خارج المملكة \&Y مكتباً للِعوة منتشرة في أرجاء المعمورة وبهـزة بجميع

$$
\begin{aligned}
& \text { عبد العزيز في ألرياض }
\end{aligned}
$$

الإمكانات التي يحتاج إليها العمل الدعوي، ويعمل فيها أكثر من ألفي داعية تابعين للوزارة ومنتشرين في •ه دولة في غختلف قارات العالم الخمس .







 أكثر من V بليون ريال على مكة والمدينة خلال المشر سنوات الأخيرة|"(r)
على رغم كل ذلك، ان مذهب الوهابية التقشففي لم يتمكن من منع انتشار الثقافة



 بعضهم . . . ومنها ضعف أثر العبادة على بعض الناس"، ومن (التباعد الروحي بين
 وأفتدتهم كذة العيد والفر حة به وساعدت الناس على الهروب والسفر" .

 والحياة العامة بشععائر الدين في غالب الأحيان ليس نتيجة لقناعات دانيا داخلية، بل بسبب

 الأزياء داخل المنازل وتعاطي المثروبات المحرمة رسمياً .

 جهيمان العتيبي والاستيلاء على مسجد مكة الككبير عام 19V9، والتتحدي الذي قامت
(


به بجموعة من النساء بقيادة السيارات في شوارع الرياض، وبلجوء عحمد المسعري الم لندن وكان واللده رئيس ديوان المظالم، والخطب والرسائل التي توجه بها علـ عدد من الشيوخ مثل الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحوالي ينتقدون فيها سياسة المملكة أثناء وإثر حرب المنيج ووجود القوات الأمريكية في البلاد.
وجهه الشُيخ سلمان العودة (كان عمره 9 و سنة) رسالة من وراء قضبان السجن
عام 18ا اهـ/ ا990 ام ينتقد فيها هملات متعلددة من الاعتقالات شململته هو وأفراد


 الحيلولة بين الإنسان والدعوة أمر لا يمكن اللمكوت أو الصبر عليهل" . ويتحّثت الشيخ

 التعبد، فساد في جالن الأخلاق، فساد في بجال السلوك؛، فساد في المعاملات، فساد فساد في الاقتصاد، فساد في التعليم، فساد في السياسة، فساد في الإعلام، إن هذا الفساد


 إعلامية أو أمنية أو تجارية أو غير ذلك، إلى جانب تحويل بلاد المسلمين الى بكرد ألتاع ألماع

ضعفاءه . . وجعلهم عبارة عن قطِيع يساق إلى مرعاه، ولا نلا ندري إلى أين يساق .



مفتوحة، ليس من حقكم أن تفـهوا ولا أن تسألوا ولا أن تناقشوا ولا أن تشيروا"،
 بين هذه الردود القول من موقع السلطة ان االلداعية ليس مفتياً والتجرؤ على الإفتاء




 الربانيين العاملين لأن الاعتماد على النفس في أخلذ الفقه من الكتاب والـو والسنة غالبا
 من الـعلماء الفضـلاء. وهـم أقطاب هنه الأمة في كل زمان ومكان ومكان، واذا خلـت الأرض من العلماء العاملين الخذ الناس علماء جهلاء فسألوهم فأفتوا بغير علم،

نضـلرا واضلوا . لنكلك نحن نركز على ضرورة أخذا العلم والـجة والدليل من أفواه



















 تـتـل ها با بي:










































 والو جدان.
 استخدام الدين كأداة سيطرة. ولككن من ناحية ثانية، وكما يظهِر جلباً فني الأوضاع

 بالضرورة الى الستعماله من قَلِ القّوى المعارضة كأداة سخط ضدها .

## 「 「 ـ استخدام الدين كأداة تكريض

 والـسـياسي من قبل الُسلطة والطبمّات او العائاتات الـاكمة والقوى المرتبطة بها، كذلك


 الـريات المدنية






 الإنسلامية في السودان، وخزب الله في لبنان .

ومع أننا سنثناول هنه الـلركات في الفصـل التالي حول السياسة والمتجمع، إلا





 الـــادات في مطلع السبعينيات بالتحالف دع الالخخان الملهين.














ومن أجل تقدبم أمثلة حسبة على نوعية استخخدام النّحريض، نتير الن كتابات







 كختلفة او مناقضضة للعنيدة؟







[^9] اليها، وعالم الاجتماع الإتر اني علي شريعتي الذي دعا لإعادة التفككير والالجتهاد ني









 لالأصول الدينية .















(IFA)

 الأوضاع القومية والعاللة المنداخلة تتطلب تيام تنكير ئوري جديد بصيغه ومفاهيمس

























## 



الشعبية المسحوقة العاجزة في تكيتفها مع واقعها الأليم المحبط. يكدث ذلك حين تيول
 معيشتها، فلا يكون لدهيا في مثل هـه الا الأوضاع سوى خيارين : إما أن تلـجا الم





 النزوع للتدين عند الططبات المعدمة في المجتمعات كافة . كما أنـا ثقافة الصمت والامتنال وكيفية الحنروج من هذه الحلالة في قسـم لاحق حول الثقافة العربية
كنا سابقاً قد تعرضنا لبعض جوانب تراث الز الزهد الديني واستعنًا بما جاء فيا في



 السهل نكرانها، وهي أنه في ظلّ بعض الأوضاع (والكثير منها متوڤُر في المجتمع

 تتبذّل الأحوالل. ولا يقتصر هذا النزوع على الإسلام، بل يشـمـل الألأديان كافة. لقد
 استعملت أداة سيطرة وتحريض . لقد ارتبطت الكِنيسة في أمريكا اللاتينية، مثلالّ،


 وهذا ما حاولته حركات فكرية إسلامية في غتلف عصور الإسلام .

## خامساً: الصراع بين العلمانية والسلطة الدينية



 قرن ونصف من تداوله وانتشاره. وقد تشخكلت حوله نالاثة مواقف أساسية: موقف

الرفض الذي تتخذه خاصة المؤسسات والحركات الدينية، وقد تتشْذّد في رفضها فتتهم
 الحذر بعدم الحوض بهنه المسألة، وأخيراً موقف القناعة بضرورة العلمنة باعنتبارها

وكنا قد استنتجنا في الفصل الثالث أن العلمنة نظام عام عقلاني ديمقراطي
يهدف الى تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعاتات والمؤسسات في ما بينها وفي ما بينها
 الحديث وفي سياق الدعوة للنعقلنة ولاعتبار المجتمع والشُعب مصدر الـُرعية والعـمل
 والجنس وغيرها من الانتماءات والملفيات. وتشمل مقولات العلمنة في ما تشمل :

ـ تأمين الحرية الدينية.

- نصل الدين عن الدولة وضمان عدم تحيّهاها، فيتم تحييدها في الشُؤون الدينية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات كافة مهما كانت انتماءاتهمر ـ إلغاء الطائفية السياسية والحد من استخدامها في النزاعات السياسية
- تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة النامة في الحقوق والواجبات.

ـ اقرار حق توحيد قانون الاحوال الشـخصية بحيث تتمّ المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حق الاختيار الحر بين الزوانج الملني أو الديني أو كليهما معاً. - اعتبار الشعبب او المجتمع مصدر القوانين، فيتم تعديلها او إصلاحها الـيا أو استبدالها لكونها نسبية غير مطلقة قابلة للتغيير، نتيجة لتبدل الأحكام الـون والظروف، وانطلاقاً من الواقع المعيش، فلا يكون بمقدور السلطة الحاكمة أن تدعي الحاكمية بإرادة إلهية فوق المجتمع
ـ عقلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية العقلانية.
ـ تعزيز تعايش غختلف المذاهب والطوائف في إطار من الاحترام المتبادل.

 بوسائل الإكراه والتكفير .

ولقد شدّد دعاة العلمنة على واحد أو أكثرُ من هذه المقو لات . المد رآها البعضِ،
 الو لاء للجّماعات الطائفية والقبلية الى الو لاء للأمة والمجتمع ككل ، وتثبيتاً للو لاء

القومي والاندماج الاجتتماعي. كمـا شـدّد بـعض دعـاة العلمنة على المساواة أمام القانون، وخاصة في ما يتعلق بمساواواة المرأة والر جل في ني


 التي نعاني غيابها في ظل الدولة التّسلطية . يقول المفكر الفلسطينيني عزمي بشارة: : إلن



 العلمنة شرطآ ضرورياً لتوفر الديمقراطية"(.)")

وحين تهاجم المؤسسات والمركات الدينية الدُعوة الى العلمنة لا يعني ذلك أنها تناقشُ هذه المسألة بموضوعية بغية تبيان سيئاتها وحسنـاتها او كونها صالـة الـة او غير



 يسميه صادق العظم "(ذهنية التحريم")، وما يصفه نصر حامد أبو زيد بـلإلعداءء" الذي

 الرأي العام غلى حِيقتها.

ليس صحيحاً أن العلمنة دعوة للإلحاد أو إلغاء الدين أو التخلي عن الإيمان او

 ومساواة البشر بمعزل عن خلفياتهم او انتماءاءتهم، وأن يتم ذلك في منالخ من الاحترام

 الفكرية التي غزت المنطقة منذ بدايات الاندراج في النظام الغربي الرأسمالي؟
 دراسات نقدية، دراسات وأبحاث (رام الله: مواطن - الؤسسة الفلسطينية للدراسة الديمقراطية، 199ها)،

ذكر عزيز العظمة أنه نيس من المعلوم على وجه المدقة كيف دخل مصطلـ مصلح


 لهنا المصطلح اللغوي التركي شمسي (وذلك في منتصف القرن التاسع عشُر ) واقتبسها عنه المعلم بطرس البستأن في معجمه محيط المحيط كما تبناه عنه الدكتور خليّليل سعادي في معجمه الكبير الانكليزي ـ العربي (وخليل سعادة هو اليو والد الد انطون سعادة الذي الـي ربما يكون أول من ضمّنه بين مبادىء حزبّ سياسي عربي) .


 العلمانية يوازي عبارة (Secularism) المستمد من الكّلْمة اللاتينية (Saeculum) الذير عنى جيلا من الناس، وأصبح يعني الاهتمام بشُؤون هنا هذا العالم الزمني المني المتميز من العالم
 (الذي استخدم في المغرب العربي نتيجة تأثره باللغة الفرنسية وانتحلته اللغة
 الناس في تَتْزهم من الإكليروس (1\&)
 الانجازات التي تعقِقت في هذا المجال وإمكانية تطبيقها بشموليتّها في المجتمع العربي، أن نتعرض لبعض المفاهيم الخاطئة حولها:



 السباسي . . فإن العلماني الوطني يرى . . . أن منهجه هنا منا من طبائع الأشياء وهو في في

 شُرعيته الُوطنية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى)(r٪)". ويضيف البشُري في مقال آخر
(1\&1) آناق (حزيران/يونيو 18VA) )







 هذه الناحية يكون عممد عبده أكثر اعتدالاً من طارق البشري، فقند فرح انطون وشبلي الشميل وهما من رواد التفكير المادي والعلماني، مع العلم ان غالبية دعاة المعلمانية لا تنتسب نلمنهج المادي.

ولذلك ييبب المفكر المغربي عممد سبيلا في العدد ذاته من هذه المجلة الان هناك قضايا فكرية ساخنة ومسائل خلافية كبرى في ساحتنا الائنا الاجتتماعية والفكرية نتيانيجة

 مصراعيه لمقارعة الحجة بالمجة، والفكر بالفكر، والاجتهاد بالاجتهاد النضادلا .

ويقون عحمد عابد الجابري إن المسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة،
بمعنى أْها تعبر عن حاجات بمضأمين غير متطابقة مع تلك الحاجات : إن الحاجة الما الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات والحاجة اللى المُارسة العفلانية للسياسياسة هي حاجات موضوعية فعلا ، انها مطالب معقولة وضرورية في عالمنا العربي، ولكنها تمقـد
 العلمانية . . . وفي رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر





 بتية اقطار الوطن العربي. .. فهي لا تالعاني طائفية ذينية إطلاقاًا). . قال ذلك متجنباً ما ما للعلمنة من علاقة جوهرية في نشوء الديمقراطية وفي نيل المرأة حقوقها والتحرر من
(1\&£) الديبلوماسي (حزيران/يونير 1947).


ذهنية التكفير والتحريم ومن سيطرة الدولة على الدين وإساءة استخدامه لأغراضهـه الحاصة .

في الواقع ان العلمانية مبدأ إنساني وقناعة تحت تدريياً في غختلف مجتمعات وحضارات العالم نتيجة لتحولات الجتماعية بنيوية ولتجارب إنسانية أصيلة في معاناناة






 الإنسان نم يعيد صياغتها انطلاقاً من موقعه ووضعه والتبدلات الناريخية.
 لإرادة إلهية، الى النظر اليها على أنها شرعية بقدر ما تمثل إرادة الشُعب والمجتمع


 "إلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية")، وانه پليس في الإسلام سلطة دينية" وان "الأمة هي مصدر سلطة . . . الحاكم"، فهو مسؤول (أمأم الأمة التي لها




ويذهب عممد عمارة أبعد من ذلك ليقول ما هو أقرب ما ما يكون المي فكرة إميل


 بـ (اتحول بعض "علماء" الدين الإسلامي اللى "رجال دين"، فزعموا لأنفسـهم سلطاناً
(I\&V) كمد عمارة، الدولة الإملامبة بين الملمانبة والـلطة اللدبنبة (بيروت؛ القامرة: دار الشـروق،

(المصر نفسه، ص عץ.

في (النحليل والتحريم")، واحتكروا (الآرائهم صلاحيات الرأي الواحدل"، يعود عمارة
 اليهها، إذا كانوا، حقآ مسلمين يسترشُدون بالإسلام"(4\&)










 للانزواء بعد نشره كتاب الإسلام وأصول الحكم
وكفّر رشيد رضا آراء طه حسين بسبب قوله إن اسماعيل وابر|هيم شُخصيتان




 الخصوص، ضمور الإصالاحية الإسلامية المتنورة التي بدأها جمال الدين الألفغالني وعمدا عبده، إذ انتهت بالتـــدـد والجِمود.
 الـعلماني، لأن الفكر لا ينمو إلا في مناخ من المرية ونا وغياب المركزية في كل مـن السلطة السياسبة والاجتماعية . وهذا ما ما حل بالثقافة العا العربية في الُعقدين الأخِيرين من القرن الُعشرين • في هذا الوقت أيضاً يتم اللجوء الى استخدام تهمة الإلـاد لتحطيل

. $199 \mathrm{~V} / \mathrm{Y} / \mathrm{YV}$ ، ، ( 10. )
(العظمة، العلمانية من منظور غختلف، ص \&Y ( 101 )

الفكر . في مقابلة أجرتها جلة اليمامة (10r) مع الشُيخ عحمد الغزالي معنونة (اتفاقي مع





 ذكر الأول ان في منظمة التحرير الفلسطينية تيارين أحدهما علماني والماني والآخر ديني واعتير
 لأحد تكفيري"، فعاد الشيخخ للقول (العلمانية إلحاد". كذلك ورين ورد في هذا التقرير



 يصفق حتى خرج المتشددون وأكمل أدونيس إلقاء قصيدته .

وقد برزت في العقد الأخير من القرن العشُرين قضية نصر حامد أبو زيد الني





 الفقهاء وفتاويهم لا يعني "إسلامية) نظام الحكم.
وفهم أبو زيد أن العلمنة ليست في جوهر ها لانـا سوى تأويل وفهم علمي للدين



 تحر الإنسان حتى من الاضطههاد الديني . ومن أهم مبادىء الفكـر العـلماني أنه لا لا

 (العلمانية) مطلبأ منـحاً لحماية الإسلام ذاته، بدلاً من اللـجوء اليه كمجرد ملاذ او ملجا أو مهرب|"(108)

إن هذا الفهـم للعلمنة مشتر كُ بين عدد كبير من العلمانيين الذين يقفون من من


 بالاختيار والتأويل .

ويرى بعض معارضي مفهوم العلمنة خطأ أن المسيحية ثختلف جـون موريأ عن










 ينتسببون الما الإسلام ديناً او حضارة، وتربوا في المدارس الأجنبية وفيم إرسانيانيات


 وااتجهوا نحو العلمانية الغربية|(100) .

في هذه الحالة يعالج حسن حنفي العلمانية، على غير عادته في طرح الكثير من
(108) نصر حامد أبر زيد، التنكير في زمن النكفبر (القاهرة: سينا للنـتر، 19901)، ص 91 -


الشُؤون الأخرى، بمنهج مثـالي بمعزل عن الواقع الاجتماعمي والتاريخي . تاريخياً لم





 العلمنة لزمن طويل بسبب النا تمس بمصالح الدين ومؤسسة الكنيسة.













إن المقارنة بين الإسلام والمسيحية لا يجوز ان تنحصر بالنصوص، بل بل يكب ان ان
 الذي يقول به النص . كذلك يجب ان تشمل المقارنة فكرة وجو

 نجـد تكـرارأ لأسطورة فصـل الـسـهاء عن الأرض في أسانطير كثير مـن الـشـعوب
 آسيا أنه ابابعد ان اتحدت السماء بالأرض أنجبتا عدداً من الآلهة الصغنار النذين كانواً يعيشُون في ضيق وظلمة لشدة التصاق السمماء بالأرضى، فقرروا التّمرد على هذا الوضع بزعامة الإله الجريه لاتاني" الذي رفع اللسماء بقوة ذراعيه حتى استقرت
 ويقلَّل نصر حامل ابو زيد من مقولة الفروق هذه بين المُسيحية والإسلام فيقول

 والإسلامه، وهو التباس يروّج له الإسلاميون المتنادأ الى نص انجيلي . . . ومعنى ذلك

 يضع الأولى في خانة |الآخزة ويضع الثاني في خانة الدنبا|" ${ }^{\text {(101) }}$
ويقول لنا عبد الله العروي في كتابه مفهوم الدولة ، إن الُعبارة - الإسلام دين

 المذكورة هو واو الربط اللدال على التساكن لا على الانندماج والانصههار، مع أن منطق





وإذا كان من فروق حقيقية بين المسيحية والإسلام في هذا المجال فهـو ان ان

 خاصة في بعض البلدان والفترات النزمنية كالعصر المديث الميل على صعيد المثال يكون من الضروري أن يخضع الـاكم السيانسي للشُريعة ويطبقها بناء على تفسيرات العلما ولماء باستقلال عن تأثيرات اللدولة والمصالح ألخاصة. أما في واقع الأمر، فإن علمأء الداين كانوا "في خختلف عصور التاريخ الإسلامي . . . خاضعين سياسيـاً واقتصطادياً لـكـم
 للشريعة|("r)"، وقد سبق ان أشرنا الي استخدام الدين أداة سيطرة.
r- السوراح، مغامرة العثل الأول: دراسة في الأسطورة ـ سوريا وبلاد الرافدين، صر (lov)



Bassam Tibi, "The Renewed Role of Islam in the Political and Social Development (17.) of the Middle East,» Middle East Journal, vol. 37, no. 1 (Winter 1983), p. 4.

كذلك يقال على صعيد نظري بكرد إن الإسلام اختلف عن المسيحية من حيت



 الضريبية وملكية الأرض ، فسيطرت المؤسسة الدينية على مؤسسات تربوية المية وقانونية لا لا لا لما


 المصلعين المسلمين المتنورين من أمنال الافغاني بالعلّماء والمؤسسة الإسلامية الرسمية.

وزيادة في التعليق حول موقف المسبحية من العلمنة، نقول إننا نخطيء حين



 ضد الكنيسة ومؤسساتها ومفكريها ونتيجة للمنازعات بين المين الطوائف، ، وظهور الوعي








 |الانجيلي"

وكما بشّر بعض الفقهاء بإطاعة السلطان حتى ولو كان جائرأ استناداً لأحاديث
 وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمـ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن
(171) (171) ترم، نعدد الأديان وأنظمة المكم: دراسة سوسبولوجية وتانونية متارنة، ص 9.


 ليس من سلطان إلا من الله، والساطلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إنه من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب النله والمقاومون سيأخذون لأنفسـهـ دينونة . . لأنه لا لا





 والمسلمين في عاربة العلمنة. يذكر جورج فرم ان ان الدوائر الكهنوتية المسيحية قاومت
 "ابموجب خطة مصممة، تنزع وزارة التربية تدريياً ادارة المدارس من أيدي رجا رجال
 علمانيون (مسيحيون ومسلملمون) متخر جون نـون دار المعلمين العـليا في بغداد. .. والمعلمون العلمانيون المتأهلون في بغداد يكشون رؤوس الأون الأولاد بالدعاية العروببة
وبضعفون فيهم إحساسهم بقوميتهم الخاصمة||(170).

وفي لبنان يستمد النظام الطائفي سنده الأول ليس من المــلمين، بل من التتيارات الححافظة المنتشرة بين المسيحيبن (وبخاصة المؤسسة المارونية) الذين هـم
 بين حين وآخر للقلمنة إلا عاولة منهم لاحراج قادة المسلمين غير العلمانيين. وكما يقاوم رجال الدين عامة الأخذ بقانون علماني للأحوال الـُخصية باعتبار ان الزواج المدني يمس بالمعتُدات الإسلامية، فان رجال الدين المسيحيين يقارمون هم بمر بدورهم هذا القنانون لأنه يمس بالمتقدات المسيحية، إذ قد يسن حق الزواج المختلط وحت الطلاق اللذين ترنضهما الكنيسة.

صرح بطريرك انطاكية وسائر المُرق للروم الأرثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم لصحيفة النهار بقوله ان العلمنة (اطلب مستحيل، وهناكُ من لا يقبل بالعلمنة. انا

(178) النهار، 1979/0/0.

$01 Y$





 بالعلمنة.

في مطلع عام 199^، طرح رئيس الجُمهورية اللبنانية مشُروع الزواراج المدني





 بجالات الحياة خلال قرن ونصف من الزمن العربي الحديث، فلالتاريخ الفعلي هو غير
 نشُوء ثقافة متمايزة من الثقافة التقليدية وحدوث ما ما أسماه طه حسين معركة المّا القِديم والجديد. ولم يكن التنافر فتط بين المثقف العلماني والمئقف الدينيني، بل أيضاً بين

 الشيخ أبو المهدى النصيادي، اللذي شدد على ضرورة انقياد الرعية بالإذعان للراعي والمخضوع للسلطان .

ومن المعارك الأساسية التي خاضتها العلمانية معاولة بناء بجتمع يتجاولوز نظام الللر والتجمعات الوسطية من عشُائرية وطائفية بين الأفراد والدولة الـنة والأمة فتعززت



 وعحاولات الاحتواء. وربما ما كانت لتتوم الكُورة الايرانية والحـركة الحمـينية لولا

19^0/TY/KY النهار (17Y)
. النهار (179 (17V)

الاستباحة الأمريكية للوطن والأمة والهيمنة على المصير . وهذا ما يكدث حاللاً في ما ما يتعلق بالعرب في العقد الأخير من القرن العشرين.

ومهما قيل عن التناقض بين اللدين والعلمنة، نجد أن غالبية البلدان العربية









 التردة والفائدة والسرقة والزنال، كما تسبنب بحصصول توتر بين العلمانيين والدينيين التقليديين وبين جماعات قبطية ومسلمة

وكان أيضاً ان ظهرت تنظيمات دينية متشددة منها جماعة التكفير والهجربة، وجند الله، والنضـال الإسلامي، ومنظمة التحرير الإسلامي، والمِماع الماعات الإسلامية،
 الإسلامية ضد السادات بعد مغامرته السلمية مع اسر ائيلي . وكان ألن حدئت انتقالابات
 نششر كتباً رائدة مثل من هنا نبدأ الني شـد


 معتبراً أنه اهتدى للصواب، وقد نوفي عام 1997 متمسكاً بعناعته الجديدة .

وفي تونس تیت بعض الإنجازات العلمانية المهمة، فتم تعديل قانون الأحورال الشُخصية (1907) بحيث منع تعدد الزوجات، وأنيط الطلاق بالمحاكـم المدنية وفق
 نشُاطات المؤسسات الدينية التُبوية (كإلناء الوظائف التعليمية لجامع الزيتونة ونير ونيرها)، وجرّدت شريكة العلماء والطرق الصوفية من الككئير من قوتها وامتيلازاتانا. ومن موقع
 الدين من العلماء الكبار لتععاونهم مع الاستعمار الفرنسي، ومنهم ابنـ عانشور الذي

إن هذه الانجازات والتراجعات تدل على أن العلمنة لم تتجذر على حقيقتها في

 للالتحاق بأوروبا وتبعيتها للغرب وتحالفها مع اسرائيل لا تجعلها نموذجانَا جيداً للبلدان الإسلامية الأخرى. على العكسِ، إنها تقدم صورة سيئة للعلمنـة تقوم على الإكراه

 إسلامياً بحتشماً وهنا حق من حقوقها .

ثم إن هناك مسألة أخرى هي بغاية الخطورة ونادراً ما نعطيها حقها من التفكير،
 المسألة بموفف المسلمين الايكابي من العلمنة حين يسُكلون أقلية في بجتمعات متعدندة





 [ووصغها مدان بدول الثنائية الدينية وتشُكو بعضها من (اميزان الرعب الطائفي]]،
 الإسلامي، وفي مئل هذه الدول (الا يمكن انٍ تكون للإسلام تطلعات سيـات الْاسية فعالة،


 في ايران او محر او تركيا، وفي الهند مسلمون ضعف من ما في مصر . وبين أهم جوانب هذه المسألة أن نتساءل: كيف يكون ئلمون موقف المسلمين كأقليات
 التي أعلن مفتيها الشُيخ الأمين عئمان ان ا(العلمانية ضرورية في إريتريا لوجود
 والمسيحيين . . . ورئيس اللدولة [حاللِأ] مسيحي. . . فهي دولة علمانية تحتضن كل

الأديان بدرجة واحدة، وليست دولة دينية|" (174). وفي فرنسا قان مفتي مارسيليا إن الإسلام لا بد من أن يتخلى عن فرضيات مكانته كدين الأغلبية في الدولنّة، وأن يتعلم
 يتخلى عن طقوسه كي يعيد اكتشاف جوهره الحقيقي(IV.).

يعتبر المسلمون في الهند بين طليعة المطالبين بالعلمنة. ثـم هناك بورما في
 وبنغلاديش، والمسلمون فيها أقلية. ومن المفيد أن نعرف أن الأقلية المسلمة في هنـ المنا


 منذ الستينيات معلنين أن فرض دين الأغلبية ديناً للدولة لا يخدم تضية وحدة المجتمع وقد جاء في خطلاب لأحد قادة المسلمين يو (أي سيد) رشيد وكان في حينه



 والاقتصادية والاجتداعية والتربوية . إن قيأم دين للدولة سيفتح الباب امنام المام المتطرفين




 |اقتصادية او اجتماعية او تربوية على أسس دينية ستقاومها الأقليات الدينية|"(IV)

إن في هذا الكلام عظة مهمة لسـائر البلدان العربية بأنه لا يكوز لأي دولة أن
 النوع لن يخدم وحدة المجتمع وضروريات تأمين المساواة والاندمانج الالجتماعي. ولم
1998/11/r0 (179) المباة،

Washington Post, 24/12/1997.
Donald Eugene Smith, comp., Religion, Politics, and Social Change in the Third (IV1)
World: a Sourcebook, edited with introductory notes by Donald Eugene Smith (New York: Free Press, [1971]), pp. 26-28.



 بيمات الماجئين

بعد كل ذلك يكق لنـ أن نتساءل كما تساهل جمال حمدان في الكسبعينـات حين














 (ivr) ${ }_{\text {a }}^{\text {a }}$







منها انها (ادولة يهددية) تَارس سباسة مزدوجة في تعامالهبا مع الجمـاعات الدينية الأخرى،، الأمر الذي انتقده الكثير مـن الاسرائبيلين أنفسهـم على أنه تصرف غبر
ديمقراطي .

ونسأل بعد ذلك: هل منز صحورة أم كبوة دينية؟ وحين نتقند الصحووة

 بشُكل عام"، كما أنها تطرح نفسها في الغرب، "ولكنيا بالطبع ملحة أكثئر في أرض اللإسلام، وذلك من أجل تشكيل الدولة، بالمنى الحديث لكلمسة دولةّال، وهي التي


## سادساً: الدين والتغيير التجاوزي: الاغتراب في اللدين




 ونجاحه المنهل في نشر الدين المديد جاء نتيجة للأوضاع والأحوال السائدة ليس فنـط
 الفار سية والحضارة الرومانية بعد صراع طويل الأمد. ومن موقعه المركزي في معابر الحضارات المتنازعه، نككن الإسلام من ان يوحد جُتمع الجزيرة العربية القبلب، وإن لم
 ان المجتمع في الجزيرة كان مادة الإسلام الذّي جاء تعبيراً عنه واستمراراً أله في كثير


 لصالح التوى السائدة التي تستخدمها في فرض رئبتها الثبوتية
في هذا السياق يذكر عمدد أركون أن الككابات التقليدية تعطي صـورة مئلية عن
 عن الأسباب الكامنة في طبيعة الصرإِ للوصول الى السالطة في المجتمع العربي ومسألةّة العصبيات القليلية التي ليبت دورأ كبيرا في هذا الصراع ومارسة المكم. ومن المعروف

ان الالنبي نفسه ينتمي الى عائلة عدددة هي بنو هاشم أحد أفخاذ قبيلة قريش المشهورة. ونحن نُعلم ان دعوته وتبشيره كانا قد لقيا معارضة العائلة المنافسة وهي بني بنر سفيان







 لإطلاق حركة غيرت وجه التاريخ. ومع هنا يظل من الصحيح ان الافكار، ، روحية
 تفرض تفسيراتها الحاصة لهنذه الافكار . كذلك من الصحيح ألن نقول إن الـن الدين حتى

 الماضي، فيصف ما قبله بالجاهلية. وهذا ما تلجأ اليه ختلف الحركات الثورية بعد انتصازها

من هنا أن الرأي العام الديني لم يتمكن من قبول مقولة طه حسين في كتابه في الثـعر الجاهلي بأن الكثير من القواعد والألأعرافـ والمعتقدات والأنظمة الإسالامية لها
 ضغط المؤسسة الدينية بل أيضـا نتيجة لنصـائح أصدقائه وأقرب المقربين اليه من

 العبارات السجالية.
 بتمع الجزيرة العربية القديم. وبين من حاولوا توثيق هذا الادعاء خليل علئ عبد الكـريم
 والضالال، وعلى الميل للتعتيم على ما ورثه من القبائل العربية التي كانت موجون
 الكثير من القراء قد يلهش عندما يدرك الن الإسلام ثد أخلذ من (الجماهلية) كثيرأ من
(IVO) المصدر نفسه، ص YAY (IVO

الـُؤون الدينية والتعبدية . ويذكر ان بين الشعائر التعبدية التي ورنها الإسلام تعظيم


 العرب)، ويوم الجمعة على أنه يوم الاجتماع العام.
كذلك يذكر خليل عبد الككريـم أن الإسلام ورث شعـائر تعبدية عن الحـركـة


 يد السارقّ، والنهي عن وأد البنات، والنسير بنهج الصوم والاختتانِ، والإيمان بالبعثِ والنشور والحساب.
أما بين الشُعائر الإسلامية الاجتماعية المورودّة، فيذكر خليل عبلد عبد الكـريم الرقىى

 وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب تسع نساء) - و والنظام الأبوي، وحرمة النـب لغير الأب كما يظهر من الآية ه من سورة الأحزاب والادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللهج) ، والتفرقة بين العرب والعجم (نقد كان العُرب قبل الإسلام متعالين ويسمون



 الفلاحة التي هي الأصل التاريخي لا عرف بعد الإسلام بفريضة المجزية على النصـارى



كل ذلك يعكس هذا التفاعل المعقد بين الُدين والواقع الاجتماعي والاقتصادي

 ولا نستطبع ان نجزم ما اذا كان التغيير مغيدآ أو مضرأ بشكل مطلّق، نقد يكون مفيداً
(lV7) خليل عبد الكريم، المذور النارغبة للنـريعة الإسلامية (القاهرة: سبنا للنشر، •199) .

للبعض ومضراً للبعض الآخر. لذلك لا ننظر إلن الأنكار والمعتقدات الدبنية خارج


 استعمالها لغابات متناقضة، ومنها ما ينظر اليه على أنه سلبي او إيابي، ومعيق، او الو غير معيق، للتغيير من منطلقات غتالفة.
 وتخدم القوى السائدة او القوى المعارضة لها بحسب التأؤيلات التي تقدمهها هذه الجماعات والطبقات المتنازعة. وهناكُ وعي صحيح أو زائف بحسب المنظور الذي
 النوى المحافظة أداه ترسيخ للواقع القائم او أداة تنغيبر من قبل القوى التي يكون

 والسفلى في فهمها للدين واستخداماتاتك له، كما أوضحنا سابتاً.

وفي وصفه للديانات السومرية القديمة ومنهومها للجنة، فال فراس السواح في كتابه مغامرة العقل الأولى : المنذ أن زالت المشاعة الابتدائية، ونقد الفرد سلطته علي
 واغتراب . .. ومع نضوج المجتمعات الأبوية التسلطبة .. . . هار الإنسان الل حالة إحباط دائمة. .. ولكن المجتمع التسلطي استطلا أن يكرم الفرد من كل شيء إلا من من

 قادمأ، هو حرية كاملة ومساواة مطلقة . . . عالم لا مرض فيه ونه ولا عناء ولا شبيخوخة ولا موت. فكانت أساطير البنة لدى كل التُعوب، تعبيرأ سلبياً عن رغبة في التغير「

 الوقت ونتيجة لظهور طبقات جديدة لالم مؤسسـة حافظة تقاوم التغيير . ان الإسالام

 وحتى الوفت الماضر . ونشأت في الإسلام ومن ضمنه حركات ثورية، ولكنن كان
(lvV) الـسواح، مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة ـ سوريا وبلاد اللرافدين، ص 191.

يتم احتواؤها رغم الصراع إلدائم بين ما أسماه أدونيس : الثابت والمنتحول أو الاتباع والإبداع.

وكان أن سادت النظريات السياسية التسويغية التوفيقية التي بشُر بها الغزالمي واللاوردي وابن تيمية وابن حنبل وغيرهـم من كبار العلماء حتى الزمن الـلما الماضر . لقد


 الاختلاف الى الخلاف"، فتركُ للـخلفاء أمر مسؤولياتهم وانصرف الناس في بعض الحالات عن الثورة الى الدعة.

وفي الزمن المعاصر، ما زال الدين يُفستر من قبل الؤمنين من مواقعهم الخاصة، فلم تضعف صلته العضوية بالواقع . وكان من الطبيعي ان تنشأ الى جانب الخر كات


 للنهوض والتشرر والبلدء في بناء بجتمع جـديد. في إطار هذه المرحلة الانتقالية

 هذه التـيارات والمركات وتطورها ونتّوم أدو ارها وانجازااتها، ويكني هنا باختصار الى دورها في عملية التغير •

منذ بديات العصر الحديث، أي من حوالى قرن ونصف قرن، اضطر المصنحون




 أن ينظروا اليه على أنه نبت غريب أو أصيل .

غير ان أزمة السلفية بشكل عام هي يقينها بإمكانية العودة إلى الأصول من دن دون النظر بمسألة التباين الشُاسع في الواقع الآجتماعي في الزمهن الراهن وعصور الإنسلام الأولى، كما لو أن ليس هنالك من علاقَّ بين الأفكار وهذا الواقي التيار الإصلامحي السلفي من موقع ديني اضطره الى مهاجمة التفسير العلمي المادي (من الما دون ان يفهمه أو يعالجه على صعيده المُجتمعي، فقد اعتبر ان المسألة صراع بين المادة

> والروح بالمعنى الغيبي) كما يتضح من كتاب الأفغاني الرد على الدهريين






 قالل عزيز العظمة، أقل تنورأ واتساقَا مع روح العصر أو أكثيُ تعلقاً بالتراث من أستاذه


لقد ظهرت منذ مطلع النهضة عدة حركات وتنظيمات دينية سباسية أكثر تعلفأ
 كالوهابية في الجزيرة العربية، والمهدية في السّودان، والسنوسية في ليبيا، نأصرت علي أسلمة المجتمع والعصر وعلى اعتبار الإسلام دينا ودولة، وعلى تطبيق الشريعة روحا ونصاً في خختلف جوانب الحياة. وقد نجحت العائلة السعودية، كما أظهرنا سابقاً، بالتحالف مع الوهابية في تأسيس الملمكة العربية السعودية وتعزيز شرعيتها في إطار

 الصحيح، غير أنها انتهت الم حكم تعاون مع الغرب حتى 1979 حين أطـحِ. وانتهى

 (بقيادة عبد العزيز الئعالبي) والقيبادات العلمانية (بقيادة بورقيبة) قد انتهى بانتصار

 والعربي التبسي، ومبارك الميلي وغيرهم) اللم جبهة التحرير التي قادت الئورة واستلمت



والنُشر، 19A1)، صو 101.


العدر"، وبالجممع بين "أحدث المكاسب العلمية والتقنية العصرية من جهة، ومبادى، التنظيم |لاجتماعي الأكثر عقلانية وعدالة إنسانية، من جهية ثانية|"(1)"). وباءت بفتّل ذريع، فانخرطت البلاد التي كانت تبشر بمستقتبل زاهر في صرانع أليم بين قوى
 براقبها العرب وبقية العالم بصمت نخجل .

ولا يبدو أن الحركات الإسلامية ستنجح حيث أـنفقت الحركات القومية
 ورؤتها وجوهرها، تقوم على النزوع التسلطي وإلغاء الآخر ولا تسمح سوى بصوت أوحد ذي بعا واحد. لقد انطلقت التنظيمات الإسلامية ليس على مبادى، الإصلاح







 على أنها أبدية وطبيعية وتعكس إرادة إلهية.
تجاه هذا الوضع نجـد مـن الضروري ان نطرح سؤالاً أساسياً نتختم به هـنا الفصل حول الدين والمجتمع: هل يمكن ان يشكل اللدين بأوضاءه الحالية في المجتمع


 والتبعية للغرب او أية مركزية خارجية، والطبقية المتزايدة ليس فنّط من حيث الميث تزايد

 الإبداعية على التحكم بمصيره ومواجهة تَديات الحصر . وتشّهمل مهمة تحرير المجتمع، بكلام آخر ، الانتقال به باتجاه حالة مضادة للتحالة السائدة، فيتمكن من الُسير اللسلبم نحو تحقيت التنمية الشُاملة القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية والقُيم الدُيمقراطية،
(191) الجمهورية المزائرية الديمقراطية المُعبية، دزارة الإعلام والئقانة، الليثاق الوطني (الجزائر:


وعلى استعادة سيطرته على موارده المادية والإنسانية، وعلى تعزيز قدراته الإبداعية في مواجهة التحديات التاريخية، وعلى أن تصبح لـ مكانة بانة بارزة في خريطة الأمم. من
 بأوضاعه الحالية في المجتمع العربي أن يشكل حركة تُورية؟
تأتي الأجوبة عن هذا السؤال متعددة ومتعارضة، وبصيغة التشُديد المطلق أو التحفظ القأتم على الخُوف. وقد يميل الشُعب في فترات تأريخية اللى التغاؤل بإمكانية



 خاصة بعد انتحسار الئورة الإيرانية بإزالة حكم الشاه والوصون الى الحكمم.

وانعكست المشاعر الشُعبية في الخطناب الفكري. ظل بعض المفكرين يؤكدون

 مؤقتأ، في الوهلة الأولى وبنعل التفاؤل اللني لم يقتصر على الاتجاهات التقليدية ، نحو














[^10]الصحيح لهذه الحركة أو عليها، سابقاً لأوانه . ولكن ما يمكنن قوله في هذا الصدد

 التقليدية المعروفة للمحركات الإسلامية السابقة. . . وهي في في هنا ونا لا تؤمس لمرحلة



وبعل مرور سنة ونصف على تيام انْئورة ونشر هذه المقالات، عاد أدونيس ونشّ

 ام إسلام النظرية؟ هل هو إسلام الكُتاب المنزل، إم إمسلام قراءاته وتأوأويلاته؟ هل هل هو

 المنطق السابق الذي مارسته المركات القومية العربية، ويصدرون عن البنية البية الفكربية السابقة ذاتها، ويختم مقاله بالكلام التالي الشديد الوضوح: ا(كما نقول إن الاتجاهنات





وهناك من توصلوا من خلال التحليل الاجتماعي وليس التححليل الئقافي الى




 العربية الحديثة. . . تتداخل الهويتان القومية والدينية تدالخلاً مكئفاً يجعل منهما في





واقع الأمر هوية وانحذة"("AT). وعلى صعيد نظري معياري، يكلل مكسيم رودنسون فكرة الثورة بأنها تقوم على نلأث مقولات هي : إمكانية تغيير العالم جذريأ، ووجوب ان يكون التغيبر جذريأ كي يكون بجدياً، وإمكانية استخخدام العنف (بل وجوب


 لأسباب عدة. نشير باختصار لبعض ما وصفناه سابقأ، ونتوسع بما لم نتعرض له حتى ألم

أولاً، تحول الدين من حركة ثورية في بداياته الأولى اللى مؤسسة مرتبطة بالأنظمة
 المؤمنين بالتفاصيل على حساب الجورهر (بل كثيرأ ما تصبح التفاصيل جون الموهر أ والجوهر تفصسلا) وبالتفسير الحرني على حساب التفسير المجازي.


التعاضد ضرورياً بين أفراده وجماعثعه هجما اختلفت الانتماءات الدينية والطائفية
ثالثأ، ان اللواقع الاجتماعي كما وصفناه سابقاً في هذا الفُصل هو وافق طائنفي
أكثر منا هو واقع ديني، فهو كماً قالل جبران بجتمع كثُرت فيه طوائنفه وقل فيه دينه . رابعأ، يعاني الدين على صعيد الممارسة في الحياة اليومية انفصاماً بين المدين الرسمي والدين الشُعبي وبينجما والدين اللياسمي
خامساً، ان القُناعات والمعتقدات الْدينية كمـا تقدمهـا المؤسسة وطبقة العـلمـاء

 شيء بالنسبة إليه، أي إما الن تكون هي الفي الفكرة المالكـة لككل الشُشؤون وإما لا تكا تكون





.rr - TY ص (197A) r

نكون في مقدمة الثائرين على كل نظام كهنوتي من شأنها ان يتدخل بين الأنفراد واللهه)، ،
 معياريأ ومبدنباً، إذ تكونت في الوطن (انورة من الأجواء الغيبية التي أصبحت ازازاءها




 الفناسي وسارتر، تكون المهمة التاريخية للمرب في هنا الزمن من هي عمرنة الإسلام وليس أسسلمة العصر .

سادساأ، ان التساؤل والبحت همـا ثميرة الحيـاة والتتجدد. وطاللا ان التساؤل والبحت هما قاعدة علمية وفكرية عامة، فهل نستثني الدبن كموضوع تساؤل وبحث واستكشُاف وابداع؟

سابعاً، كان دائداً من مهمات الثورة الصراع من أجل تجاوز حالة الاغتراب التي
 خبروا بشُكل خاص نوعين من الاغتراب ني القرن العشرين : هناك ، أولآ، اغتراب
 مقاومة التغيير . وهناك ، ثانياً، اغتراب في الدنين بمعنى ان المؤمن أصبح ينـسب قوراه الذاتية اللى توى خارج نفسه ويسلمها مصيره باستقلال عنه . وبقدر ما يسقط الإنسان




 بالتاريخ الى منفعل بهـ . وليس هناك ماك ما هو أقدر من المدين على تجريد الإنسان مـن نزوعه الإبداعي، ويتجلى ذنك بما يلي:

ـ أصبحت المؤسسة الدينبة غنية وأصبح المؤمن فقيراً في قدراته المادية والروحية
 مقربة منها أو حولها، وغنى المزارات التي يتبرع لها الفقراء من القليل الذي يملكون.

$$
\text { (الفاسي، النقد الذاتي، ص } 112 \text { ـ } 110 \text {, } 110 \text { ( } 11
$$

- بقدر ما ينسب المؤمن لمعبوداته من جبروت بقدر ما ينسبب لنفسه من ضعف

وعجز

ـ طغت الطقوسية في العبادة فلم يعلد في الممارسة المدينية من تِييز بين الوسائل
 قيمتها ومدلولاتها ووظائفها

- بقدر ما تسود التنشئة اللدينية التي تدعو للطاعة والامتثال، يفقد المؤمن القدرة

 ويستسلم لمُشيئة غير مشيئته. هنالك تعطيل لطاقة الابداع، فالغالْبية العظمى من الناس ترتاح الى اللنغة الجلاهزة، الى التكراز والتبسيط، والى الطقوسية.
- ويغترب المؤمن في ذاته ودينه بقدر ها تتمكن السلطة السائدة من استخلدام اللدين أداة سيطرة

بسبب كل هنه النزعات الدينية، وهي واسعة الانتشار في المجتمع النتقليدي، نجد أن الإنسان يغترب في اللدين كما يفرض عليه ويمارس في الحياة اليومية، فيعيشُ في قالة من العجز، وليس القدرة على التُحكم بمصيره بحسب مشيئته، والميل اللتقليد بدلا من الإبداع، والعيش في الهامش وليس في مركز النششاطات الإنسانية الفاعلة في

 الثورة تهدف باللدرجة الأولى الى العمل على تجاوز حالة الاغتراب، اما الحركات اللـينية القائمة فتغتقد زؤية تقدم على أساسها برناباً شُاملا لقيام مجتمع جديل .

لقد اتخذ ظل الإنسان حجماً يغوق حجمه فاستسلم لظله . في المسيحية تجسْد الله في اللمسد، وفي الإسالم في الإكتاب، فاعتبرت الأشُعرية ان القرآن مساو لله في الملق . لقد اشتقت العبادة من العبودية، وسمي المؤهنون عباد اللـه . وكلما ابتعد الله، ، شـعر الناس بحاجة اللى استعادته . فهل وجد الإلنسان كي يوجد وج اللنه، ام و وجد الله كي يو جد الإنسان؟ وهل وجا اللدين؟ هناك عطش للمطلق ، ولاكتشاف السر غخاطره، فبينتا وبين كل شيء آلخر حـجاب، والحـجاب قناع يخني المعنى او يجعله غامضاً فتتنوع التأويالات بتنوع الواقع الاجتماعي والنغسي والزمني. بسسبب كل ذلك، تنير رواية بيندلوم فوكو للـكاتب الايطالي امبيرتو إكو مسألة البحت الإنساني عن نقاط ثابتة في كون متحرك . ومن هنا

نشوء عقائد دينية وسياسية تتمسك بنقاط ثابتة لا تحيد عنها . وقد يصرف الإنسان كل حياته في البحث عن نقطة ثبات داخل نفسه او خار جها من خون ان ان يكدها. وكيا وكثيرة


 بحث في الله، واذا ما فرض على الإنسان ان يستمر في العيشُ في الظلّ، يكون من الـن

الضروري ان نتساءل هل من كائن مبدع ينمو في ظل شجرة بهذه الضخخامة؟

## السياســــة واللدولـــة والمـجتمــــع

```
إن الهرم إنا نزل بدولة لا يرتفع
إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب تلَ أن تتحكم فيها دولة.
ابن خلدون.
ماناً يُرادُ بنا؟ وأين يسارْ؟
, الليل داج، والطريت عثارُ .
الجواهري
```


## مقدمـة : المجتمـع والدولـة

نحلل الحياة السياسية العرببة المعاصرة في سياقها الاجتماعيا والئي والتاريخي، ومن
حيث مدى عمق اندماجها في النظام الاقتصادي الغنربي العلالي، وعلى أنها ترتكز علئلى على علاقات القوة والتناقض في المصالح. وإنـا بذلك نبـأ في تحليلاتنا من منطلقات علمات علم
 المجتمع لا الدولة. بكلام آخر، تكون نقطة البداية ليس القول الـول الأرسطوي بأن الإنسان هو بطبيعته حيوان سيأسي، بل ما توضل إليه علم الاجتماع الـديث بألن ألن الإنسان في
جوهره كائن اجتماعي .

كذلك ننطلق أيضاً من القول بأن المراعات المات السباسية والثوزات والمروباب،



 ذات القدرات والطموحات المحدودة والمحلية . وما إن أصبحنا نـا نعيش في عالم الم ذي

نظام كوني تهيمن عليه دولة واحدة أو بجموعة قليلة مَّحالفة من الدونل، حتى أصبحنا نعيش في عالم سوريالي لا نعرف أين تنتهي به حدود الوهمه وأين تبدأ حدود الواقع

 الأغلب) أو قسراً (وهذا حالل الشُعوب).

في مثّل هذه الأوضاع وقد تعمّقت تأثيرات العولمة على ختلف جيلف جوانب حياتنا
 مبادئ منهجية سبق أن أشرنا إلى بعضها، ومنها التركيز على أهمية المبادئ التالية:

ـ نـحلل السياسات العربية في سياقها الاجتماعي والمتاريخي. وتبرز أهمية هذا




 الإجماع السياسي وملىى مركزية أو قوة الدولة في علاقتها بالمجتمع

ـ نعتبر أن نقظة البداية في التحليل السياسي هي المجتمع ـ البنى الاجتماعية


 الاجتماعية في توجّهاتها السياسية، وضرورة التركيز على اهتمامامات التاريخ الاني الاجتماعي بسُؤن الشعب بدلا من التركيز الكلي على مسر حيات الحكام والنخبة السياسية.

- في تحليلنا لنتأثير المجتمع في السياسة، لا نهمل ، من ناحية أخرى، تأثيرات
 المسياسي النذي ينتج من تمكّن المدولة من المهيمنة على المجتمع بسحق أو تعطبلِ المجتمع المدني، وهذا ما نشُبر إليه بأزمة المجتمع الملني في البلدان الْعربية كافة. من خلالال هنا التحنيل نكتشف كيف تأصل الاغتراب السياسي حين أصبح يُمدث خلى اللانِ في علاقة


 الدولة، بل يبدو وكأن اللدولة أصبحت بحاجة إلم مواطنين تحكمهم، على عكس ما

هو مفترض - أي أن المواطنين بحالجة إلى دولة تمثل إزادتهم وتدير شُؤونهم. كذلك أصبحت بيروقراطية اللدولة تتوقع أن تنكر بالنيابة عن المواطنن، بدلا الما من أن يفكر


 دولة التحكّم لا دولة الهكم.

ـ ونسـدد في تحليلنا للسياسة على زبطهـا بالقضايا التي تشُعل العربـ، أي


 ليس للحاكم من هاجس سوى الاستمرار في التحكمم.



 بالقضايا العامة والكفأح وتنشيط المجتمع المدني. تلك هي الأهناف المستقبلية.




 عدد من نظريات علم اجنماع السياسة التي اعتمدت من قبل الباحئينن في تحليل علاقة الدولة بالمجتمع في عدد من البلدان العربية.

## نظريات علم اجتماع السياسة العربية

على صعيد النفد المنهجي، نقول إن الغالبية العظمى من الدراسات التي عنيت

 واللدولة كما هي في الواقع. ولكننا نلاحظ أن أعداداً متزايدة من الأبحاث أخلذ


وأتوقف باختصار عند هنسة أنواع نظرية منها :
orr

هناكُ ، أولاً، نظرية التجزئة الأجتماعية (Segmentary Theory) المتي ركزت











 العحلاقات الوشائجية، أي علاقات الجووار والتُرابة الراسخة علياً في المجتمع العربي،
 أمم من تكتلات إثنية ولغوية ودينية وقبلية وغيرها من العلاقات التقليدية .

ثانياا، هنالك نظرية تستند إلى مغهوم الدولة البابتريمونيالية (Patrimonialism) التي

 الدولة الخلدونية التي تركز على العصبية القبلية إلى دولة تحكمهـا سالالة تعتـهد على
 الْهرماسي في المغرب في القترن الناسع عشر، حين استُبدلت الفاعدة التُبلية بالاعتماد على جيش نظامي في جميع الدول المغربية، فأصبح جهاز الحكومة كله يعتبر امتداداً



 فريداً، سواء أكان رئيساً أو ملكاًأ. فالحكم أوتوقراطي في كل البلاد المغربية، وكل

 Ernest Gellner, Saints of the Atlas, Nature of : على دور التبيلة في التُجزئة اللسينانسية في المغرب، انظر ور Human Society Series (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969).

ثالثنا، هناك مغهوم الدولة الزبونية، وهي التي تقوم على شبكات من العلاقات

 لفلان). إنها ارتباطات تقوم على التبعية وتبادل المنافع بين الأتباع والوجهاء والمباء وأصحاب الجاه والنفوذ والسلطة، وهي غير منفصلة عن العلاتات الأسرية والعشائرية والطائفية , والمحلية)

إنها عـلاقات خارج القانون والتنظيمـ المؤسسي، وترافقَها مـارسات الرشوة


 الشُعب. وكان بعض من بعملون لحساب الدولة لا يتقاضون رون رواتب منهـا، وإن إن تقاضوا كانت رواتب ضئيلة، مكا شخكل تسويغاً للفساد . وللزبونيونية أو المحسوبية أو



 كانت توجد تقليدياً علاقات وساطة بين الجماعاتات والسالطة . ثم إن الحاكم قـد ويغمض عينه عن الفاسدين ليصرفهم عن التمرد عليه، باعتبار أن هنه الوسائل هي التي تشغنل الناس عن السياسة بتدبير شُؤونهم المعيشية.

ثم هناك، رابعاً، نظرية الندولة الأبوية . فالعلاقة المحورية التي تنتظم حولها العائلة العربية، والتي نشهجها في العلاقة بين الأب وأبنائه، هي ذاتها التا بلتي تقوم عليها



 بيروقراطياً إلى جانب تنظيم بوليسي سري بهيمن على الحياة اليومية، ويشخل أداة

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) عيمد عبد الباتي الهـرماسي، المجنمع والدولة في المفرب العربي، مشرويع استشر اف مسنقبل }
\end{aligned}
$$

Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Asad (New York: I. B. Tauris, (r) 1995).

الضبط النهائية في الحياة المدنية والسياسية") . فالمواطن (أسير الدولة . . تـامأ كما كانت

 الدولة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والاقتصادية، أطلق عليها شُرابي في كتابه هذا مصظلح الدو لانية (Etatisme).



 خلال التحليل الطبقي في دراسته للحركالت النُورية في العراق اق قبل عام 1901 إلى
 الهرميات، بل هي متمـم بعضها لبعض في نسيج متشابك محكم العلاقات، والذين
 الاجتمأَعية والانتماء للطوائف والقبائل القوية)

وقذّم خلدون النفيب في كتابه المجتمع والدولة في الـليج والجزيرة العربية، من



 المتزايد. وقد اكتمل استيعاب المنطقة في نظام العالم الاقتصادي الرأسمالي، فتحوّلت ولم


 مهّد قيام الدولة الْريعية (التي يكون فيها النظام الاقتصادي قائمآ على مصدر الدا الوطني من الريع الخارجي، وما يلعبه هذا الريع من دور كبير في الإنفاق الـككومي)، منذ اكتشاف النفط حتى منتصف الُستينات، نحو عصر الدولة التسالطية التي تقوم على
(£) هشام شُرابي، البنبة البطر كبة: بحث في المجتمع العربي المعامر ، سلسلة السبياسة والمجمع

Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A (0)
Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Jts Communists, Ba'thists and Free Officers, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), p. 9.

نظام سياسي استتبدادي. نالثآ، منع مثل هذا الوضع الاقتصادي والـبياسي قيام التنمية الشّامفة وأرصل بكتمعات الجزيرة والملئيج إلى طريق مسدود(1).

إن المنصر المشتركُ في هذه النظريات الخمس هو إعادة سلطة الدولة إلم جذورها في الواقع الاجتماعي. وقد ركز خلدون النميبب على الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق أُعربي، فوجد أن لزامام عليه أن يبدأ بمصطلـلح القوة الاجتماعية كدصطلح مركزي لكل العلوم السياسية، وقد الستعمل هذا المنهوم للدلالة على القدرة على تَوير السلوك وتعليله لتحقيق نتائج دتصودة. وللقوة الاجتماعية
 التتظِيم الاجتماعي التي تتمثل في حالتها التطورة بالبيرووراطية المركزية للحككومات
 والحركات الاجتماعية، والمُوة المستمدة من ملكية الموارد المادية كما في أمتالاكو الأزاضي والثروة ورأس المال. والهمم في تنظيره هنا ان علاقات التوة على صعيد السلطة السياسية تتمثل بعلاقة إلاكم بالمحكوم، ولذلك تكون الدولة أحد تجيسدات

السلطة في المجتمع (v)




 الستبدادي. وقد يكون الحكم الاستبدادي مبنياً على سيادة الدولة البيروقراطية على

 الاجتماعية، وهنا ما ئصهن النقيب بالحكم التسلطي (A)

 وصفه أنَ نترك مـيل هنا ألانطباع. لنلك كان يمب أن نبدأ البحت بتحـليلات





orv

ابن خلدون لهذه العالاقة، فهو لم يبدأ من التساؤل المثالي خارج المجتمع والتاريخ حول


 وزوالهها وميلها في الأحوال كافة للاستبداد . لالِّ وفي تعميماته لم يغنل بتاتاً عن تبذّل الأحوال في الأمم بمرور الأيام من حال إله حال.

 أمرهم في المدافعة عن أموالهـم وأنفسهم إلى والـهـم والحاكم الذي يسوسهم والـلـامية


 وملكوا أمرهم. إن الوازع عند أهل الحضر هو السلطلطة اللسياسية الفعدوان بعضهمه على




الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعاً بالقهر وإلا لم تستمم سياستهه|(1.)
 و"ااختلاف الآراء والأهواء، وإن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تانع دونها، فيكثر








اللرب والعجم والبربر ومن عاهرمم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنسبر؛ الجمزائر : الؤسسة الوطنية للكتاب، 1918)"، ج



قد يكون في ذلك مبالغة أو، على الأقلقل، ميل لنتبـسيط، إذ لكـل بجتمع

 متجلددة)، ولا تعدو أطوارها في الغالب ثمسه: طور الظفر وغلب المدافع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة الطولة السالفة، وطور استبداد الحلاكم على قومهمه والاننفراد

 والمرض المزمن على الدولة(T)". وبذلك تدول الدول وتتغير الأسر اللسالية الحاكمة.

## مفهـوم الدولــة

وفي عصرنا الحللي، يرى عبد الله العروي أن تجربة الحرية تعمل في طياتها تجربة



 وهذا ما يقذّهه لنا علم الالجتماع السياسي
يتساءل عبد الله العروي في مطلع كتابه مفهوم الدولة: امام هي الأسئلة التي






 تثثل الصصلحة العـامة. في مئل هنا القول الأخير وصف للدولة كما ويا يجب أن تكون وليس كما هي في الواقع.
ولا نستطيع أن نفهم ما هي وظائف المولة ووسائلها، ما لم نعترف كما اعترف العروي بأنها ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة نسِياسية بحد ذاتها . اكل تفكير حول اللدولة يدور إذن على محاور ملاثة: الهدف، التطور، الوظيفة" يقول العروي، ثم

YYA _ YYV المصر نفسه، ص (IY)


يضيف: الامن يتساءل عن هدف الدنولة يسبح في المطلقات ويصرف نظره عن الظروف

 يكلل آليتها بالنظر إلم كيطها الاجتماعي" (1) (1)

نتخطئ حين نظن أن القُعلد من هنا المكلام هو التمييز بين الفلسفة والتاريخ




 دائهاً في حاللة صراع، وهذا ما نسميه المراع الثقافي الموازي للصرأع الاجتماعي،

إن النظريات المثالية حول الندولة مستوحاة ليس من خراسة الواقع، بل من أفكار



 النظريات النندية الاجتماعية فتتنفي أن تكون الُدولة تجسيداً للإرادة العامة، إذ هي تُمثل

 إمكانبات التعبير عن نفسه والتعبئة في منظمات وحركات ولمات وبمعيات أهلية، وحالمالة أخرى من الاغتر|ب الإنساني تسودهما علاقات القوة، ويكورن فبهها الإنسان معرّخاً
 للتغلب على الظلم وتحسين أوضاءه وموأقعه.

 والجُماعات المستأثرة بالسلطة، وإن سُمُيت إسلامية على صعيد نظري معياري (أي من


 غلبت الصلحة الأخبرة في الككير من الأحوال فكانت حقيقة السلطان، كما يقول
(18) المصنر تنسه، ص V.
 فيستنتج العروي أن معاوية هو الذي قلب الخلافة إلى ملك قاهر متحكـمـ، فالمكـم الذي "جربه المسلمون في الغالب هو الملك الطبيعي . . . المبني على القهر، والـلملافة


 القوة وتعتمد العصبية لكي تنوم||(10)

إن مفهوم ابن خلدون للدولة هو أنها آلة فهر وغلبة، وهي تعني الامتلاك

 في مراحلها كافة (هي طوبى عند الفقهاء أنفسهـمـ ... أي انها النظام الأمشل الذي لم ألما يتحقق . . . وهناك ، إذاً، فرف ينصل بين الخلافة كتصوّر، كفكرة، والخالافة كنظام



 والتحرر من الاستبداد وتحقيق العدالة.

ما تتوقعه السلطة العربية حتى الوقت الحاضر ليس مشاركة الشعب في صنع




 باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي"(iv)
في رأيي أن الدولة ظاهرة مرتبطة بنسوء المدينة وقيام المجتمع والأمة، وما وألما أريد أن أظهره بالنسبة للواقع العربي أن الدولة ملم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الألما وألمة وكل
 حساب غيرها وعلى حساب الأمة، وما التول بأنها تُثل المصلحة العامة سوى ضرب

> (10) المصلر نفسه، ص 90 -91.



من التعمية والتسويغ. وليست التناقضات بين المجتمع والدولة في همبم الصراع
الداخلي نحسب، بل هي أيضاً في صميمر الصراع بين الألمم والتحالفات القائمة. إن
 الصراعات بين القبائل غزواً حدوداً في أحلاثاثه ونتائجه ورقعته المكانية. وفي سبيل
 والنقلم، وكالامما آلة في يده. وفي رأي ابن خلدون أن الماجة للسيف أشـد من الحاجة للقلم في نظر الماكم افتكون للسيف مزية على القلم .. . ويكون أرباب

 النقبب الانتقال من النموذج اللقبل إلم نموذج المكم الأوتوقراطي (أي الــكم الفردي (الطلق). يذكر أن النظام الاجتماعي الإسلامي لم يستأصل النموذج الأول، فما إن


 الأموية . . وانتصر الأمويون، ونجحوا في إقامة حكم إمبراطوري لأسرة حاكمة، كا أثر ، في النهاية، في أنماط الدكم الإسلامية اللاحقةه|"(1)". واستمرت الدولة الإسلامية الككلاسيكية إلى أن استطاع العثمانيون تأسيس حكم سلالي وترسيخه استناداً إل تقاليدهم القبلية الخاصة، كا ساعد تدريياً على تبلور الوعي القومي الذي هو في في صميم النظام البديل للخلاةة.

وفي الوقت الذي يرى البجض فيه أن الدول العربية الحالية ظاهرة ححيثة أنشأها
 العرقية والطائفية في الدرجة الثانية، يرى البعض الآخر أن نشأة الدوبا الدولة المركزية في
 الهجري. يذكر طاهر عبد الهكيم أن فيام دولة مركزية ذات وحدة اجتماعية وسيا وسياسية ريشكل سمة رئيسية للمجتمع المصري علي امتداد حوالى ستة آلاف عام وحتى اليوم، وأن آلية نشأة هذه الدولة المركزية تعود لأسباب بيئية واجتماعية - اقتصادية.

ويؤكد على أهمية الأسباب البيئة النهرية (أي على أن مصر بجّمع نري) كلم كارل فيتفوجل (Karl Wittfogel) في كتابه الاستبداد الشرقي: دراسة مقارنة للسلطة
(المصلر نفسه، ص (1A)

العرب (لندن: دار الساقي، 1QQV)؛ ص AY.

اللطلقة(r)" (r)، وابراهيم عامر في دراسة له بعنوان (هصر النهرية)" نشرها في بكلة الفكر




 التقني وتحقيق فائض الإنتاج

ويستنتج ظاهر عبد الخكيم بعد استعراض هذه الأدراسات أن الأساس في نشـأهـ



 المطلقة، وجاءت هذه العقيدة دينية ترسَخ عند الناس الإيمان بالمدساسات، "اومن هنا





وبدءأ من النتح الإسلامي لمعر (•عTم)، يتون طاهر عبد الحكيم، وخلال ما ما يقرب من سبعة قرون بعد ذلك، نوالت على مصر (ادول عديدة لم المكن فيهن فيها دولة


 وفي غتلفف هذه الحالات، كانت الدولة في هصر، ولا تزالا، تسلطية تتحكم

Karl August Wittfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power (r•) (New Haven, CT: Yale University Press, 1957).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) جمال حملان، شـخصية مصر : دراسة في عبعرية المكان (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، } \\
& \text { (19V. }
\end{aligned}
$$

بالمجتمع. وتختلف نزعة تسلط الدون على المُعب والمجتمع في بقية البلدان العربية،



 والسودان)، أو حكم تستفعف فيه الجماعات الوسيطة الدولة والمجتمع معأ فتنـنـأ

 الحرية والعدالة الاجتماعية .

## التناقضات الاجتماعية والصراع السياسي





 القومي مقابل التوجه التطري، وقوى التخطيط المركزي وقيام التطاع العام ضلد فوى

 ذات الاتجاهات اللدينية مقابل الاتجاهات القومية العلمانية . . . الخ) .



 بدورها بمواقع متباينة للأفراد والمجاعات وال والطبقات الاجتماعية في في البنى الاجتماعية


 نشأت طبقات وسطى جديدة ذات مطامح وتطلعات مستقبلية حتى بدأت تكتشف ألها ألها مهّدة في صلب المكتسبات التي حصلت عليها بجهدها . أما التوى الاقتصادية التي تحتل رأس الهرم فقد شعرت في الحمسسينيات والستينيات بأنها مـهِّدة، غير أنها في العقدين الأخيرين من القُرن العشُرين عادت تستعيد قور قواهـا وعا وعافيتها وتعمل على استرداد هيمنتها وتأمين مواقعها في رأس الهرم.








 فيد وشرط. ويكون التفاوت بين هذين المذهبين على صعيد ثُقافي في مدى التـأكيد،





 اعتبرته في صلب إمكانية قيام الديمقراطية الحقيقية، التي هي موضوع المئر التمام كبير في الخطاب العربي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين

وتاريخياً كان الصراع قد اليّذ أشكالاً واتجاهات عدة في المجتمع العربي، وبدأ





 الأرستقراطية أو البر جوازية التقليدية الكبرى، وأسميها هنا الأسر الحلاكمة التقليدية، وحكمها سلالي، واستمرت بمتختلف أثشكالها في بعضها الآخر (السعودية، ودول
الخليج، والأردن، والمغرب) .
(T) حليم بركات، الديمقراطبة والعدالة الاجتماعبية ني سبـل إغناء النجربة العربية (رام الله:

(YV) حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر : بحت اسنطلاعي اجنماعي (بيروت: مركز دراسات
الوحدة العربية، \&^19^).

وبانبثاق الطبقة الوسطى الجليدة، قامت منها طبقات حاكمة أسميتها البرجوازية الوطنية، التمي توصلت إلى الـلـمم في البلدان المنكورة عن طريق الانتلابات العسكرية


 قيادات الأحزابِ والخركات والتنظظيمات، مستفيلدة ظاهرياً من الاتجاهـات الفكرية

اللِيبرالية الغربية، أو القومية والاشتراكية، أو الأصولية اللدينية.
أما الطبقات الشُعبية الكادحة المعدمة، من فلاحين وغمال وغيرهمب، فتّد بقيت مهمشة وعاجزة وفتيرة ومهجددة بالأزمات الاقتصادية، وإن تَاهـت معها حر كات قوات قومية تقدمية ويسارية اشتراكية أو حركات أصولية كما هو الحال في العقد الأخير من القرن

الُششرين

أولا': الأسر الخضرية الحاكمة
أو البرجوازية التقليدية الكبرى
نشير بالطبقة الــاكمة البرجوازية التقليدية الكبرى إلى تلك الأسر الخضرية من







 هنه الطبقات والعائلات من خالال هيمنتها على التجارة وامنالكا الأراضل الاضي الز الزاعية من
 كأدوات قمع، واستعانت باللمين والقبلية في ترسيخ شرعيتها. وبذلك نشأت شبكات
 بعن انهيار الخالافة الُثمانية.

من سـمات مرحلة الصراع الأولى منذ بدايات النهضة كفالح العرب بفيلادة هذه البر جوازية التقليدية الكبرى للنتخلم هن الحكم الأجنبي المباشر دون التُعرض لمصاع الحمه التي اتفقت في كثير من أوجهها كع مصالح الح العائلات والُطبقات والجماعات وات والألسر الحاكمة التتليدية، فنان أن استمرت الأوخاع على حالها حتى بدايات مراحل انتهاء

الاستعمار الماشر . وبعد الاستقلال، حلّت الأسر الحاكمة مكان الحكام الأجانب فلم
 التجارة المحلية والنارجية وعلى الأراضي الزيراعية في الأرياف من احتكار الحكم مباششرة أو بصورة غير مبانشرة، بالتعاون مع الـكم العئماني، ومن تم مح الامبريالية
 الطبةة الحاكمة في الحالتين الأخيرتين دور الوسيط بين المُعب ومراكز السلطة المقيقية في النارج. وحين شاركت في الصراع في سبيل الاستقالال، كان همها الأكبر ليس

 استمدت سلطتها وشرعيتها في الداخل لِّس بتمئيل الشُعب وتأمين التنمية الشُاملة والسيادة الوطنية، بل من تالف القبائل والأسر الكبيرة ومن استخدام الدين والئر والفكر التراثي كأداة سيطرة (وهذا ما سبق الحديث عنه)، والاعتماد على جيوشها وأحزابها شبه الحديثة والخاصة با با

في ظل هذه الطبةَ الحاكمة، تفاقمت أزمة الحلافاتات العرقية والطبقية والقبلية، وقامت آلدول التطرية، لا لتمثل طبقات المجتمع وفئاته كافة وتعمل على قيا قيام وحدة

 مركزية بالتسلط والتهميش . وبقدر ما حاول الشُعب مقاومتها بين حين وآخر ، بقدر

 الأزمة السياسية العّامة والاغتراب السياسي الذّي يرهن الأمة ويعرّضها للّمخاطر

وقد كان لهذه السلطة وسائلها وأتباعها من المئقين الذين أسهموا في فرض أو تسويغ حكمها وسيانساتها، فأمنت لنفسها الاستقرار النسبي والاستمرارية وألحفا النظام العام، رغم أن الشعب كان يعاني الفقر والإذلال . ونتيجة للغرق في التقاليد




 لـولال أربعة قرون. وقد جمعت العائلات الكبرى من ذوات البلد وأعيانها بين التجارة وملكية الأراضي والسيطرة على الإدارات العامة المحلية، فتمكنت من أن تشّكلّ وسيطاً

بين المحسوبين عليها أو اتباعها المحليين ومركز السلطة في استانبول، وكان عليها من هذا الموقع الوسطي أن توازن بين توقعات السلطة العليا التي تأتر بأمرها منا من ناحية،

 الدولة العثمانية، وتنفذ سياسانها حتى حين تكون خالطئة وظالة .

وبعد انهيار الملافة العثمانية إثر الحرب العالية الأولى، لم يتمكن العرب من من نيل








في ظل هذا الوضع الجديد، تَكنن وجهاء هذه العائلات من الاحتفاظ بمو اقع السلطة والنفوذ من خلالل علاقات المحسوبية بينها وبين أتباعها وتعاونها ونا مع القوى



 والصناعة والز تراعة، وفي تنتـل البضضائع والنـاس والأفكار ، وفوق كل ذلك فـلك في



ومن النتائج الـططيرة للحرب العالمية الأولى، التي ما زالت آثارها الـسلبية قائمة في صلب أزمات المنطقة السياسية، حصول اتفاقية سايكس - بيكو التي جزأت أت الهالال
 لبنان وسوريا الحلالية (ووضعتا تحت الانتداب اللفرنسي الذي صنـع لبنـان الـنـان الكبير
 والـروز ودمشق وحلب) وإلى فلسطين والأردن (وضعتا تحت الانتداب البريطاني

Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, (Y^)
1920-1945, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987), p. 22.

إضافة إلى الـراق) . بذلك كانت بداية تفتـت الـهلال الخصيب، ونشـأة الكـيانات المصطنعة بعد الحرب العالمية الأولى . وكان فد تعمّق التفتت بصلوور وعد بلفور وهجرة اليهود إلى فلسطين من أجل إنشاء وطنهـم القومي، وبإنشـاء لبنان الكبير الذي ضم

 بالوحده بإنشاء حكومة دمشُق العربية التي حاولـت من دون جلدوى إعادة توحيد


ويذكر غسان سـلامة أيضاً أن جبل لبنـان اتسـع تـريجياً بـعـد صدور الـقرار
 أغسطس عام •19Y قضى بضم بيروت والبقاع والجمنوب والساحل إلم متصرفية جبل

 منتصف القرن التاسع عشر إلى قائمقاميتِين، واحدة للموارنة في الشُمال،، وثانية درزية في الجنوب.
وقد تم إنشاء لبنان الكبير لمصلحة الطائفة المارونية وعلى حساب الذين النين ألمقوا بد



 خلال الحرب الأهلية الأخيرة فأصدرت عن إحلى ألرهبانيانيات المارونية كرانـاً بعنوان

 |الأساس بنظام سيأسي طائفي معدد
 والأردن، الموصل التي ألحقت بالعراق، الم ولواء الإسكندرون الذي ضمّته تركيا قسرأ،


 وحزب الاتحاد السوري والكتلة الوطنية وعصبة العمل القومي وحزب الشعب. وقد


$$
\text { (r• المصر نفسه، ص ب ه ـ } 00 .
$$

رافق ذلك قيام بجالس نيابية هيمن عليها الأعيان والزعاماتات التُقليدية والـعائلات





 |الحضرية وفعاليتها على حساب الريف الذي بقي ضعيف البنى التمئُلية")، وكان لمدينة
 البرجوازية الحضرية القومية)، التي تعايشت فيها فيها النخبة التقليدية المكونة من (االقرويينن" والنخبة العصرية المتأثرة بالثقافة الفُرنسية(r) وقد تسبنب مثل هذا الواقع الاجتماعي السياسي بحصولول انقسامات حات حادة بين
 استبدادي ورائي. ولا تزال الطبِة الارستقراطية أو البرجوازية التقليدية تحكم عدياً من




 وفي الأحوال كافة لا تزال هذه الأنظمة الحاكمة على على علاقي
 وبالإضافة إلى اعتمادها على الحمأِية الحنارجية (خاصة الأؤقطار الصنيرة والضيا والضعيفة منها
 تثبيت شرعيتها بوسائل أخرى. لذلك نسأل : ما هي مصادر شُرعية هذه الطبقات والعائلات الماكمة؟

## مصادر شُرعية الأسر اللاكمة التقليدية

لقد استمدت البر جوازية العربية الكبرى التقليدية الحاكمة وأنظمتها مشروعيتها
 ومنظمات وأحزاب نخبوية خاصة با.



## أ ـ العائلـة والقبيلـة

سادت غالبية البلدان العربية خلال القرن العشُرين أسر حاكمة وطبعتها بطابعها





 اششركت جامعة محمد الحمامس عام 1917 بالاحتفال بـ (اللذكرى الفضية لتربع صاحبر الجلالة الملك الحسن الثاني، نصره الله، على عرسُ أسلافه المنعمين" .
 سعود التي تنتمي إلى المسالخ، وهي فرع من قبيلة رولا التي هي بدوروها فـي فرع من






 بهدف نزع الخمصومات، "وهـنا نهـج مبروف وتقـليد متبع وموروث في التـاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول. .. ومن هنا تعدد زيجات اللكك عبد العزيز" .

وورد في دراسـة لـبـد الرضا أسـيري أن النيـن تولوا مناصـب في المـكومة الكويتية، الأسرة الحاكمة آل الصباح، وربع آخر من تسع عائلات (أصيلة")، وهم من ألمن








الوقت أصبح من التقليد وجود عضو شيعي واحد في الحكومة.
وتعمّدت السـلطة الكـويتـية في الستينيـات استقطاب القبائل البدوية ومنحرهم الحِنسية، في محاولة للـحد من قوة المعارخة القومية المستندة إلى مثقفين وتجار من الحضر، ما حقق للحكومة غالبية من النواب البدو الموالين. ومنذ ذلك الوقت لعبت
 التحالفات السياسية. وبين تقاليد الانتخابات الكويتية أن تجري انتخابات فرعية خاصة بالقبائل، تقتصر على أفراد كل قبيلة، تقترع فيه القبائل على مرشَحيها للانتخابات الات بقصد تَنب تأثير الأحزاب السياسية في الختيار مرشحي القبيلة . وهذا ما اضل اضطر بجلس
 ينظّم أو يشـارلُ في هذه الانتتخابات الفرعية . وتصر القبائل على إلغاء هذا القانـون
 تل ب بالمائة من الناخبين، ويقذّمون أكثر من نصف أعضاء بجلس الأمة، كما أظهرت نتائج انتخابات 1999 .

وحكمت بعض البلدان الأخرى في فترات متفرقة بجموعة من العائلات النافذة. حكمت سوريا وتنافست على السلطة فيها حتى نهاية الأربعينيات عدة وانيا وائلات، منها


 كما توارثت أمـلاكهـا، ومنهـا أرسلان وجنـبانلاط وحمادة والأسعـد والـلـازن وفرنـجيـة



 واليوم خـلا المركز . . . فتقررت ترشيـح نفسي" . وفـعـلا ترشّـح لهـنه الأسبـابِ وفـاز بالانتخابات وعين وزيرأ بعد أن فاز واللده برئاسة المِمهورية، وبعد الحرب أصبح ابنه

وزيرأ بلدوره.
وفي انتخابات لبنان لعام 1997، لـظت صصحيفة النهار(٪٪)، بناء على دراسة تُت بإشر اف ملحمّ شاوول، أن هناك عودة إلى (العائلة السياسية)"، وان ثلاثة عوامل



ورغم غياب القبلية أو ضعفها في معر، فالعائلة هي في هـي فلب الحياة السياسية



















 مستوى آَخر . نحن نصارع على جبهة الفكر ونقاتل قتال العقل"(rv)

وهناكُ علاقة وثيقة بين النظام الاجتماعي الأبري والنظام السياسي الاستبدادي . يتصرف الــاكم كأب وينظر إلى المواطنين كأبناء قاصرين، ، فيتوجه الملوك والمك والأمراء
 التوجه، نلحظ أذه يُشار للشعب بصيغة المفرد، فيما يشار للحاكم بصيغة المـمع. في المي



هذا اغتراب سياسي، فالسلطة تنبع من الحاكم وانتمائه الأسري، وليس من الـُـعـب
 تكون بتلك العلاقات بين الأب والأبناء. و وفي غختلف العلاقات العات السياسية وألعائلية،
 دراسة ميدانية حول الالجُاهات السيـاسِية بين الطلبة البلامعيين في لبنان في مطلع
 اليمينية وتعلقهم بالنظام التقليدي القائمم. وعلى اللعكس، بقدر ما ما ارتفعت درجة تحر الطلبة من سيظرة العائلة ازدادت درجة الإحساس بالاغتراب والنزوع الثوري(1)
 النزاعات السياسية بين العائلات النكبرى، أي بين آل الخسيني (وكان لهـم حزب


 التوجه الثنافسي في ما بينهم وفي خدمة مصالمهم الخلاصة على حساب الوطن المهذّد . وقد بيّن خلدون النقيب أن الأسر الحـاكمة التسلطية في الجزيرة العربية والمليج

 ست تضامنيات هي: المؤسسة الققبلية (شيوخخ القبائل الذين تتعامل معهم الحكومة)،


 لتوظيف أفراد الجيشن والشُرطة والميليشيات المسلحة التي يطلق عليها تسمية ا الخرس الوطني" . . . ومؤسسات الجيش والنشرطة في بميع بلدان المجزيرة العربية مبنية على



ولقد شهجدت المراحل الأولى من تأسيس الدورل العربية الحديثة في الثرن التاسع عشُر والنصف الأول من القرن الُعشرين تنافساً، بل صراعاً، بين التُبائل المختلفة

Halim Barakat, Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War, Modern (r^) Middle East Series; no. 2 (Austin, TX: University of Texas Press, 1977), pp. 79-102.

للوصول إلى الحكم أو للتأئير على الحكام. بكلام آخر، ان مرحلة الانتقال من بجتمع

 وقبائل متمردة . وكانت بعض القبائل تتحالف في ما با بينها أو مع الدول الدول الاستعمارية


 المركزية في اليمن.
وأظهر لنا حنا بطاطو كيف أن بعض شيوخ القبائل تعـاونوا مع الانتداب









## ب ــ الدين كمصدر لشرعية الأسر الـاكمة

سبق أن تحدثنا في الفصل التـن




 العائلة السعودية والحركة الوهابية).

 على أساسها بعضى الحركات الوطنية)، عملت العائلات الحاكمة التقليدية على ترسيخ

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study of ( $\varepsilon \cdot$ ) Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers, pp. 59 and 103.

استقرارها وديمومتها في الحكم. لهذا يقول محمد عبد الباقي الهـرماسي أنه كي نفهم

 الإسلام تراثين من التأويل في التقليد السياسي، يمكين أن نُعرَفهجها بالشُرعية الضمنيم

 ويمثل المغرب الأقصى، الثبلد الإسلامي الوحيد تقريباً الذي نجح في الجممع بين هذين
 المؤمنين"، يستطيع آن يتمسك بالنصوص الدينية التي تدعم شرعيته .
وني حديثه عن الدعوة الوهابية، ذكر خلدون الننقيب أن محمد بن عبد الوهاب
عندما عفد تحالفه التاريخي مع محمد بن سعود، كتب إليه مظهراً فوائد الدعوة الدين الدينية، (العل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله عن اللغنائم (بالمهاد) ما هو خير منها (الز كاة الشُرعية)(1)
 والوهابية مرده عصبيات قبلية متأصلة في النزاعاتات بين القبائل العربية القتحطانية (الجنوبية) والقبائل العربية العدنانية (الشُمالية) . ومن مظاهر ذلك أن المُبائل الأولى اعتنقت المذهب الزيدي بينما اعتنقت القبائل الأخيرة المذهب الوهابي(ع) (\&)

ويظهر فيليب خوري كيف أن عدة عائلات دمشقية دينية (عائلات العجلاني والغزي والكحيلالي والحاسبي والجزائري) انستفادت من مناصبها الدينية (علمائلماء دين


 الشُعور القومي - بإشارة من والي دمشق ـ فأحتحت ألحت على نشاطاطات الأحزاب واب والجمعيات والمدارس (ابداعي أنها ما يستنكره الُدين الإسلامي"(20)

(گ) المصدر نفسه، ص vo.

Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, ( द \})
1860-1920, Cambridge Middie East Library (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983), pp. 31-35.


ونقول بشُكل عام إن الطبقات والُعائلات التقليدية الحـاكمة استفادت من الدين في تثبيت شرعيتها بوسائل غختلفة ومنها ما يلي :

- بلجأت هذه الطبقة الحاكمة ـ كما لجأ الاستعمار - إلى تشجيع التفكير السلفي الغيبي الرجعي المغرق في هتاهات الماضي كبديل يواجه التفكير اللديني الإصلاحيا الاني

 تجنباً للفتنة. كذلك حاربت هلـ هله الطبقة الحاكمة أية حركة تغيير تقدمية باتهامها بالإلحاد والمادية، فتحوّل الدين في يدها إلى سلاح نظري وسيف مصلت على رقاب الناس . ـ تم استعمال الدين في التخخيف من الاحتجاج والشُكوى، في محاولة لتأمين

 حديثه عن الواقع العربي المرير، ذكر يختار عاني أن شخصاً من الأسكيمو سُسُل في سنة
 قليل لأن الرياح العاصغة قليلة، والرياح العاصفة قليلة لأننا أغضبنا الآلّهة)(")"

هذا تاماً ما قالته إحدى شخصيات رواية زقاق الملدق لنجيب عغوظ : (إذا كنا




 ان إحدى شخصياتها (وهي وزير في الدولة في العهـد الملكي العـراقي) دعا لبـيناء الجوامع والسجون من أجل تثبيت نخافةَ الله والسأُطة في نفوس المواطنين.
ـ عززت مثل هذه العائلات التقليدية الحاكمة في عدد من البلدان الـان العربية،


 الطوائف على حساب الطوائف الأخرى كما على حساب المجتمع ونشوء دولة قوية

(IV) نجيب عغوظ، زناق المدن، ط T (القاهرة: مكتبة مصر، 1970)، ص T وov.

ومؤسسات دستورية، ختى انه لم بعل من السهل التمييز بين الصـراع الطبقي والنزاع الططائفي. هذا تكاماً ما نلحظه في تفسيرات الحُرب الأهلية اللبنانية على أنها كانت بين مسيحيين ومسلمين بدلاً من التفسيرات الاجتماعية الاقتصادية.






 يوحي لنا بأن السُعبب يدركُ في لاوعيه أنْ الحاكم يتصرف كما لو كانِّ ربأَ آخر ثم إن الأحزاب الحديثة كثيراً ما تكون فديمة في تشكيلها ومضسونها.



 الفرد هو الترديد لا الالجتهاد والتمسكك بالحنظ والتكرار . وتميل الجماهمير إلى تشُخيص

 فيكون عكلى الأعضاء الطاعة والولاء والامتثال (ع)
ج ـ أحزاب البرجوازية التقليدية الكبرى




 وسياستها، خاصة في تلك البلدان التي بدأت تظهر فـيها أحزاب معارضة تمثل مصان المح الطبقات والقوى الأخرى غير الممثلة في نظام الــكم.
نسُأت أحزاب عدة في مصر بـمبـادرات من الإنكليز والطبقات البرجوازية

التقليدية الكبرى أو كبار المالك والأعيان ميل حزب الأمة، وحزب الإصلاح على
 وحزب الأحرار الدستوريين (أسسه النبلاء عام $19 \% \pi$ (لينافس حزب الوفدل)، وحزب الاتحاد. ظهر حزب الأمة سنة 19•V حول جريدة الجريدة بتشُجيع من الإنكليز
 الإصلاح للتعاون مع الإنكليز على المبادئ الدستورية الذي نشأ حول جريدة المؤيد عام

 حول المقطم بزعامة عمد وحيد الأيوبي الذني اختفى كعميل مغضّوح. ومن هن. الأحزاب الحزب الالصري الذي كونّه الخنوع فانوس عام 19 الا ودعا إلى إقامة معاهدة صلاقة مع بريطانيا والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الأجانب ومنح الجنسية لمن كان يسار إليهم بلمتمصرين (84)

وظهر في مصر أيضاً بعد الحرب العالية الأولم حزب الآتاد المؤيد للملك عام 1990، وحزب الاتحاد الدستوري الذي تألف من البرجوازيين الكبار ، ومثّل الأغنياء






 1999، برفض تأسيس بـض الأحزاب على أساس أن برابكها غبر متميزة من برامج الأحزاب التائمة في البلاد. وهذا هو الـببب الذي الستندت إليه في رفض طلبات
 الناصري والاتحاد اللديمعراطي والعدالة الاجتماعية والصحوة والمستقبل والحضارة الجلديلة والاشتراكي الصري والجبهة الوطنية والقومي العربي والعربي الاشتراكي



(0.) طارق البشُري، المسلمون والأتباط في إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية انُعامة


المصري. وأعلنت القيادة السينسية في مطلع عام 1999 عن اعتراضها على تأسيس أحزاب جديدة على أساس أن (॥! حزباً في البلاد كافية) .

وظهرت في العراق الملكي (19Y1 190^) أحزاب مؤيدة للحكومة وتحالفها
 الملاكك والتجار وسُيوخ القبائل والضباط الأنشراف وزعماء الـواء العائلات الارستقراطية في








وفي سورية أنشأت زعامات كبار اللالك والأعيان أحزابها الماصة ومنها حزبا

 عـارف الفوتلي وبنيع بك مؤيد العظم وعطا العجلاني وعطا الأيوبي وعلاء الدين

 فرنسا. "فلم يكن الحزب الوطني ملتزمأ بالاستقلال، لا بل بل إنه كان مستعدأ للاعتراف
 العائلات في لبنان وسورية، وقد مالت للتعايشُ مع الفرنسيين على أمل الحلنول مكانهم
 الملابري. وهذا ما فعله حزب الوحدة السورية اللذي قاده الرئيسس السوري في ظل الفرنسيين صبحي بركات ودعم سرياً المندوب السامي

وظهرت في الجزائر حركات سياسية تعاونت مع الفرنسيِن مثل حركة ااتحاد


Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, 1860-1920, (or) p. 90.






 الحزب الحاكم) على AV بِلمائة من مثاعد البرلمان صيف 199V.

وفي نهاية القرن العشرين، كيُلت الأحزابِ المُربية بيلاثلة تجمعات رئيسبة، وهي










 الأخرى ^

 المكومة الملديلة التي وعدت بإعداد المغرب لدخول القرن الوااحد والعشُرين .
 لم تعتمد نظام الانتخابات والتمثيل الشُعبي، بل ركير ركنت إلى الاستيلاء الكلي على القططاع


 وعائداته الكبرى إلى قيام الدولة الريعية وبروز دورها المركزي في كل شيؤون الميكا المكان



الجوانب الاستهلاكية. ولذلك، قالل خلدون النقيب: الظهرت الأسر الحاكمة كأنها (or)(مؤسسات سياسية تحلك الدولة)

ويخبرنا النقيب أيضاً أن بلدان الحنيج والجزيرة العربية دخلت مر حلة اللدولة

 لمصلحة الطبقة أو النخبة الحاكمة" . وتتمكّن الدولة التسالطية من تعقيق (هذأ الاحتكار


 واستقرارها واستمرارها ونا ونقول باختصـار إن نخبة تجار المدن شكّلت نواة البرجو الوازية




 ثورأت في علد من البلدان العربية، وهي بالأحرى انقلابات عسكرية قادلاتها شُر ائح من البرجوازية الوطنية وقاعدتها الطبقات الوسطى .

## ثانياً: البرجوازية الوطنية: التوزع بين التحديثية الليبرالية، والقومية والاشتراكية، والصحوة الإسلامية السياسية

نــأت العبقات الوسطى المديدة، إلى جانب القديمة منها، نتيجة للتحولات



 ناحية، والطبقات الدنيا من عمال وفلاحين وغيرهما من الطبقات الكادادحة من نا مناحية أخرى) كانت تنتسم بدورها إلى عدة شر ائح بين أهمها ما يُستمى البر جوازية الوطنية
(النقيب، المجتمع والدولة في المليج والجزيرة العربية (من منظور غختل)، ص (OY)

والبر جوازية الكومبرادورية. تميل هذه الشريكة الأخيرة للتعاون مع القوى والمؤسسات

 باللدر جة الأولى .

أما البرجو ازية الوطنية فهي التي ترعرعت من خلال علاولات إقامة وحدة قومية




 الإسلامية الليساسية.

قبل تناول هذه التيارات منفردة والتركيز على كل منها، يجدز بنا أن نستعرض


 المتُغِيرات الأنساسية كما يلي:

ـ أحـث احتكار الطبتات البرجوازبة التقليدية الككبرى لهـادر الثروة والحكم
شرخاً بينها وبين الطبقات الوسطى، القديمة منها والجديدة .
ـ أثبتـت الطبقات الحاكمة التقليدية عدم فعالْتِها في مواجهة التحديات الكبرى
 الصهيونية، وتأسيس أنظمة تتعامل بجدية ومسؤولية مع المستجدات والأحداث العالمية







 الغرب، تكوتنت الصفة الوطنية والتومية التي حذّدت الأهدافَ والطنمو حات النعربية لعدة عقود وربما لا تزالـ الـ

ـ تعمّق اندماج البلدان العربية في النظام الاقتصادي العالي الرأسمالي وفُرضت
عليها تبعية أفقدت العرب سيطرتهم على مواردهم، وأدت إلى اتساع الفجّوات الـين بين

> الشعب وحكوماته وبين الطبقات الاجتماعية المختلفة .

ـ حدئت نتيجة للقاء المفروض بين العرب والمغرب تطورات بنيوية اقتصادية
 التعليم والهجرة، كا ساعد على قيام طبقة وسطى جديدة من مئقفين وغتصين بالعلوم والقانون وإداريين ومهنيين وخبراء في المجالات كافة

 أو شبه عمالل، وهو ما نتج منه أزمأت اقتصاديادية واجتماعياعية سياسية استفادت منها أحزاب المعارضة بقيادة المثقفنِن الجلدد.
ـ تفاقْمت التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبرزت تضايا عامة لا لا
يزال يدور حولها نقاش حاد. وكان بين أهم هذه التناقضات المادة التتاقض الطبقي،


 اقتنع أن الدولة لا تُثل المجتمع، بل تنرض نفسها عليه وتسلبه وظائفه وتمارس عليه سبادة بحفة بحق البعض لصالّح البحض الآخر .


 عدد من البلدان العربية عن طريق الانقلابات العسسكرية والأحزاب والكففاح في سبيل التحرر من القوى الحار جية .


 الأيـدبولوجية ونشـطاتها ومدى نجاحـاحها أو إخفاقهـا في حلّ المشكـلات العربية

$$
1 \text { ـ التحديثيــة الليبراليـة }
$$

 لأنه الْتيار الأقوى أو الأسبق في قيام الدولة المعاصرة، بل لأهميته من حيث الصراع الـيا

القائم بين القديم والحديث في غختلف أوجه الثقافة العربية ومنها الئقافة السياسية. نشأ




 العرب منذ منتصف القرن التاسع عشّر، كما سنرى في الفصل الثـا الثالث عشّر حول

الحياة الفكرية.
شدّد التيار النحديئي الليبرالي على الديمقراطية البرلمانية والدستورية والمشاركة
 والنقابات والتنظيمات والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية، وعلى أن الشُعب هو مصدر السلطة والشرعية، وعلى الخرية والمبادرة الفردية، وعلى انفتاح النظالمام السياسي


 للغرب في المجالات كافة، وفي دعوته للتغيير الثقافي عن طريق تغيير القيم والذئنية اللنية
 ماثل بالتحول البنيوي .

بكلام آخر، وفي ما يتعلق بمسألة أين يبدأ التغيير، تجاهل التيار الليبرالي مسألة






 الثققافة والحياة الاجتماعية من دون تغيير البنى والأنظمة القائمة.

 العواصمم الأوروبية في القرن التاسع عشر . ورافق ذلك ظهور الحركات الإصلاحية


والنوادي الثقافية، وكانت عادة تقوم حول جريدة أو جيلة تنطق باسمهـا، وتنزعمها شخصيات قوية يكيط بها عدد من الأصدقاء والمعجبين والمريدين .







العشرين

 اللامشُروطة اللاواعية واتسع بجال الوعي بضرورة الحرية المجردة المطلقة. تعهعر دور البلدو السياسي والعسكري .. . كما تضعضعت الجمماعات والعشـائر . . . وضعف ميل
 نطاق الدولة . . . فنتج من ذلك ضنط على الجماعاعات، داخل الدولة ولة وخارجهها، وعلى الفرد. عادت الجماعات المستقلة عدوة يكب إخضاعها بكا بكل الوسائل, قبل أن يتصل بها بها







 ومغهوم الفرد الذي يبحث وينسُط في سبيل التُحكم بمصيره، ومنهوم حق الاعتراض وأن تكون له حرية الاختلاف في الرأبي .


(OT) عبد الله العروي، منهوم الحربة (الدار البيضاء: المكز الثقافي المربي، 1911)، ص. 9 -

سري مكوناّ من عدد من الضباط اللصريين، وقاد بزعامة أهمد عرابي انتفاضة انتهت إلى



 الحريات للمصريين، ونادى بوحدة المسلمين والأقباط في إطار الوطنية المصرية.

ونشأ في الوقت ذاته حزب معر الفتـاة الـذي بـدأ أيضأ جمعبـة سـريـة في



 سوء أحوال الفلاحين، وطالب بفصل السلطات الحكومية والمساواة أمام القانون وحرية الصححافة ووضع الضرائب بحسب قانون ثابت وإقامة حياة نيابية مستقلة وانتخابات

وبعد القضاء علي ثورة عرابي استمرت المقاومة بقيادة مصطفى كامل الذي أنشأ






 وحزب الأحرار الدستوريين، فطالب باستقلال مصر التام متوجها الـوا إلى جميع فئات




وتوسع طاهر عبد الحكيم في وصف الحزب الوطني فاعتبره هأول حزب سياسي
 وأستقالاله وقضية شكل الخكم وأسلوبه والإصاحات ألمالية والإدارية والاجتمأعية التي


يكتاجها الوطنه، "م حلّل وثيقته النسياسية الأولى من نوعها في تاريخ مصر لافتاً النظر





 متساوية"، وقوله بأن الشريعة مستمدة من (إرادة الأمة)" و"مصر للمصريين")، وتطالعه لـ
 للأخذذ بمبادئ الحزب الوطني|(09)


 -19r.

 كانت مؤلفة من أبناء الطبقات الموسرة المتميزة، وكان جو 9 بالمائة من هؤلاء القادة مدينة تونس نغسها (مقابل 「0 بالمائة من القادة الجلد بعد \&



 حصلوا على ثقافة حديئة (ب)

وتكمن أهمية حزب الدستور المديد في تونس في أنه تَكّن المن انتزاع الزعامة


 لظهور حزب يكاد يكنكر العمل السياسي، ويكتسح الدنولة نم يعيل بناءهال" على أرضية

Elbaki Hermassi, Leadership and National Development in North Africa: A (7.) Comparative Study (Berkeiey, CA: University of California Press, [1972]), pp. 112-127.

العقلنة والعلمانية(1)". وبين جوانب إعادة البناء مـن منطلق ليبرالي تحديث التعليم
 الدين التونسي الثّائم على تدريس اللغات ولات والثقافات الأجنبية والعلوم العصرية، وعلمنة بعض جوانب المياة ومنها الأحوال الـُشخصية، والتشـديد على الشُخصية التونسية المنفتحة على الغربـ.
وفي حين نجح حزب الدستور البلديد في تونس في أن يصبح الخزب الو الوحيد
 الأقصى تعـددية الأحزاب السيـاسيـة ـ ومع هـنا كان في ون وقت مـا



 خلفية هؤلاء القادة الذين وقَعواً المنيفستو بين 1 إ مدرساً، وعشّرة علماءاء، وثمانية محامين وقضاة، وستة إداريين، ولا وا عائلة موسرة(Ir)



 الشُببية . وللمقارنة بين القيادة القديمة والقيادة الجمديدة، نذكر أن علال الفاسي كاني
 للرياضيات وتخّز في جامعة الجزائر وكان والده شرطياً.
ولم يكن حزب الاستقلال قادرأ على تجاوز نفسه، فكان الان الانقسام، والتحق أعضاؤه من شُباب وشابات الطبقة الوسطى الجمديدة بالاتحاد الوطني للقوات الـوات الشُعبية.


 طريق (فكر الطبقة المتنورة وبواسطة النخخبة المفكرة|(IT)
وتكونت „(جمعية نجم شُمال افريقيا") الجز ائرية المغربية في باريس عام $19 Y 0$ من
(T(T) الهرماسي، المجتمع والدولة ني المغرب العرب، ص صـ.

Hermassi, Ibid., pp. 100-111.


العمال الجزائريين والمغاربة والتونسيين بقيادة مصالي الحـاج، فطالبت بالاستقالال التُام

 الأملالك الكبيرة وإعادتها إلى الفلاحين. بذلك ربطت هناهِّإلمانمعية بين التحرير الوطني والإصلاح السيـاسي والاجتماعي . وكان أن حلّت حكومة فرنسا جمعية نجـم شُمالّ
 في سبيل الاستقلال ورفض أنصاف الململو(78)
 وتخلفه السياسي. لقد أسهم عدد كبير من المفكرين من أمثال بطرس البستانياني ويعقوب صروف وجبران خليل جبران وأمين الريحاني في بلورة المفاهيم الليبرالية منذ النصف

 وديمقراطية في شكلها الخارجي، وطار وائفية عشائرية في مضمونها، ومنيار ومنتحة على العالم منغلقة على نفسها، ومتصلبة في منطلقاتها، وإن سمحتت بحرية التعبير .



 فجاءت في طليعة البلدان التي تعمل بنظام السوف المر من دون ضوابط المط، وربما يكون لبنان المُال الأمشل لنظام السوق المطلف الحرية (ليستي فير" (Laissez Faire) . وكما لم الم


 الأحزاب العقائدية والقومية والعلمانية، فكان أن سُهـد البلد الند حربين أهليتين خلال
 أيضاً بعدم قدرته على تحاوز النظام الطاثفي. ولا يلا يزال الانغصصام الثالث بين ما هو خاص وما هو عام سمة من سمات الدولة اللبنانية.


- وقاعدته الطبقة البرجوازية الوسطى - انتهت إل الفوضى أو إلى الحكـم المستبد،


$$
\text { الشركة الوطنية للنـر والتوزيع، (19A)، ص } 9 \text { ـ ـ rT. }
$$

عسكرياً كان أو غير عسكري. عملت الطبعَة البرجوازية الوطنية هذه عل الصعيد
 الإصلاحي والتحديثي جاء جزئيًا ومن دون إشراك الـُّعب في الـكم والتغيير والتطلع
 والثقافية والأنظمة السائدة وتوزيع الثُروة وإناء التبعية. ومن هنا هنا التُبعور العام بالخيبة الكبرى، خاصة في مصر وتونس ولبنان بين البلدان العربية التي نشططت فيها
الليبرائِية.

## Y ـ التوجهات القومية والاشتراكية العربية

وسلكت البرجوازية الوطنية أكثر ما سلكت منذ مطلع القرن الترن العشرين - وعلى الأقل حتى الئمانينيات منه ـ مسلك القومية، وأضافت إليه في بعض المانيالات عند منتصف القُرن ما أسمته الالشتراكية العربية، وبخامة أن المجتمع كان يعاني التهر القومي والطبقي في آن معاً، وحيث كانت هذه الطبقة على صلة مباشرة بالطبقات الكادحة، كما في مصر والسودان وسوريا والعر اق والمِزائر وليبيا واليمن . ولقد
 جبهتين بشكل خاص: ج جبهة حرب ضـد الاستعمار والاحتلال الأجنبي، وجبهة الرأسمالِة ضد سيطرة الطبقة البرجوازية التقليلدية الكبرى، الإقطاعية منها وسُبه

في معركتيها هاتين، انتظمت بعض عناصر هذه الطبقة في أحزاب ايديولوجية، ، وتسلّحت بالفكر القومي الذي نمحورت حوله الثقافة السياسية وشُشكل أهم التوجهات السياسية العربية المامرة. والقورية في في الوطن العربي هي في صلبها قومية الدفاع عن
 في العقد الأخير من القرن العشُرين)، وُليست هي قومية توستع واستعمار واستيطان، وفق ما انتهت إليه في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ربما كان هناك وعي تومي في كل مراحل التطور التاريخي للمنطقة، ولكنـنا
بتركيزنا على الواقع الماصر، نتونل إن النكر القومي في الوطن الّعربي بدأ بيرز على

 ذلك بدء الاقتحام الأوروببِ للمنطةة وتئبّت بفرض وجوده والعمل على غجزئة الوطن
 وعي قومي بضرورات التوحّد في مواجهة قوى خارجية متندية
ليس صحيحاً أن الوعي القومي، كما درج البعض على اعتباره، ظاهرة برانية

مستوردة من اللغر ب ويفعل اللر غبة في تقليلده. على العكسى، إنه وليد أوضـاع عربية




 الصراع في سبيل التحرير والتحرّر والتطور واستعادة السيطرة الـئرة على المصير وبناء النظام

 حالة تكوّن وصيرورة نوعأ وكماً ولزمن طويل

إن القومية بمختلف توجهاتها هي وعي الأمة لذاتها ومصالمها وتصميمها علما على نيل حقوقها وتغرير مصيرها في عصر تمّ فيه ترتيب المجتمعات في أمم ـ ـ دول ذات اتم سيادة. و قد عملت على بلورة هنا الوعي النخب السياسية والثقافية منذ منتصن القّرن المّرن






 الاستقلال العربي، وألفـ كتاباً بعنوان يقظة الأمة العربية(70)

وبين النُنـاطات القومية في مطلع القُرن انعـَاد المؤتمر العـربي في باريس عانم
 الخعيب. ويتحدث أهمد حلمي العلاف في كتابه دمشق في مطلع القرن العشثرين عن





(70) نجيب عازوري، بتظة الأنمة العربية، نعريب وتفدبم أحمد بوملحم (بيروت: المؤسسة العربية
للدر اسأت والنشر ، [د. ت ت.]).

وعبد المـميـد الزهراووي والـُـيخ رشـيد رضا وعبد الغنـي الـريسي وعبـد الرهمن


 عبد الـَميد الزهراوي نائب الرئيس وهما من تلامذة الكواكبي. ومن الأناشيد الوطنية ما كان يدعو لليقظة:

وأوضح فيليب خوري أن دمسُق كانت مركز النـناطات النقومية العربية قبل









 وفي الربع الثاني من القُرن العُشرين ظهرت في سورية عصبة العمل القومي ،







 بالشعب، تحولت هذه الأحزاب أو بعض أنجنحتها على الأقل عـن خلا وتجاربها الفريدة باتجاه اليسـار والاشتراكية، وإن حافظت على جوهر تو جهها القومي بالدرجة الأولى .

Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, 1860- (71)
1920, p. 74.

بدأت هذه الأحزأب قومية ثمّ تطورت باتجاه اشتُرأكي، فأضافت هذه الصفة إلى





 تعادي الشيوعية أو تنافسهها في العمل السيانسي والسعي للاستهلاء على السلطة . لانـي
لـذلك يكون مـن المهـم أن نـهـيتز بين الأحزاب الاشتر اكيـة الـعـلـمـيـة اللاركسـية والأحزاب الاشتراكية العربية ذات الاتجاه القومي في جوهرها، التي ميّزت نفسها من

 الأحزاب القومية عـدداً من المفاهيـم والمقولات والشعـرات الاشتراكية واصفة إياهـا بالاشتراكية العربية، من دون أن تربط بينها في إطار نظرية تحليلية متكاملة. ونحن ون وني هنا القسم نتناول فقط الأحزاب القومية التي التخذ بعضُهـا لنفسه بعدأ انستراكياً، وميتز
 لاعتمادها التححليل الطبتي والتُماهي مع الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين.

أ ـ وصول الأححزاب القومية ذات الميول الاشتر اكبة إلى السلطة
 ومصر والعراق والجزائر وليبيا والـسودان واليمن عن طريت الانقلابأت العسكرية.
 البلدان العربية .




 وفي سورية وقع الانقلاب الأول بعـ ثـلاث سنوات على الاستقاللن، وذلك











 عسكري بقيادة جعفر النميري في 1979/0/ro دام حتى عام 1911، عندما انهار
 الديمعراطي الذي تبع ذلك لم يدم طويلا، فقد قام عمر حسن البشُير بانقلاب في حزيران/يونيو 1919 لصالح الملبهة القومية الإسلامية التي لا تزال في السلطة حتى كتابة هذا الفصل.

كذلك جرت انقلابات في اليمن في 19£^19 وسنة 1900، ثم انقلاب بقيـادة


 عبد الله صالح على الحكم.
وبين الانتلابات المهمة ما وقع في الجزائر سنة 1970 بقيادة بومـدين، ثم في عام 1991، وفي ليبيا بتاريخ 1979/9 المقيادة معـمر القـذافي الذي استمر في الحكم أكثر من أي قائد انقلابي .
أما أهم الانقلابات العسكرية التي حدثت في البلبدان البان العربية فكان انمقلاب هيئة

 والإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم، ولإقامة عدالة الجتماعية وجيشّ وطني فومي وححباة ديمقراطية سليمة. وسنظهر لاحقا إنجازاتها وهزيمتها . وقد تسبنبت عدة عوامل في وقوع هذه الانقلابات، نذكر منها باقتضاب ما بيلي :



 الندولة المركزية والمجماعات التقليدية من قبلية وطائفية وعرقية، وتبعية الأنظمة للقوى

الأجنبية، وضعف الأحزاب العقائدية وعدم قدرتها على تعبئة الجماهير واخياذ المبادرات
 بعض الأحزاب التي ئست من احتمالات الوصول إلى الهكم بقوتها المُعبية.





 الإيجابي، وتعزيز علاقاتها بيلدان العالم الثالثت .

 وحتوقه المدنية، ولجأت إلى ختلف الوسائل الآمنية التمعية والتسلطية وحية، واستولت على ولى
 فخاضت معارك هامئية مفتعلة لصالح الـكمم وليس لصالح المجتمع .. . الخ . لقد أخفقت الحكومات العسكرية في تحقيق مطالب الشُعب الأساسبة، ومنها تضييق الفجوات بين الفقراء والأغنياء وإقامة نظام منيع في وجه التوسع الإسرائيلي
 الشعببيات الوهمبة التي حاولت إكتسابها عن طريق رفع الشُعارات أكثر من تـر تحقيق



 نظام من نوع واحد هو نظام الحلكم الفرد المستبد. وقد أطلقت على بعض الحكام
النعسكريين ألقاب غخجلة. . .

وفي تفسير لظاهرة الانقلابات العسكرية، يقول عبد الرحمن منيف انها في




 الجمماهير، والاستفادة من النقمة والاحتقان اللذين يسودان الشارع، ولا تتردد في تبني

أية شعارات، مهما كانت متطرفة، ليس بهدف تحقيقها، وإنما من أجل تفريغها،
 في المنطقة، كيف بدأت، وكيف تطورت، تُم ما آلت إليه، بشُكل مباشُر أو غير
 وللتعمق في التعرف إل مصادر الـُشرعية ومفاهيم القومية والاشُشتراكية العربية
 على فهم أسباب إخفاقها في تحقيق الأهداف القومية والثورة الاجتماعية والاقتصادية . ب - مفاهيم القومية والاشتراكية العربية وتطبيقاتها
 العربية، وتمكن بعضها من الوصون إلى الحكـم وأخفتق البعض الآخر . وفيما شـدّد





 القومية والاشُتراكية الأخرى.

أسس أنطون سعادة (ولد ع ع 19 في الشوير، لبنان، والده الطبد الطبيب خليل سعادة





 فلسفية جديدة إلى الحياة والكون والفن تُنتنول قضايا الأمة الكبرى، رابطاً بين تجديد
الأدب وتجديد المجتمع •

وارتكز حزب البعث على منطلقات قومية عربية، غير أنه تبنى مـع الوقت مفاهيم ومقولات وشعارات اشتراكية . كتب ميشال عفلق عام 1947 مقالة بعنوان
(7V) عبد الرحمن منيف، مروان تصاب باشي: رحلة المباة والفن ([..م. : د. ن.]، 1991)،
"أروة الحياة" جاء فيها قوله: (الما نظرت إلى الانشتراكية . . . كواسطة لإشباع الجِياع


 (القومي العربي يدرلك أن الاشتراكية هي أنجع وسيلة لنهوض تونئ ألوميته وأمته، لأنه يعلم بأن نضال العرب في الوقت الماضر لا يقوم إلا على بجموع العرب، ولا ولا يمكنهم أن



 الخاصة، متّجنبا مقولات الصراع الطبقي والعلمنة والديمقراطية بقدر المنسططع .
وعقد حزب البعث مؤتراً بالاشترالك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الـوات الشُعبية في



 الوحلة بوصنها التعبير عن انتفاضة الحمياة من جلديد في الكـائن العربي التاريخي


وهدفت الناصرية ـ كما جاء في كتاب نلسفة الثورة - إلى إحداث ثورتين : ثورة

 الممارسة، فقلد سعت الاشتتراكية العربية الناصرية إلى توسيع القططاع العام وسيطرة
 حذّد ملكية الأرضى بمئتي فدان (عام 190r) وبمئة فدان (عام (197) كحد أعلى،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1N) }
\end{aligned}
$$




ص

فكانت الننبجة أن انتقلـت مصر من بجتمع مـلكي إقطاعي إلى بجتمع عسكري

 والعلمنة .

وجاءت الهزيمة مزدوجة: هزيمة الخامس من حزيران/يونيو 197V، وهزيمة تنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية . لقد تبين من دراسة رسمية المانية أجريت عام




 في الشهر . كذلك تبين من دراسة أخرى لوزارة التخططيط أن حولالم عشُرة بالمائة من. جمموع المواطنين كانت تستهلك كانت تستهلك \& \&


ويستنتج عحمود عبد الفضيل في دراسة دقيقة للاقتصاد السياسي المصري



 في الملدن . وبذلك يكون الحالف الطبقة الماكمة القديمة من إقطاعيين وتجار كبار مع


ويمكن تسمية هذه الطبِة الملديدة ببرجوازية الدولة، وهي التي تشمهل الإداريين والمهنيين الذين يديرون شؤون القططع العام البيروقراطي. وقد استعملت نفوذها في
(Vr)

Mahmoud Abdel-Fadil, The Political Economy of Nasserism: A Study in (Vr)
Employment and Income Distribution Policies in Urban Egypt, 1952-72, Occasional Papers; 52 (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1980), p. 69.

الكيطرة علل أجهزة الدولة لمصالمها الماصة، فانتشر الفساد وكثرت الرشُوة والمحسوبية



 وطريق اليسار التقليدي (v)
 عبد الناصر لجهة الانفتاح الاقتصادي والارتباط بالنظام العالمي/ الغنربي. وبعل مرور عقدين ونصف على ذلك، يرينا جلال أمين أن مصر تعاني ااختالهال الهِيكل الإنتاجي


 الادخار، فالاستهلالك منصرف إلى سلع ترفيّة على حساب إشباع الحاجات الألأساسية، والاستُمار منصرف إلى قطاعات يعتبرها الاقتصاديون غير منتجة. . . (والشُكوى) من انتشار قيم مادية . . . وضعف روح التعاون والتضامن الاجتماعياعي . . . ومن ضعفن روح الولاء والانتماء للوطن، وانتشار اللامبالاة بالقضايا القومية الكـبرى . .. ومن ازدياد التبعية اللسياسية للنُرب، ومن زيف الديمقراطية وعجز المعارضة عن المشاركة في اتخاذ القرارات الأساسسية|(V0)

ولأن ثورة 190r لم تشرك الشُعب في عملية التغيير، كان قد أصبح من السهل
 وتقلبها رأساً على عقب بعد وفاة عبد الناصر . وآخر ما قامت با با به تعطيل الإصلاحات الز الزاعية ومنجزات توزيع الأراضي. فقد عذلت الـككومة المصرية القانون الزراعي عام

 الإقطاعية في العهد الملكي أن تستعيد من الفلاحين الأراضي الاني التي كانت قـي عليهم. وستؤثر الإجراءات الجديدة بخـدس الأراضي الزراعية وبيمصير حوالى تسعمائة ألف مزارع.
وتثّلت الاششنراكية العربية أيضاً بالعقيدة السيـاسية والممارسات التي سادت
(V६) جلال أمين، مصر في مفترت الطرت (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1991)
(V0)
كتاب الهلال؛ العلد 070 ([القاهرة]: دار الهلالل، 199^1)، ص ^ ــ 9 .

الجزائر بعد ثورتها التحريرية الرائدة، فنالت الاستقلال عام

 كما كان من المتوقع . سعت جبهة التحرير في عهد الاستقلال الأول بقيادة أهمد بن


 عسكري) إلى برجوازية وطنية حلت محل القاعدة الفـية الفلاحية، واستبدل مبدأ التسيير الذاتي بمبدأ تسيير الدولة للمجتمع والشُعب كما في بقية البلدان العربية. وكان الن ألن وجدت البلاد نفسها في قاع مواجهات مسلحة لم تتمكن من التغلب عليها حتى عام . 1999

في العهد الثناني صبّت الدولة اهتمامها على التصنِيع، واستولت البرجوازية الريفية على الزراعة، مستفيدة من قروض حكومية، فتحوّل المجتمع الريفي إلى (اعالة الـة






وانتقدت مرنية الأزرق الفرضية التي قامت عليها سياسة البرجوازية الوطنية


 الأمر الذي عكس توجهاً نتنبويألان (vV)


 أخرى. تضمن هذا الميثاق الوطني مقولات تؤكد، من ناحية، على (العلم وعلى رفض

Elbaki Hermassi, The Third World Reassessed (Berkeley, CA: University of (V1) California Press, 1980), p. 85.
Marnia Lazreg, The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and (VV)
Socio-political Change, Westview Special Studies in Social, Political, and Economic Development (Boulder, CO: Westview Press, 1976), pp. 157-176.

استغلال الإنسان للإنسانه، " (وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج"، "والتساوي في
 جتمعنا واقتصادنا")، "وأن الاشتراكية ني الجزائر تعبر عن المطامع العميقة للشُعب



 البلدان النامية|"(VN)

وإذا كان مثل هذا التناقض قد بلغ هذا الحد على المستوى النظري، فكـيف لا



 "خط وهمي، كلما اقتربت منه كلما اخختفى"
 وانسداد الأفقَ لقطاعات عريضة من الشـعـب الجَزائري ولا سيمـا فئـات الشُباب،

 بموجب دستور 1919 الذي نص على حرية تكوين البممعيات ذات النطابع السياسي،





 الوطني، أو تدخل معه في معارلك دموية كالجبهة الإسلامية للإنقاذ والجمماعات الدينية الأكثر تطرفأ.

وهكذا نجد أن الحركات والأحزاب القومية والاشتراكية التي وصلت إلم المكم في البلدان العربية انتهت بهزيمة الخامس من حزيرانـير يونيو، وُحربي إلحليج الأولى
(VA)

والثانية، ومسلسل المعارك الدموية في الجزائر والسودان، وبحرب اليمن بين جنوبه وشماله، وبرسوخ الدولة التسلطية. ويبقى السؤال المهم الذي لا لا جوالـواب عنه: كيف الخروج من حالة البؤس والمأزق الني وصلنا إليه؟

ج - النكبـة الفلسطينيـة
ونستطيع أن نتعمّق في فهم التوجهات القومية التحريرية والتحررية من خلا التجربة الفلسطينية المريرة التي تتميز من أية تجربة وطنية أخرى، فنقد أقيمت إسرائيل على أنقاض المجتمع الفلسطيني وتشريد شعبه في حركة تطهيرية يندر لها مثيل فيل في

 المثتت في كل أنحاء العالم، من دون وطن ودولة؟ وتأتي الحيبة مريرة وعحبطة بـما




 توقيعها من موقع الضعف العربي والفلسطيني معأ، فجاءت أقرب إلى الاستسلام منها إلى السلم العادل.
مرت الحركة الوطنية الفلسطينـة منذ نهاية الحرب الحالمية الأولى، في ست


التحرير، اتفاق أوسلو، وقيام السلطة الفلسطينية في ظل الحكم الإسرائيلي المبانر . (1) امتدت مرحلة الانتداب بين الحربين العالميتين عندما حكم الإنكليز فلسطين
 وتشريده. في هذه المرحلة تشخلـت الخركة الوطنية كردة فـلـل للانتداب والم والهـجرة اليهودية المنتظمة وغير الشرعية، وتكّنـت الحركة الصهيونينة من إقامة وطن خاص

 وكان لكل منها أحزابها وطموحاتها وتحالفاتها وارتباطاتها الدانخلية والمانـارجية. وفيا وفي هذه المرحلة أيضاً، انقسمت الحركة الوطنية الفلسطينية بين من يقول بالتفاوض ومن
يقول بالكفاح المسلح .

وعلى عكس ذلك، قامت في فلسطين الانتفاضة الفلاحية بعيادة النشيخ عز الدين
 أمثال الأمير عبد اللنه ونوري السعيد وتوسطوا لإنهاء الإضراب العام . وقد فقدت

الانتفاضة زهمها في أواخر 19r^ بإعلان المكومة البريطانية استعدادها لتقويم الوضر
 صهاينة وفلسطينيون ومثلون رسميون عن مصر والعراق والأردن والسعودية واليمن .
(Y) تشير مرحلة النكبة إل فترة قيام دولة إسرائيل (وكان للحكومة الأمريكية

 شُبه كلي عليها حتى عام 197V الـا وكانت الثورة المصرية والقيادة الناصرية هي موضع الأمل الْفلسطيني بالتحرير والعودة، فتم الكفاح من ضمنها وبتأيليديدها والتبعية الكيلية لها والتُدديد على القومية العربية. وعلى صعيد أجتماعي ونتيجة للنكبة، تحوّل المجتمع الفلسطيني من بجتمع فلاحي في أساسه إلى بجتمع شُبه عمالي، في غيميمات مزدمهة على هوامش بعض المدن العربية وخاصة عمان وبيروت ودمشق .

الصدمة وعحاولات استعادة الاستكشاف والمواجهة الذاتية. كانت الهزيمة أشبه ما تكون بصدمة كهربائية حرّرت الشعب الفلسطيني - والعرب بشربي بشل عام - من اتكاليته على
 مأزق تاريخي لا يمكن التكيف معه. تأمل العربي بالحالة البائسة التي وصل إليها فكان لا بد من الاعتراف بأخطائه بقسوة وشجاعة الماكِ ومن الاعتماد على نفسه واتخاذ المبادرة،


 وكان لا بذ أن يتكوّن كل شيء من جديد كما في بدايات الملق الأولى (Va) . (§) تصاعدت مرحلة المقاومة أو العمل الفدائي، فاستقطبت مشاعر الفلسطينيين




 الأنظمة العربية بدأت تستعيد قوتها، وأخذت تعمل على احتوائها إما بإنشاء ماء منظمات فدائية خاصة بها أو بمواجهتتها، كما حدث في أيلول الأسود عام .19V، حين

اصطدم الجيش الأردني بقوات المقاومة وتكين من إخراجها من الأردن لتلجأ إلى لبنان، الأمر الذي تكرّر هناك أيضاً فكانت الحرب الأهلية
(0) وقد تحوّلت المقاومة الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لتشخل الشبه
 والعربية في سبيل التقبل التدرييمي لـل سلمي كبديل وليس كمتمم للكفاح المسلح
 على حساب الجانب الثوري، كما كتب غسان كنفاني في حينه، بمعنـنى أن الن قيادات


في هذه المرحلة بالذات، بدأت عملية القبول بحل سلمي، وليس، كما كيتردد،



 اختيار طريق القبول والاستسلام هو إقرار بالضعف وعـدم القدرة على مواجههة

ومن خلال خطابين أساسيين للرئيس أنور السادات، نستطيع أن نتبين بعض

 لها على الضفة الشُرقية للقناة، ألفى الرئيس السادات خطابابا أمام جبلس الشُعب أوضح


 بوقف إطلاق النار والعمل على التحضير لمؤتر دولي للسلام. ومنا جاء في خـلا خطابه هذا

 كبيرة")، مضيفاً أنه مؤمن "(بسالامة دعوة التومية العربية وصلابتها"، ومشيداً ببطولة





الالجبهة الشممالية، حيث يكارب الجبسئ السوري العظيـم معركة من أبجد معاركُ الأمة العربية . . . وأريد أن أقول لإخوتنا في الجبهة السُممالية: إنكّم عاهدتم وكنتم الأوفياء
 . نواملـل القتالـ
تُم يسأن السادات في هذا الخطاب: "اوماذا عن السـلام؟ . . . إننا حاربنا من

 يقوم ولا يلوم. الـسـلام بالعدل وحده .. .. . وسوف أحاول جههدي أن أقنع به رفافي


 عبارات مطاطة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت في ما ما لا جلوى في فيه . . .


وكان الرئيس السادات هو المذي نسي وليس الأمة العربية، فلم يصدق العالم ما



 لبذل أقصى الجُهود من أجلل السلام ومواجهـة قادة إسرائيل ومناقشتهم في بيثهم في

الُكنيست نفسهة .
وألقى السادات في اليوم التُلي لوصوله القدس خطلباً في الككنيست الإسرائئيل قال فيه : لم أتداول هذا القرار مع أحد من زملائي وإخوتي رؤساء الدول المل العربية أو

 اتفاق سلام مع إسرائيل، وكان وان هذا هو أَول إعلان يصدر عن مسؤونّ عربي منذ بدأ الصراع العربي - الإسرائيلي" .
في هذا الخطاب اعترف السادات بالأخططاء العربية، متو جهاً لإسرائيليين : پأنتم
 نرحب بكم بيننا بكل الأمن وألامان. . . لقد كنا نرفضكم وكانت لنا أسبابنا ودعوانا .
. $19 \mathrm{Vr} / 1 \cdot / \mathrm{V}$ (Ar)

نعم لقد كنا نرفض الاجتماع بكمم في أي مكان. نعم لقد كنا نصفكم بإسرائيل




 الذي عبرت عنه في تصريكات رسمية أنه يشكل سبعين بالالائة من المشكلة".

هنا هو اعتراف الضحية، ، فماذا كان اعتراف المحتل القوي؟ أجابه رئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيمر بيغن في تلك اللحظة في الكنيست الإسر ائيلي، مؤكداً على


 الذين أرادوا إبادة شُعبنا وهدم استقلالنا وإبطال حقوقنا المّا الشُرعية . . . بعون الله تغلبنا على القوات المعادية وضمنا حياة لشعبنا، ليس لهنا الجيل الجيل فقط بل للأجيال المقبلة .


 الشُرق الأوسط فإن اشتر اك العبقرية اليهودية والمال العربي سيحوّل هذه المنطقة إلى جنة عدن. السيد الرئيس ذكر تصريح بلفور، لا يا سيدي لم نألخذ أرضأ عربية، بل علـونا إلى بلادنا، والصلة بين شعبنا وهذه الأرض هي صلة أبدية||(1\&)

كان للسادات مشروعه الخاص فتابعه بجهد كبير حتى حصل على اتفاقية منغردة


 لبنان عدة مرات انتهتت بمذابح صبرا وشاتيلا وإخراج منظمة التحرير من لبنان، ، واغتيال السادات قبل ذلك بقليل.

وتوصلت بعض أجنحة منظمة التحرير اللفسطينية بقيادة ياسر عرفات إل قناعة

 الأمريكية فورين أفيرز صيف 19VA تحت عنوان : التفكير في ما لا يُقكّر به: قيام
(1£) النهار العربي والدولي (דY تشرين الثاني/نوفمبر 19VV)

الدولة الفلسطينية المستتلة)، ، متوجهاً بها كعادته إلى الرأي العام الأمريكي وليس للفلسطينيين أو العرب(10). وكان أقصى ما تقبل به إسرائيل حكم فلسطيني ذأتي عدود في ظل السِيادة الإسرائيلية، وهي لا تزال على موقفها هذا بعد أكثر من ست سنوات على اتفاقية أوسلو .

 وجدت نفسها من حيث تدري أو لا تدري ني موقع المحتجز في زاوية لا تقوى سوى على الخضوع للإرادة الإسرائئلية والأمريكية. وهما إرادة واحـدة ، بسبب عدم توازن القوى وغموض اتفاقية أوسلو التي تستطِيع إسرائيل أن تفسترها كا كما شاءت، وأن تتخلى عما هو واضح فيها من دون رآدع. في هذا الوقت يِضّع الفلسطنيون في في الضفة وغزة إلى قوة فمعية مزدوجة (قمع إسرائيل وقمع السلطة النلسطينية). ني الششهر الأخير من عام 1999 أهـر عشُرون مواطنأ فلسطينياً (شخصيات بارزة في المجالات السياسية والأكاديمية) من الضضة وغزة بيانآ أدان السلطة الفلسطينية، متهمأِ إياها بـ מالفساد والإذلال والاستغاللال، فتم أتمقال تسعة من الوقعين، بينهم الكاتب أهمد تطامش، النذي كان أطلق توأ من سجون إسرائيل، وقد وضع لأطول مدة تحت
 وعضو سابت في منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك تم وضع اثنين تحت الإقامة البجرية
 الإسرائيلي، وكان نقد ساقيه بانفجار تنبلة زرعتها المخابرات الإسرائيلية في سيارتها وتم التحڤقيق مع عدد من أعضاء المجلس التشريعي، بينهـم راوية الشُوا زوجة رئيس بلدية غزة

هذا ما وصلت إليه الثورة الفلسطينية، فكانت خيبة الأمل الكبرى التي لا تتّل عن خيبات الأمل الأخرى في إنخاف الثورة الجزائرية والثورة الناصرية والآنفلابات



 وتطلعانهم التاريخية. تلك هي مأساة العرب في القرن العشُرين، وأتسىى ما فيها أنها مستمرة، والأفق مسدود، إلى أن ينمكن الشُعب من السيطرة على مصيره.

Walid Khalidi, "Thinking the Unthinkable: A Sovereign Palestinian State," Foreign (^0)
Affairs, vol. 56 (July 1978).

## 「 ـ ـ الصحوة الإسلامية السباسية






 والوطنية وبالمقارنة مع غيرها من إلمركات بين الحمربين العالميتين وحتى المار المبعينيات،


 المرحلة الأخيرة، وإن كان لا بلد من الإشارة إلى أوضاعها في المرأحل السابِّة، وْكيف
 وتحرّرها من التأويل الحرفي وفقدان الْ الذاكرة ومن موقفهها الضيق من النظريات السياسية البديلة داخلى صفوفها أو خارجها
سبق أن تناولنا بعضى جوانب الصحوة الدينية في الفصل التاسع حول الدين في



 الفكرية ومنها التيار الديني.
وكنا قد طرحنا أيضاً سؤالاً حول قدرة الدين على تسْكيل حركة إنتَاذ بالمُنىى



 فأشرنا إلى تلك الحركات الذينية اللسياسية التي تمئلـت بالوهابية والمهدية والمُتمية والسنوسية وغيرها .

هنا يهمنا أن نركّز على الحركات الدينية السياسية وقياداتها ذات الأصول في
 والمؤسسات الدينية المرتطة بالأنظمة اللسائدة، والتي تعمل من خلاللال المؤسسات الُدينية التقليدية. ويتمثل هذا الاتجاه الديني النّي نرغب في دراسته هنا بعلدد من الحر كات
 والاششراكية، وما تعرضت له من انهزامات منذ حرب الخلامس من حزيرانـان/يونيو عام

 العربية كافة، ومنها السودان وتونس والأردن وفي المجال الفلسطيني. وقلـي وقد قدّمت هذه




 الشعب لا يعود إلى عدم إحساسه الأصيل بالقهر القومي والقهر الطبقيكي، بل بسبب تهميشه من قبل الأنظمة التسلطية السائدة في البلدان العربية كافة


 الاجتماعي والتاريخي أُسرأ حاكمة عمدت إلى المتي استعمال الإسلام في ترسيخ شرعيتها.


 المتعاقبة التنافس الحاد بين القوميات العربية والفارسية والتركية بشكل خاص .
مارست الأسر الحاكمة العربية الاستبداد، وتفنتت في استعمال القبلية ضد غير


 الامتعاض من السيادة العربية. .. ولم تكن الشعوبية (دعوة الأخذ بمبدأ القوميات
 (القومي" الفارسي الكامني، الذي نجم عن ثقافة غنية وذكرى تاريخية حية أبت أن
تستسلمّ للسيطرة الٌّعربية||(Ai) .
(^1) جيد خدوري، الانجاهات السباسبة في العالم العربي: دور الأنكار والمل العلبا ني السباسة
(بيروت: الدار المتحدة للنشر، 19Vr )، ص \&٪.
 للعرب من منطلق قومي ومصلحي، رغم مقولات كونية التوجه الديني الإساهلامي أو عالمته، ولم يكن ذلك سوى تعبير عن الحس القومي العربي. وفي ما يتعلق بالنزعات التومية التركية، فتد تعززت بقيام الـلافة العثمانية التي مارست الاستبدا الإسلام على القوميات الأخرى. ويخاه نمو الإحساس القومي العربي ومقاومة العرب

 وإحياء اللغة العربية وما تكمله من تراث أدبي وثقافي

تعود أصول حركات الصحوة الإسلامية الأصولية إلى المركة الفكرية الإصلاحية الدبينية في الربع الأخير من القرن التاسع عشـر، كما تُنئلت خاصة بكتابات وتعاليم

 مراحل الفكر العربي المعاصر . ونكتفي هنا بالإشارة إلم أن الأفناني أنس مس مع محمد
 الوئى. وفد فسر الأْفغاني وزملاؤه انزام الدول الإسلامية أمام الغزو الأوروبي بأنه يعود لانتسام الملمين وجهلمه وفسادهم، وافتقارهم إلم الفضائل العامة، تامامأ عكس ما كانوا عليه في أوج ازدهار المنية الإسلامية، وأن إصلاح الإسلام وأحوال المسلمين يتم فتط بالعودة إلى حقيقة الدين كما تُثّلت بمراحل تكوّنّا الأولم.
على صعيد الإصلاح والتغيبر في مواجهة التحدي الأوروبي، شدّد الأفغاني
 العمياء للتفسيرات التقليدية، وشكّكوا بسلطة اللؤسسة الدينية القائمة . ولكنهـم في تشديدهم على العقل، افترضوا على الأقل ضمنياً أنه ميزة من مز ايا النخبة لا من مزايا الجمماهير التي تسلك طريق الإيمان. وفد عنى الحقل في أساسه إعادة فتح باب الاجتهاد والتطهير الداخلي مانما لمق بالإسلام ومؤسساته من تقاليد وما فرض عليه من مؤسسات، وتريره من التقليد.

ولم تتمسك الحركات الإسلامية الأصولية منذ الثلاثينيات، وخاصة في الربيع
 الأفق والحرص عـلى الإصـلاح الـتحديثي إلا في حـالات نـادرة، بـل إن الحركة

 مثلا'، المتن الأكبر في مصر، وتر أس الئّسسة التقليدية وتعاون مع الإنكليز، وأخذ يشذذد على أنّ يتم الإصلاح تدريياً ومن خلال العمل التربوي وبحسب سنة الطبيعة.

في تلك الفترة بالذات، تأسست حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنّا (ولد








 0ع المصنحة العـامة، وهو مبدأ، بحسب رأيها، يستنكر تجميع الثُروات في أيلئي التلة ويحّ من البذخ، في الوقت الذي يسمح فيه بتعزيز رفاه الأمة وزيادة الإنتاج التّومي. وانطالاقأ من ذلك طالب الإلخوان بتمصير المؤسنات والألموال الأجنبية وتأميم المرافق، ، في ماولة لوضع حد للاستغلان (AV)
وبين أهم معتقدات الاخوان المسلمين الراسخة أن الإسلام نظام شامل متكامل



 سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمبة ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتمأعية، وتنظيم سري .
وفد تعرضت حركة الإخوان المسلميمن، بسبب مُارستها العنف، للاضطهباد في
 (بعد أن جرت عحاولة اغتيال جمال عبد الناصر عام 190 19)، غير أنه أطالق سرال



 وأصبح لها كثثلون في بجلس الشُعب، وشاركت جاهدة في حقل تنسيط المجتمع الملني

[^11]وتقديم الخدمات الاجتماعية التي أهملتها الدولة والـركات السياسية الأخرى(^^)
وقد تفزعت عن حركة الاخوان المسلمين أو نبعت من تراث مشابه لتراثها الها، في السبعينيات والثمانينيات، حركات إتات إسلامية بـيـيادات أكثر شباباً وتطرفاً والتصاقاً





 الني كان قد سجن عام 1970 بحجة الانتماء للإخوان وأطلق سرانـي
 وبين الحكومة عام IQVV بعد خطّف وزير الأوقاف الشيخ حسين الذهبي وقتله.
ومنها أيضاً الجماعة الإسلامية المهادية التي بدأت كجمعيات طلابية تقوم بنشاطات اجتماعية وثقافية (غالبية قيادات الجمهاعة الإسلامية من الطبقة الوسطى المـي

 ومن قياداتها الضابط العسكري عبد الزمور والشيخ عمر عبد الرممن . وقد عملت علـ الـلى






 منها الناجون من النار ، والكتبيون الأكثر تأثراً بكتابات سيد قطب (أعدم عام 1977 ألمان بعد سنتين من نشر كتابه الشهير معالم في الطريق)، وغير ذلك.

وجد هميد أنصاري من خلال البحث الميداني، في خلفية لائحة من ب• ب كمن اتهمتهم الحكومة المصرية بالعضوية في الجهاد الإسلامي، ألما ون ع ع بالمائلة منهـم طلبة و10 بالمائة عمال وr| بالمائة مهنيون و11 بالمائة عاطلون عن العمل، وأن غالبيتهم

Nazih N. Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World $\qquad$ i ( $\wedge$ 人)
(London; New York: Routledge, 1991), chaps. 4-5.

من أحياء ومناطق مهمنة تعاني صعوبة الأحوال الاجتتماعية والاقتصادية، وبعض عاثلاتها كانت قد اقتلعت من وسط القاهرة، تمهيدأ لقيام فنادق فخخمة مكانها النا، وتم إسكانها في الزاوية الحمراء حيث جرت اضططرابات حزيران/يونيو 1911 المير ، وغياب






وفي دراسة لمأمون فندي حول الأصول الجهوية والطبقية للجماعة الإسلامية التي ظهرت في السبعينبات في جامعة أسيوط، أكد أن بميع القيادات إلعليا للجماعة،



 عين شمس وإمبابة والزاوية الحمراء، و و
 وقد رگزت الجماعة في أدبياتها على مسائل الفقر وغياب العدالة في الجنوبا


 أصول الطبقة الوسطى السفلى والطبقات العمالية(••9)

وكان سعد الدين ابراهيم قبل ذلك قد وجد ألن الحركات الإسلامية تشكلد



 والتكفير أن غالبيتهم ولدت في قرى ومدن صغيرة ونزحت حديئاً إلى القاهرة وغيرها

Hamid N. Ansari, «The Islamic Militants in Egyptian Politics,» International Journal ( $\wedge$ Q) of Middle East Studies, vol. 16, no. I (March I984).
Mamoun Fandy, «Egypt's Islamic Group: Regional Revenge?.» Middle East Journal, (4•) vol. 48, no. 4 (Autumn 1994).

من المدن اللكبرى، وكان حوالى نصفهم يسكنون وحدهم منفصلين عن أهلهم. وكم وكانت

غالبيتهم من طلاِب الجامعات أو خِّيكيها، حين تم توقيفهم (91)

ومن مصر انتشرت الحركات الإسلامية إلى بختلف البلدان العربية (وإن كان لها
 الجزائر نشأت في مطلع التسعينيات أوضاع خاصة ظهرت منا من خلايلها







 ولم يمر وقت طويل قبل أن تدخل البلاد في دوامة العنف الدمويان الموي، بدلاً من من سلوك طريق الديمقراطية . وأصبح القتل شأنآ يومياً، فتمّ القبض على زعماء الإنقاذ بمن فيهـم عباس مدني وعلي بلحاج وعبد القادر حشاني (الذي اغتيل في خريف 1949) ورابح ك كير

وفي هذه المواجهة، وجدت الجزائر نفسها في مفترق طرف خخطير، إذ كان عليها
 العمل الإصلاحي اققيام بجتمع ديمقراطي علماني. في مطلع صيف •199 جرى حوار


 بعد إفلاس العقائد الحديثة هي إثراء الفقير لا إفقار الغنيـ و وما ونا قاله ملني في هذا
 للإسلام معناه الالتزام بشُريته وقيمه .


Saad Eddin Ibrahim, «Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups: Metho- (91)
dological Note and Preliminary Findings,» International Journal of Middle East Studies, vol. 12 (1980).

الأصوليين من ناحية، وقوى الاستئصال في الحكم العسكري من ناحية أخرى . ألما
 عبد الحميل مهري وحركة المجتمع الإسلامي مماس بزعامة ععفوظ نحنأح) فقـد وجد

 ويدعو للـحوار وتداول السلطة بطريقة سلمـية. وقـد حكـم المتشـددون عليه باللكفر
 ولا يبلو أن أي فريق كان مسستعدأ للتنازل عما يسميه مبادئ ثابتة من أجل
 المستبعدة، فكل المواقف الثابتة ترفض ثبوتيات الآخر، وكل فريق يعملـ على إقصاء
 استهدفت المثقفين (ومنهم الطاهر جعوط وحلما وعبد القادر علوله ويوسف سبتيت) والنساء،



 وبذلك الستمر الُعنف والقتل من دون حساب وبخلاف فيم اللر حمة في الإسام م وإذا ما جرى تراجع فهو تصرف تكتيكي فحسب، وكثيراً ما كان يسبب انقساماً


 من استيعاب منى بشاعتها، وكيف يمكـن الإنسان أن يقتر فها حتى خد الأطفال والعاجزين؟ غير أنه في مططلع 1940 تم النوصل إلى "العغل الوطني") بين عدة أطراف
 تسوية تاريخية تَجنّب الجمزائر مزيداً من المآسي .
 تعر ضـت ثلاث قرى هي بن طلحة وريس وسيدي موسى (التي أطلتق عليها تسمية مثلث الموت) إلى منابح في أواخر صيف $199 V$ بلغ ضحاياها حوالى . . ع قتيلل.

 1997/^/^، الحياة)

والسبعين من عمره، بعد YA سنة قضاها في المنفى) إلم الجزائر ليتولم رئاسة المجلس
 الأصولية. وربما كان بإمكانه أن يُبن البلاد المصائب ويخرجها من أزمتها، كما فالن


 كل البلدان الإسلامية، وعلى كل البلدان العربية ذات الألغلبية الإسلامية، هي الانتيار
 المسلسل الانتخابي وليس المسلسل الديمقراطي،(92)

 شرفياً من دون دور عملي، وأن المزائر كانت دائماً تعاني تحكم دولة مركزية لا تعرف
 أزمة الـكومة بحسب رأيه ظرفية بل بنيوية. من هنا أن النظام التعليمي زاد من حدة الفورارق والتناتضات، مكا أدى إلى الانفـجار ، كما أن الأسلمة تُتْ مـن خـلالال

 التي أذت إلم دتـل الئيات
ويضيف عمدل حربي أن عدد سكان الجزائر يتزايد بمعدل ولادة بلغ حوالى ثلاثة
 متوفر ، لتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية. ثم إن بروز الإسلاموية، ، بحسب تعبيره، تَتُشُل أيضأ كردة فعل أخلاقي على فساد الدولة والطبُّة الخاكمة، التِّي استعملت




ويجد غالبية المقفين البزلائرين أنفسهم معرضين لضغوط مزدوجة: ضنوط من




قبل السلطة العسكرية، وضغوط من قبل الجماعات الإسلامية. يرى الروائي واسيني



 الإسلامية. وقد نشر رشيد بو جدرة كتاباً هاجم به الأصوليين (وهو المحكوم عليه بالوت من قبلهم) واصفاً إياهم بالتّلة والتخالفين والحاندين .
ويمكن الاستنتأج من رواية الطاهر وظار الشمعة والدهليز أن البعض يرى
 لتعيد الإنسان إلى الظلمةً . أما وطار فقد خرج بخخلاصة أن مؤيدي الإسالاميين جماهير كادحة، وأن أصحاب السلطة يقتسمون التركة باحتكار المناصب الإدارية كل بحسب








 تونس، إذ لها خصوصيتها من حيث هي رئ ردة فعل على مشُروع بور قيبة التحديثئي

 في مدرسة الزيتونة، ثم درس في مصر وسوريا (درس الفلسفة في جامعة دمشّقَ) .
 ديمقراطـة من الدولة. وغالبية أعضائها من الطلبة، ومن أصول ريفية حيث وجد الثـبب نفسه يعيشُ عملية من التحول السريع باتجاه المدن .
ربط راشد الغنوشي في كتابه الخريات العامة في الدولة الإسلامية بين قيام الحركة الإسلامية والتحوّل اللهائل الذي حصل في علاقة الدولة بالمجتمع، إذ اغتربت
(97) الطاهر وظار ، الـُـمعة والدهلزز، روابة (الجزائر: : منـورات التبيـن الباحظية، 1990)،
 دولته، وهل يستمد المكام شرعيتهم منه أم من المارج؟ ويضيف وني ألنا التيار الإسلامي

 منها أن تكونْ تنظيمات الخركة الإسلامية نموذجاً لتطبيق الشُورى، وأن تصدق في




 الشُعوب وعن حقوق الإنسان(av)

ثم هناك المبهة الإسلامية القومية في السودان وزعيمها هو حسن الترابي، وهو من العائلة الختمية التي نها أصهول صوفية وتدعو إل وحدة وادي المي النيل، ومتزوج من






 كدولة خارجة على القانون اللدولي، ما استعمل مبرراً لقصف مصنع الأدوية بحجة وأهية.

يدعو رئيس الجبهة الإسلامية القومية ورئيس المجلس النـيابي حسن الترابي في


 بعض عبر العالم قاطبة، باعتبار أنهم (إخوان في الأمةها، الأمر الذئي لم يتم داخل
 الخصار على السودان ويعمل على تفتيته. وتبدو هناكـ مبادرات مصالحة دانلا ملانل السودان
(4v) راشد الغنوشي، المريات العامة ني الدولة الإسلامية (بيرت: مركز دراسات الوحدة العربية،
(1997

لتجنب هذا المصير المخيف، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تطويقه.
وتجدر الإشارة في معرض الحديث، باقتضاب، عن الحركات الإسـلامية إلى



 كذنك من المهم ذكر حزب اللله ومقـاومته الفُعالة للاحتلال الإسرائيلي في جني

لبنان .
يبقى من الضروري البـحث في أسباب صعود هذه الحركات الإسالامية وسعة

 الاجتـماعية والاقتصادية، أو عىى الجـوانب النفسية والأخـلاقيـة والـُقـافية، أو على الو

 سلطوية اللدولة وتهميشها لككل القوى الفاعلة في المجتمع، أو غيرهـا من العوامل الأخرى.

بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي جرى التشديد عليها الهجرات الواسعة








 والاشتراكية من قبل .

وكثيرآ ما يشار إلى عامل اقتصادي آخر هو مال النغط (البترودولار) الذي ينفق على مثقغي بعض المنظمات اللدينية. ومن المعروف أن من يُسمّون بـ "الأفعان العرب") كانت قد دربتهم المخابرات الأمريكية، وأغدقت عليهم المساعدات
 الإيرانية كان له أثر كبير في سعة انتشار الحـركات اللدينية لأسباب عـديلاة منهـا الدعم

المالي والمعـنوي، ولمجرد تـكـنـهـا مـن الانتصـار حيـث أخفقت الحـركات الـــوميـة والاشتراكية.

وانتشرت الحركات الإسلامية بسبب الفراغ الذي أحدثه إخفاق الحركات القومية




 التحرير الفلسطينية من لبنان وتشريدها في الأطراف العربية، فاضطرت المرت من موقع



 سعة انتسار ظاهرة الخركات الأصولية.

ولانتشار الحركات الإسلامية علاقة هميمة بحالة الاغتراب السباسي ألما بأزم
 في الحياة العامة وتعطيل قدراته . وكان من نتائج غياب الديمقراطية وتهميش الشُعب
 السلطات الحاكمة، بل إن الأحزاب القومية والاششتراكية كانت لا تعل قمعية داخل صفونها، فاهتمت بمسائل الوحدة السياسية المجردة مهملة أهمية العمل على قيام نظام
 مصادر شُرعيتها، كما أظهرنا سنابقاً. وليس صحيحاً ما يقال من أن ألنا هذه الأنظمة كانت علمانية. وكان المادات نـرات نسه، مثيلا"، قد غيّر المادة الثانية من الدستور لتنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للقانون.

وبين أسباب صعود الجماعات الإسلامية الأوضاع النفسية والقنوط العام، فهي صرخة إحباط بعد زمن طويل من الإخفاق والقمع . إنها ردة فعل لليأس العام وحالة ولة






يُرجع سر" قوة الأصوليين إلى امتالاكهم برناباً أخلاقياً.

ولا يقل b
التفسير الالاركسى يلخّص العالم ته أبو زيد ماركسي ذكر عحمود أميز أوائل الستينيات الصركحراء ببناء مـ المكزية للحزب ب وكان هؤلاء المص قام بهنا الواجب وكان المصلون و. لقد حلّت
من دون أن تتج للتغيير ومعالجة وممارساتها ردة فن من الإخفاق وان أكثر قسوة ومأس على إنقاذ المجنمع أن يتظر التثبت تقدمية؟

وفي عاول
دراسات الوحدة سبتمبر 1919، ، العربية والإسلام في هذه الندوة • ديني أن ا"عكك | من الإسلام ما 1 ورأى عمه
توفيقي، ان العـا ولكن هذا التغا
(1...) الألمالبـ

ولكن هناك من يتساءل: أي برنامج أخلاقي هذا الذي يسمح بذبح الأطفال
 المختلف ولأغراض سياسية؟ مَا يُسْمى برنابِّا أخلاقياً هو العودة إلى القيم التقليدية،




 بالقرائن والبراهين المستمدة من الواقع الحياتي واستعمال العقل والتحاليل النقدي من من


 ويرفض ألاستفادة من غنى وتنوّع التجارب الإنسانية لغير المسلمين"|(9A) .

وما يزيد من فعالية هنه الأسباب وغيرها بجتمعة ليس يجرد تنظيم الخلايا الُسرية وتوفر القيادات الناشطة فحسب، بل الاتصالات المباشرة والمكثفة وإقامة شبكات من العلاقات الشُخصية غير الرسمية المحلية في المناطق والأحياء التي يسكنها المهمشون المتتلعون من جذورهم القروية والفققراء وضحايا المصراع الطبقي كما في مناطق المدن العشوائية.

ومن طريف ما ذكره الناقد السياسي والثقافي رجاء النقاش أنه حضر وهو صبي عام 19ミV محاضرة ألقاها رئيس إحدى شعب الاخلوان المسلمين الشـيخ أبو العلا قال
 وأنصار الحزب الوطني يعتبرون زعيمهم هو مصنطنى كامل الو أو عممد فريد، والأحرار




 وزعيمنا هو نفسه نبيكم وزعيمكمع"(44)
 v


ولا يقل طرافة ما ذكره محمود أمين العالم في مراجعة له لكـتاب معمد عما عمارة








 وكان المصلون وراءه من المنافقين؟|(1)"(1)

لقد حلّت الحركات المدينية الأصولية مكان الحركات القومية والاشتر اكية، ولكـن
 للتغيير ومعالجة المُكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . إنها في خطابنا الما المتعدد

 أكثر قسوة ومأساوية. وهذا هو المصير المنتظر إلى أن تنشأ تيارات ثـوات ثورية حفيقية تعمل
 أن ينتظر التُبت من هذه الحميتَ قبل أَن يبدأ البحث في تكوين حركة ثورية ذات رؤية


 العربية والإسلام علاقة عضوية، فالإسلام هو متوى أساس أساسي للقومية العربية نفسها" . في هنه الندوة حذر طارق البشري من خطر الانقسامات، إلا أنه أوضح من منظا منظور
 من الإسلام ما ابتعدت عن العلمانية وهي بعيدة عنه ما اقتربت من العلمانية.
ورأى عحمد عابد الجابري في ندوة الحوار القومي ـ الديني هذهي، من منطلق
 ولكن هذا التغاير بينهما لا يعني أن الواحدة منهما تنغي الأخرى، فتكون (امهـمة
(... ) الأهالي، • /r/1/1999.

الفكـر القومي المعربي والفكر الديني الإسلامي هعاً هي العمل على تمتين العلاقة بين الرابطتين وتو جيههما نحو المصلحة العامة المستركة"). ومن المنطلق التوفيقي نفسه دعا
 الحضـارية، ونظام لا يتعارض مع مبادئ الشريعـة الإسـلامية، ، ومسـواواة كاملة بين

 ذلك، قال الشُيخ السيد محمد حسن الأمين ان (التُشريع في الإنسالم ليس مـيمهة بشرية


ليس هذا الحوار جديداً، فتجنباً للنزاعات غير المجدية، حاون في السابت بعض


 فيقولون بارتهان النهضة الإسالمية بالنهضة العربية. قال رشيد رضا ثم شكيب أرسلان بالتوفيق بين القومية العربية والو حدة الإسلامية، (افالفكر الإسلامي لا يزدهر إلا إذا ازدهر اللسان العربي؛ إذ إنه اللـغة الوحيدة التوهة التي يمكن فيها دراسة الإنسلام دراسة
 لم تكـن موحـدة اللنغة، واللـغـة لا يـمكـن أن تـكـون فـي الأمـة الإسـلاميـية إلا اللـغة

 العربِ، وأخ في الجنس لألوف الألوف من العرب المسلمين وغير المسلمين"(r-1)

وفي هذا المجال لا يبدو أن التفاهم قد تم فعلا"، وربما أصيب بنكسات . الأ جاء في افتتاحية بعنوان (فلتسقط القومية العربية) لصحيفة الشُرق الأوسط تال فيها كاتبها
 والعصبيات والنعرات . . . تحيا أمة الإسلام وتسقط القومية العربية|"r(1.) . على هذا المستوى من التفكير والقناعات، تكون السلفية الأصولية قد التقت في مئل هذه الحالة مع اليمين النساسي المتحالف مع الغرب في كفاحه ضد اليسار والقومية والتغيير • وبين الأسئلة المهمة التي تطرح في بجال الحديث عن الحُركات الإسـلامية هو

(بيروت: دار النهار، 1971)، ص rov _ rov.



 وأكثر مـا شُدْد عليه الثقافة الدينبة باعتبارها ثقافة مطلمِّة، والثقافة الأبأبوية في العائلة


 اضطرت بعض الأنظمة العربية للنتجاوب مِ بعض هنه المطألب الشُعبية في ظل ظروف تاريخية عحددة . ومن المعروف في التاريخ أن المؤسسات التمقليدية كافة ومنها


 بل لأسباب ومصالح اجتماعية واقتصادية تنعم بها الطبقات الخاكمة.




 فهو بلدوره حعيلة واقع اجتماعي تاريخي محلد يختلف كل الاختـلاف عـن الواقع الحاضر

وليس من الغريب أن نطالـب الحركات اللدينية بهنه العودة إلى الماضي البعيد، متجاهلة الواقع الاجتماعي والتّاريخي، فهي تنطلق من منهر منج مثالي طوباوي يناقش

 المرأة والأقليات والآخر بشكل عام. هي ليست تجاوزأ لحالة الاغتراب التي نعانيهِا،


 ويكون قد خخلق ليعبد لا لأن يكون ويبدع متجاوزآ كينونته.

هذه هي الاتجاهات الثلاثة الأساسية التي انبثقت من واقع الطبقات الوسطى في التقريخ العربي المعاصر، وقد توضلت بميعها إلى طريق مسدود: اللئبرإلية التحديئية الغربية، والقومية والاشتراكية، والحركات الدينية الأصولية. كلها وعدت بالتنمية
६)

للدراسات
اللرحلة لـ
العربية الا
الإسلام (

والعدالة الاجتتماعية، فتعمتقت الفتجوات بين الطبقات الاجتمـاعية، وبالتتحرِير، فترشخت التبعية، وبالحرية، فعمّت السلطوية مهيمنة على المؤسسات كافة، ، وهُمُ السُعب، فلم يتمكن من المشاركة في صنع تاريخه ومستقبله على صوزته ومشاله واله . في



 وتنظيمها في حركة ثورية تاريخية. من هنا انحسار إن لم نقل انسداد الأفق العربي في

نهاية القرن العششرين.

ثالثاً : الطبقات الحادحة، واليسار، والثورة
ليست الحركات النورية ظاهرة جديدة في التاريخ، بل تعود أصولها إلى بدايات تاريخ التجمع الإنساني بفعل التناقضات الاجتماعية. من خلا خلا لها تبلور الصراع تاريخياً



 للكشف عن جوانب هذا الُصراع ولتححديد الأطراف المُتصارعة واليُقافات السياسِية التي تعتدلها .

ونقصد بالثقافة السياسية بجموعة المعتقدات والمبادئ والقيـم والمفاهيـم والمقولات وغيرها مـا يشخل الايديولوجيا السياسية السائدة أو الفرعية أو المضادة في المجتمع .
 العئماني (خاصة في المشرق العربي) ومن الاستعمار الغربي (خاصة في المير المغرب العربي -




 وقد تبلورت الثقافة السياسية النُورية حول فضشايا التحرير والوحدة القومية وقيام

 العربي الحاضر إلى الحـد الذي تهدف وتصارع فيه لاستبدال النظطام السّائد بنظام آخر

$$
7 \cdot 7
$$

يؤمّن إنهاء التبعية واللغاء الطبقية، أو المد منها، بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنشيط المجتمع المدني بإشراك الشُعب ديمقراطيآ في صنع مصيره، وتجاوز حالة الاغتراب اللاب التي تحيل الناس كائنات عاجزة. ولا تنفصل هذه الثُقافة السياسية المعاصرة عنها في التاري التاريخ


ما يهنا هنا هو وصف قيام الحركات اليسارية الثورية العربية وتطورها خلا خلالول



 الاجتماعي، فاعتمد منهج النحليل الطبقي الجدلي والمادية التاريخية أو الاششتراكية
 التيار الناني في الأصل من المقولة القومية، تمم تطوّر تدريجياً، من خلالول تجاربه


 فياليّنـية هذا الفصل تيار الاشُتراكية العلمية ونبحث في أسباب ضتعفه وإخفاقه حتى

## 1 ـ بدايات الاشُتراكية العلمية




 في فصل لاحق تطور الفكـر العربي، ومن ضمـن ذلك إسهامامات هؤلاء وغيرهـمب، ونكتفي هنا بالإشـارة إلى دورهم التنظيري من حيث التمهـيد لقيام حركات يسارية


 العربة الإسلامية، 「 الإسلام (القدس: منشورات صلاح الدين، 19va)

يتو همون أن داهسرو لم تك لـن له صنعة مـ بتبيت ا||لعدالة والم قسمة ظالمة . . . نإ ي المائة، يتمنعو والإسراف. مثال متراو حين بين الـ بيوتنم في الظلام وأمثال هذه الطبة به العشرات أو الو المتباعدة الظالمة هـ الرحمة، إنما يلتد إلا بأنواع من الغ إلى الفتراء بحبد وراءه ها جمعيات. المعائشة بين النار وآلات المعامل . . موزعة بوجوه مخ المولدة للاستبدادا

وعزّف فر
الغربيين، وعاثر راجياً أن تسيطر السعادة للجميع يأكل الصغير و وابجماعات، وير التي يكون فيه بعنوان الدين وا العمال) الذي م الأموال الذين ؛

قرن شبلي الشُميل بين الاشتراكية والتقدم الاجتماعي، معتمدآ منهج الفكر




 توزيع الأرباح. أما الغرض النهائي من الاشتراكية فهو في رأيه تحقيق السعادة على


ومن آرائه دعوته لانتراكية رأى أنها "إصلاح حال الاجتماع بإصلاح حال كل




 الجمهور پاكل الفائدة من تعبه ولا يستفيد الفائدة الكبرى منه حتى الـئى الساعة إلا أفراد






وتوصل عبد الرهمن الكواكبي إلى القول بِـ (االفلسفة الاشتراكية)" من خلال بحثه

 "الخوف دناءة ونذالة. .. فهم لا يِّيرون على الافتكار فضلا عن الإنكار، كأنهم




 في المائة، يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البسُر أو زيادة، ينفقون ذالكُ في الـون الرفه

 بيوتهم في الظلام. تم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشُرهون والمانحتكرون
 به العسرات أو الميات أو الألوف من الصناع والزّراع. وجرئومة هنه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستبداد. . . لا يطلب الفا الفقير معاونة الغني . . . الا ولا يلتمس منه الر همة، إنما يلتمس العدالة المد . . إن المال هو قيمة الأعمال ولا يكتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والحداع. فالعدالة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الألغنياء ويرد



 موزعة بوجوه متقاربة بين البشر")، وذلك بحسبب أصول تمنع "تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد)(1.V)

وعزّف فرح أنطون القراء العرب بأفكار كارل ماركس بين غين غيره من المفكرين الغربيين، وعاش ليرحب بالثورة الروسية . وقد اعتبر أن الاشتر الكية (ادين الإنسانية)"،
 السعادة للجميع والسلم بين الأممم. ورأى المجتمع في حالة تناقض وصراع، فالكبير يأكل الصغير والقوي يلتهم الضعيف، ومبادئ القونة والدهاء تحكــئم مصير الأفراد والجماعاعات، ويتم تجاوز هذا الواقع بقيام بجتمع إنساني جديد عن طريق الاشتُراكية
 بعنوان الدين والعلم والمال (Y• (I9) صوّر فيها الصراع بين الطبقات وأشار إله "احزب
 الأموال الذين يحتكرون منافع البلاد وخيراتها، ونبّه إلى قول ماركس "إن معامل الأمة
(I•V) عبد الر ممن الككو كبي، الأعمال الكاملة لعبد الر حمن الكواكبي، تحقيق ودراسة محمد عمارة
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنتُر، IQVo)، ص IVr ـ 179.

ومصانعها ومتاجرها وأراضيها .. لا يكوز أن تكون ملكاً لفرد أيأ كان، بل هي ملك


واستفاد سلامة موسى من بعض متورلات جمعية (اللفابين، الإنكليزية، كما قرأ
أعمال كارل ماركس ونأثر به معتبراً نظربته ضرورية لفهم التاريخ والمجتمع، مؤكداً أن
 الإششارة إلم تأثرم بماركس فاعترف بعد قيام تورة 190Y، ، يتول: المع أني في كتاب هؤلاء علموني قد ذكرت نحو عشرين من الأدباء والعلماء والمككرين الذين الذين وجهوا

 ماركس وإنما كنت أنفادى ذكر اسمه خنية الاتهام بالشيوعية|(4) 1،


 وغرض الاشتراكية بجرد إيكاد الحرية الاقتصادية حتى تتساوى الفرصة بين الناس الناس في
 أن يولد الناس متساوين لا يمتاز أحدهم على الآلخر بغير كيزاته الطبيعيةه" . أْما كيف تتحقق الاشتراكية في مصر، فتكون بحسب سلامة موسى بتربية الجمهور على الـمكم

ومن الفكرين الاشتشراكيين في تلك المرحلة الأول هعصطفى حسنين المنصوري


 أهم هذه الكتابات التي توضح هدى العمق الذي وصل إليه الناركسيون العهريونه، ،
 الاشتراكيين، وربما شهجدت قبله عدداً كن يؤمنون بالماركسية. لكن أحدأ لم يدافع
(1•1) نرح أنطون، المولفات الروائية، قدم لها أدونيس العكرة، سلسلة الترات العـربي الماصر

الثقافة الجديدة، (9A))، ص AV.


صراحة وبجر أة كاملة عن الاركسية كما دانع مصطفى حسنين اللنصوري . . فكان رمزآ


هذه هي بعض بدابات الفكر الاشتراكي في الوطن العربي، وقد تطور تدريكياً
 وقد تُثيلت الاشتراكية العلمية بالأحزاب التُيوعية التي بدأت تنتـر في عدد من البلدان العربية.

## Y ـ الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية الأخرى



 بطاطو أن يوسف روزنثال (مودي روسي وتاجر بجوهرات في الإسكندرية) بدأ نشاطه
 العناني وعبد الله عنان وعمود حسني العرإبي وسلامة موسى وصفوان أبو الفتح وأمها
 19r. حسني الترابي الذي كان قد عاد من موسكو وتخالّس من روزنثال، ووضع برنابناباً دعا
 الشيخ صغوان أبو الفتح (طالب أزهري)، وأنطوان مارون (عام من لبنان اعتقل

ومات في السجن عام \&19Y)، وشعبان حانظ (عانمل طباءة في جرْ يدة النظام).



 الإضراب سعد زغلون نأرسل فرقة مشاة إلم الإسكندرية، ولكن الإضراب لم يتوقف
 ورفاقه وأودعوا السججن، فانهات الحركة وجرت عدة عاولات بعد ذلك لإحيائها وموإصلة العمل سرأ.
وأسس نؤاد الشُمالي (عامل ماروني وابن نلاح من قَرية سهيلة في كسروان)


أول حزب شيوعي في لبنان وسوريا، وكان قد نعرّف إلى الشيوعية من خلال إقامته





وفي العراق أسس حسين الرحـال (وهو شــاب مثـقف عان في ألمانيانيا، وأبوه
ضابط في الجمث التركي ومن عائلة ثرية اشتهرت في التّجارة) أول الون حلقة ماركسية عام


 للتاريخ، وأكدت على ضرورة التمرد على التقاليد وتحرير المرأة، الأمر الذي ألني كان قد




 وبنوئيق الروابط القومية مع بقية الأقطار العربية، وبجعل التعليم الابتديائي موحداً


والقضية الفلسطينية . وجمع الجْواهري بين النشيوعية والقومية فقال في قصيدة يافا :


 وفي الأربعينيات أصبحت الشيوعية عامـلاُ مهماً في الحياة السيساسية العرّاقية
 19EV وحكم عليه بالإعدام مع التخغيض إلى الحبس المؤبد. ولم يمنعه ذلك من قيادة
 أكثير خطراً وتأثيراً منه في حياته الكفاحية(11)"

Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study (11r)
of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers, pp. 389-403.

وبدأ وجود الحزب الشتيوعي في المغرب عام ع $19 \times$ بتأثير من انتشار الفكـر
 الأربعينياتـ. وتعززت الحركات والأحزاب اليسارية بعد الاستقلالل، حين تفرع عن


 الإنتاج" التي تسمح بالتحرر من التبعية والتخلف، فلا فلا يمكن أن تنـيأ إئة وحدة
 أيضاً اغتيل فأصبح بموته أكثر خطراً منه في حياته .

وتحوّل حزب الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاعتمد منهجية اشتتراكية (اقوامها الللكية الجمماعية لوسائل الإنتـاج والتبادل")، وتعترف "بـخصوصية الصراع الاجتماعي والسياسي"، التي تتتضي حصول نظرة شـمولية منسجمة "امن أجل التحرير والتغيير لصالح الكادحين")، وفي سبيل "الحقيق الاستقلالال


 التضامن بين أفراد الأمة وطبقاتها" فلا ينبغي "أن يخص طبقة دون طبقة|"(10)"

ويذكر عبد القادر الشاوي في كتابه اليسار في المغرب أن المهلي بن بر بركة أعطى





 كتلة أخرى، فُطلب الملك بموجب سياسة التناوب من حزب الاتحاد الاشتراكي تأليف الحكومة برئاسة عبد الرخمن اليوسفي.


(الرباط: (197A)، صع (1)


وفي زيارة قمـت بها للمـغرب حيف 1991، قرأت افتتأحية صـحيغة الاتحاد الاشتراكي، التي تقول: اما يا يريده اليوسفي [رئيس حزب الاتي الاتحـاد الاشتراكي ووزير



 إلى أن يتم توظيفهـم . كانو ا ينشدون أغلاني وطنية وأحاطت وا بهم قوات الأمن من دون
 كما لا يصدقون ما يشاهدونه.

وفي حديث مع الكاتب عبد الكبير الخطيبي إثر ذلك، قالل إن الثقافة السيـاسية
 غختلف التيـارات السياسية المغربية. ولكـن عبد القادر المُاوي يقول في كتابه ألمنكور
 الاستقلال بيّنت الأن السلطة (التائمة في البلاد) لا تعترف بشر عـية أية قون ون سياسية - بقطع النظر عن حجمها وقوتها - إلا إذا اعترفت هذه بشرعية السلطة"، ويعني هذا
 الجارية)
 وسورية والعراق والمغرب ليس سوى محاولة لتقديم أميلة محذودة لتّجربة التيار الثوري.
 لذلك يبقى أن تَجى أبحاث ميدانية ومتعمفة لتطور اليسار في هذه البلبان وغيرها كالسودان وبقية البلدان العربية.

ץ ـ أزمة اليسار العربي : أسباب الإخفاق
إن أزمة اليسار هي أزمة دانخلية ومن ضمنه، كما كي في في الوقت ذاته



(الدار البيضاء: منـُورات عل الأقل، (Ia9Y)،
ص ع

متخلية عن دورها القيادي العربي، وبالخصار الإسرائيليل لبيروت عام $19 A Y$ وما تلام










 خطوط همر بين الأققطار العربية، وأزيلت الخطوط الحمر بين العرب وأعدائُمم.

جاءت هذه الأحداث والتطورات نتيجة لمدى عمق الأزمة العربية العامة وعلى
 الذي أجبر الـكومات كما حرّض الأحزاب والخر كات الانج



 التيارات الأخرى. ونركز هنا على أسباب تدهور اليسار العربي، ونتوقف عنـي عند ما نراه

رئيسياً منها:

## أ ـ طـغيان الدولة : سلطوية الأنظمة العربية أو غياب الديمقراطية واللـريات العامة

سنتوسع في الفصل الأخير من هنا الكتاب في تحليل طبيعة أزمة المجتمع المدني وكيف يمكن تنسيطه، ونكتفي هنا بوصف المجتمع العربي على أنه مجتمع حكوميمي. نقول ذلك لأن الحكومات العربية تمكَنت من تعطيِل المجتمع المدني أو الحيلنولة دون
 مصيره. ألغت الحكومات الأحزاب والْتنظيمات والخر كات الاجتماعنمية الشُعبية حيث وُجدت، ومنعت قيامها حيث لم توجد، وجرّدت المو المُ اطن من حرية التعبير والبحت والنقاش والعمل السياسي. بهذا امتلكت الدولة الإنسان بدل أن يمتلكها ونها وحوّلته إلى كائن عاجز مهمْشُ لا شأنْ له، فتصرَف الحاكم بحياة الناس كما لو أنها امتناد لملكيته

الـناصة وذاته المتضخمة . وبغياب وجود دساتير وقوانين ومؤسسات تحمي الإنسان، أصبحت المسياسة الممارسة لعبة لا معايير لها غير معايير البطش لـا و وفي
 في الأمر أنه يمشُل ذاته ومصـالح الموالين لـه من دون مساءلة وعحاسبة من قَبل حتى جماعاته والقوى المتحالكة معه .



 فساد الخوف والشكك وتُوْج الرعب ملكاً على المجتمع . ولقد أصبع مبرد التعاطف مع
 لعقوبات صارمة ولاضلاضطهاد في رزقه و كرامتـه . وبهذا أصبـح الإنسان نفسـه يعيش داخل سجون غير مرئية ومن نوعيات شختلة داخل السّجن العربي الكبير .
ومع أنه لا يكوز التعميم من زمن عربي إلى آخر، كما لا يكوز إطلاق الأحكام،






 (111)" غنّوم خير من فتنةّ تدومي

وفي الزمن الحاضر لا يجوز أن نكتفي بالإشارة إلى تنظيم النـولة النُسولي وغياب
 الأحزاب نفسـها كئيرأ ما تكـون شـمولية في تنظيمهها وقمعية في تعـياملهـا حتى مع

 استبدادية القيادات . في مؤتر شارك فيه عدد كبير من المثقفين والمثقفات العرب من ختتلف البلدان
 ج "، (اللؤؤة في وصف السلطان،") ص 0.

الالعربية في غرناطة من ع إلى 9 أيار/مايو 1991 حول الإبداع الـُقافي والتغيير



 أيضـأ لا تنهج نهجأ ديمعراطياً داخل أحزابها ا إن هذا القمعية الهرمية في المجتمع والدولة والأحزاب هي التي أحبطت الحياة السياسية العربية، وأخضعت حتى بعض الراغبين بالصمود، فأجبرتهم على التسليم بواقع الحـال الذي ينوق قدراتهم على تَمـل أعباء المقاومة .

وطالنا نتكلم على اليسار هنا، نذكر أن بجلة الطريق اللبنانية مارست خلالِل العقد

 افاتتنا أهمية الديمعراطية داخل أحزابنا والقبول بتعذد الآراء والالتزام برأي الأغلِّلبية مع



 تربوية عظيمة التأثير|"(1) (19)
وفد استمرت القيادات من دون نغيير لزمن طويل في الكثير من الأحزاب،





 بتداول السلطة وتعلد الأصوات، كذلك هو شأن مؤسسي الأحزاب وقياداتها.

هذا مـا سبق أن تناولناه في الأقسام السـابقة من الكتـاب، ويكفي أن نذكُر


بضعف الو لاء المجتمعي والو لاء الطبقي لصـالح الازتماءات إلى جماعات وسيطة بين الأفراد والمجتمـع . وقد انشغلنت الجماهير المُعبية بـمهمات تأمين معيشتها اليومية،
 المحسوبية في تدبير شؤونها والخصول على الخدمات الاجتماعية من خلاللهـا، بل إن الكثير من الأحزاب ألتقدمية فقدت بعض أعضـائها وقـياداتها ومفكريها كمن عادوا إلى أحضان طوائنهم وقبائلهم وعرقياتهم وتراث أسالافهم .

ج - ثيام الحزّب لذاته على حساب القضية


 يكدث تحوّل في الأهداف والغايات ذاتها استجابة لـاجـات المات استمرار المؤسسة نفسها.




 حساب التناقضات الأساسية.

الأحزاب اليسارية نفسها وفي ما بينها
 تنـجرف في متاهـاتها من دون أن تَيتز بين التناقضات الأساسية والـلـلافات الثانوية.

 التي تسُاركها أهدافاً وغايات متقاربة وهتكاملة . تّت ذلك على الرغم من أن الاتجاهات القومية التحريرية والتحررية تبنت الكئير


 الجلنسيات. من خالال ذلك تبين للأحزاب القومية عمق الحرمان الذي تعانيه الطبقات
 بدورها الكثير من مقولات التحليل القومي بعد أن أدركت مدى عمقَ القهر التومي


الحزب الؤأحــ. فكم من حزب انتسم على نغسه وخاض معار رك حادة بين أجنحته وحتى الرمق الأخير . لقد أدت الملاناتات الثانوية إلف حصول انتسامامات حادة ضمن









 بذ من أن يصبح النححليل القومي في البلدان العربية وبلدان ما كان يان يعرف بالعالم

 الأنصل بين القمع القومي والقمع الطبقي . إن عملية التحرير والتحرز عملية واحلدة،


 الوقت اللذي تسمح فيه الحركات القومية والوطنية لنفسها أنْ تتجاهل متولات النات الصراع





 دون مشاركة الطبقات الكادحة التي يظن البحض أتها لا تعرف مصفالمها لكونا نـا غير مثُقفة . من هنا أن المشاركة في الثُورة القومية هي مشاركة في الثورة الاجتماعية، والعكس صحيح. وحيث نجّحت الثورة نجذ أنّا قامت على الفكرتين القومية والاششتراكية، وشكلت معاً متفاعلة قاعدة النغيير التجاوزي . هـ ـ الميل للفكر الانقلابي العسكري على حسـاب الفـكـر الثـوري


 حيث أخفق الاستعمار والطبقات والأسر الـاكمة، واكتفت بالإصلاحات البزيئية . إن تجربة نصف قرن من الحـكم أو التحكم العسكري أحالن النـعب إلى كائنات مغلوبة

 مشاركة الشُعب مصيره الإخفاق، وهذا بين أهم ما يمكن استنتاجه من تحليل الواقع

و - غياب الفكر المنبثّت من الواقع الاجتماعي التعلدي
 فقراً وضعفاً بالمقارنة مع الفكر الناركسي الأوروبي والأمريكي اللاتيني والآسيوي . وهو كذلك لأنه جاء امتداداً للفكر السائد في الآتحاد السوفياتّي الني أصبح مرتبطاً








تعاملا أصولياً حرفياً.
يقول اسماعيل صبري عبد النه (وكان أحلد قيادات اللـزب النشيوعي المصري في



 في نهاية الأمر على قضيتيني : القْضية الأولى مدى سيطرة المفكر المناضل على المنهـج الماركسي، والقضية الثانية هي حـجم معرفته الواقعية بأمور المجتمع الذي صفوف أبنائه . وإذا أردتُ أن أتكلم عن تجربتي الثـخ ألمصية قلت إنتي فعلت إلى حد


 تدور بين أقطلاب ثلائة : االقطب الأول النعرفة بالتاريح الـعربي وبالتراث العربي بأعلى

معاني كلمة التراث وليس بالمعنى المبتذل فيما يسمى المُشروع الثتراتي وما إلى ذلك .



 سمات المنهج الماركسي هو عدم الفصل بين النظرية والممارسة، بين الفكر والنضا ولنال .
 المقو لات الماركسية وعاولة فك الأطر الجامدة التي طلا احتا احتبس بها فكر هو في الألصل


تم إن الفكـر اليساري العربي، في توجهه إلى المثقفنين وبعنده عن جماهيره، شأنه بذلك شُأن الأحزاب والتيارات السياسية إلأخرى، لم يتمكن من أن يعبْر عن هواجس




 السياسبة، فعملت ليس مع الشُعب، بل بالوصاية عليه.

هذه هي بعض العوامل النتي يمكن أن تساعدنا على فهـم الأزمة النتي بعانيها

 الـاجـة إلى قيام فكر نقدي تجاوزي في إطلار مشـروع مستتببلي متعدد النططلقات والأهداف.

## خـاتمـة

أخفقت القيادات والأحزاب كافة وبمـتخلف أصولها الطبقية وتوجهاتها السياسية

 وأزمدة المجتمع المدني وسبل الخُروج منها في القسـم الأخير من هنا الكـتاب، إذ لا

يزال أمامنا أن نـخوضن في تحليل الثقافة العربية ومكوناتها القيمية والإبدأعية والفكرية . حتى الآن، تبين لنا أن الأنظمة السائنة في المجتمح النربي (ولا نتصر ذلك على








 بالشعب فحسب، بل بالأنظمة العربية في علاتاتها بعضها بالبعض، ونتحا ونحاك التحالفات والمؤامرات على حساب الأمة و قضاناهاها .
في ظل هـذه الأحوال والعلاقات يبقى اللسؤال المهـم والأكثر إلحاحاً من دون


 الحياة الثنقافية في القسم الرابع هن هذا الكتاب .
(لقســـم (الر(البـ)
مكوّنات الثقافة العربية:
قيه، إبداع، فكـر

## تمهيد: تعريف بالثقافة العربية ومكوّناتها

ان لكل بجتمع ثقافته الخاصة والمتنوعة والمتغيرة، وهي بجمل رؤى الحياة والكون
 والمعارف والمفاهيم، وهي التي تشتمل في منظورنا على ثلاثة مكونات أساسية متداخلة نتناول كلاً منها في فصل خاصي :

أول هذه المكونات: القيم والرموز والمناقب الأخلاقية والمعتقدات والتنقاليد
 والطبيعية ومع الثقافات الأخخرى، وهي بلغة ابن خلدون آداباب الناس ومععاملاتهم في أمور الدنيا. وهذا ما سنتناوله في الفصل الملادي عشر .

 وحكايات شعبية وموسيقى وغناء ورقص ورسم أو فنون تشكيلبية وغيرها. وهنا ما سنتناوله ني الفصل الثاني عشُر .

اما المكوتن الثقافي الثالث فهو النتاج الفكري من علوم وفلسفة ونقد فني وتنظير


 النصف الثاني من القُرن التاسع عشر وحتى ناية القرن العشرين .

ومع اننا سنبحث في كل من هذه المكوّنات الثقافية في فصول غتلفة، إلا أننا

نعتبرها متفاعلة متشُابكة في نسيح متمايز ، فلا يكوز الفصل بينها حين نهف الى فهمها
 بلغت درجة تقدمه وإسهاماته الحضارية ونوعية علاقاته بالمجتمعات الأخرى . إنما حين




 والإشارات، وقبل كل شيء في اللغة التي هي في صميم مـا يميز الإنسان من بقية المخلوقات. الإنسان هو الذي يمنح المخلوقات والأشياء والأزمنة معانيهيها الخاصة ويسقط عليها من ذاته، فتكتسبب مدلولات فريدة تتجاوز بجرد تركيباتها وعناصرها المنفردة.

وقد أخذت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في الخطة الششاملة للثيقافة العربية، بمختلف هذه المكونات الثلائة حين عزّفت الئقافة بأنها تشا تشمل واكل ما ما أنتج البشُر في الحياة من إنتاج مادي أو غير مادي"، كما تشمل (أشكال القيم التي يبتكرها

 والفني بمعناها الواسع، وما يتصل بها من المهارات أو يعين عليها من المسائل") . وبهذا يكون (اتنظيم جماع السمات المميزة للأمة من زوحية وفكرية وفنية ووجلـانية)|"(1)

ومن التححديدات المتباينة ما ورد في كتابات الششاعر أدونيس، همن ان الثقافة


 خصوصأ بالنسبة ألى البلدان التي تغيض حدودها الثقافيّية عن حدودها الجْنرافية القومية||(r)، كمئل الثقافة العربية.

وبين التعريفات الأخرى ما هو أكثر ارتباطاً بدور المثقف ومسؤولياته كقول

.19 - 11 ص ص (1997) (19)


معمود أمين العالم، (إن لكل إنسان ثقافته التي تتمثل في رؤيته الفكرية للعالم، وسلوكه


 يظن أحياناً ـ على التعابير والمنجزات والملفاهيم والقيم الأدبية والفنية والفكرية والعلمية

 الأيديولوجية الاجتمأعية العامة التي هي أكثر شُمولاً وتَبريدآ|(٪)

ويعرف إدوار الخُراط الثققافة على أنها أسلوب في التفكير وجمجوعة من الـرؤى وأنماط من السلوك والعرف الاجتتماعي والتراث . فهي في رأيه العصلة قيم قيم مادية









 سيطرة التلقين والحفظ الأصم وتربية ملكة التفكير الحم والحوار والعقل النقدي منذ حداثة سني الطفل|"(0)

ومن منطلق مشابه، يذهب كمال أبو ديب الى (ان الثقافة. . . لا تُشكل فضاء متجانساً" بل (فضاءات") . وهو يرى انفصامأ حاداً بين أمرين في الفضاءات الثقافية،




أيار/مايو 1991، ص 1-5.


 والاتساق والانسياق التكيفي على كل شيء وكل ألحد ولا ويصدق ما أقوله في الدين الدين والسياسة والأدب والفكر والألخلاق والعادات والأعراف"(7). . وفي هذا السيافق يركز أبو ديب على أهمية الفكر النقدي الذي هو في عرفه مكون أنساسي من مكونات المشروع الحداثي العربي.

والمُنسَق (Paradigm) بـحسب تـعريف كـمال ابو ديب هـو المنبع الأسـاسي
 جل التـيارات الرئيسية في الحياة العربية، ومنها الإلغائية واستعادة الأصسوليات،
 نقدي النص الثقافي العربي السائد بأنه „الا يهدف، أساسأ، إلى معرفة الإنسان والعالم
 بالنص"، وبأن (النصوص الثقافية السائدة تتمتحور حول الحجب لا فـ فن الكشـف، حول الإقصاء لا حول الاستقصاء. إنها نصوص تنهض على . . . إلغاء ما عداهابا"(V).

وبين أهم خصائص الثقافة أنها تنتقل من جيل الى جيل ومن شـب الى شعب
عن طريق التنشئة والتفاعل والمثاقفة، ومن خلال اللغة التي قلنا إنها في صميم مـا يميز الإنسان من بقية المخلوقات. تتكون شخصية الإنسان في بجتمعه وثقافته وليس






 فحسب، بل المجتمع نفسه، ويخرجه من تاريخ الإنسانية التي تسعى دائما لتنجاوز
 والعميقة بالاكتشاف والملئق

ومن هنا أن الثقافة لبست جُموعة مكونات ثابتة ساكنة جامدة مطلقة منغلقة
 . المصر نفسه، ص (V) (V)

تصلح لكل مكان وزمان أو لكال بجتمع وبيئة، بل هي متطورة باستمرار متغيرة مغيَّرة


 متطور في هويته وئقافته وحتى مقدّساته بحسب ألوا ونا باستمرار من أنجل التحكم بمصيره وموقعه في خريطة الاحداث التاريخية.

إن الثقافة العربية لم تكتمل في أية حقبة زمنية مهما كانت أهمية تلك الرحلـولة،

 عملية التغيير هذه؟ بل مـا دور كل إنسان في تطوير بجتمعه؟ ولماذا ولما يكون الإبداع

 الأهداف والوسائل التي نعتمدها في إحداث التغيير المطلوب؟؟ بل بل ما هي الأوضاع
 وبأية وسائل؟ وفي سبيل أية أهداف كبرى؟

وحين ننظر الى التغيير في إطار العلاقات والتفاعل داخل المجتمع وبين المجتمع
 والحارجية، وتأثيرات التحديات التاريخية، ونوعية التناعل مع المجتمعات الأخرى،



 فمـن الأكيد أيضـأ أننا لا يكوز أن نقلُّد الآخر . المطلوب، إذاً، في غختلف الأحوال والعلاقات، هو سيادة الإبداع لا التقليد .

بل حين يسود التقليد، نـجد أن المجتمعات الضعيفة والمتخلفة كثيرآ ما تيمل الى
 مظاهر التحضر لا جوهرهه، وتصبح أمة تابعة وعرضة للتّقلبات التاريخية. وبيبن أخطر
 الانتاجية. وتجاه نزعة التقليد هذه ينشأ نزوع آخخر مضاد لا يقل خطرآرآ، هو الانغلاق والتقليد الحرفي للنماذج الثقافية المتوارثة، والتُطيعة مع الآخر . وكما نقلّد أسوأ ما ما في الحضارات الأخرى في حالة النزعة الأولى، كذلك يبلدو أننا قد نميل في الحـالة الثالثانية إلى تبسيط ترائنا واختزاله فنأخذ منه مظاهره وليس جوهره ونؤوله تأويلاً حرفياً فلا

نستفيد منه بقلدر ما ندخل في أسره المغلت .
هذا هو شأن التقليد، ومن هنا الدعوة اللى الإبناع الذي يشكل التحدي المطلوب
 الأُوضاع الراهنة ، وهي أوخاع تسبب شقاء وتعاسة وإحباطاً للعربي، وفي ظُلّْها القاتم
 التجاوزي قد أصبحت في الحمياة العربية غابة قصوى ومهمة مصيرية.
 هوية ورؤية وعقيدة وقضية ونظام وغاية واستر اتيجيا . وإن استتر على ألم أي من هنه
 إلى أبعد الحلدود المنظورة وغير المنظورة، لУ شُك، ولا بل من معالحتها بجدية تستحقها
 هذا البحثـ، أرى أن مثل هذه التعميمات المستمدة من الوأقع التقليدي ووحدها أو من
 من السلبيات التي تزدحم بها حياتنا المعاصرة.
لنلك تقتضي عملية التغيِر ألا ننظر الى أصالة النُقافة العربية ععل أنها بجرد التمسك بالأصول والثوابت، بل تعني (الامتمرار والصميرورة" من حيث تفاعلاعلها مع


 بتبّل الأعصار ومرور الأيام . . . وذلك أن أحوال العالم والم والأمـم وعوائدهم ونحلمهم لا ولا



 (9) (4) دين ملكهـ

ومن حيث علاقة الثقافة العربية بالثقافات الأخرى، يرى إحسان عباس أنها لا لا لا تكون "ادائماً وليدة البيئة العربية، وإنما هي وليدة هنه البيئة في تلاقيهـا أيضاً مع


 (9) المصدر نفسه، ص 09.

ثقافات البيئات الأخرى، وقد يتم صهر الوافدات الجديدة، بحيث يصعب التمييز بينها


 الشُعور بالدونية على المستوى القوتي . وهناكُ ثُقافات ثبه قومية مؤسسة على العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس والانثروبولوجيا، وفيها يمكن الاستفادة من النظريات والفقاهيم النارجية، انما لا بذ من التعمق في دراسة المجتمع القومي. ثم هناكُ أخيراً ثُقافات ذات صفة تومية غالبة، وتشمها الرموز التعبيرية الكبرى، وهنا لا بد من التجديد والانتناح على التقافات الأخرى" (11)

ان مثل هذه التحديدات الفهوم الأصالة ليس دعوة للتمسكك بمفاهيم الترائية واللاضوية، ولا للقطيعة مع الثقافات الأخرى، بل هي تعبير عن رغبة في في التـبديد علل التوحد في إطار هوية مرنة تشغلها مشكلات الحاضر والمستقبل والتخطيط لهما بحيث نتجاوز الوضع الشقي الذي نعانيه في الزمن العاصر . والأصالة، كما أفهمها، هي نقيض ما هو زائف، ولا تعني التمسكك باللاضي واستظهاره وتقليده حتى النكرار
 أن تصبح الأصالة إبداعأ، ويكون التغيير التّجاوزي بأن تصبح لنا خيارنارات واضحة




 ما قال به عبد الله التعروي في كتابه، العرب والفكر التاريخي وما قال به عبد الكبير الخطيبي في دعوته للنقد المزدوج.
ان مثل هذه الازدواجية الفقروضة على الحياة العربية هي التي استدعت عبد الله العروي للقول ان المثقفين العرب (يفكرون بحسب منطقين : ألقّسم الأكبر منهـم بحسب الفكر التقليدي السلفي، والتسم الباقي بـحسب الفكر الانتقائي [انتقاء ما

(آناز/مارس (1911)، ص




يفرض علينا من النموذج الeُربي بمتخلف تشعباته] - وان الاتجاهين الائنين يوصلان الى
 عن الآخر والذات في آن معاً بسبب أنهما يتبعان منهج الفكر اللاتاريخي النّي يؤدي
 "ألاعتراب")، أو الاغتراب عن الذات بهنا المعنى (٪)

وفي مواجهـة مشل هذه المشكالات، يدعو عبد الكبير الـُطيبي الى قيام النتـد




 خصوصية المجتمع العربي(1\&)





 يزيد على قرن من الكفأح المرير وألمحبط في الكثير من نتائجه.

وإنتي أقصـ بالتتغيير النشامل التححول في بختلف جوانب الحيـاة الاقتصهادية

 دور المبلع المثّفف قبل كل شـيء هو تحرير الوعي اللعربي من أغلاله . ولا لا يجوز أن



الذي نعيشه في الزمن الماضر ونحن على عتبة القُرن الواحـد والْشُرين •
كنا قد ثناولنا في الفصل الثاني مسألة المهوية والثقتافة العربية المشُركة كة وذهبنا إلى
 معاً ، وذلك في شتـى بجالات الحـياة اليومية، وهي مستملة في الأساس من البنىى



والروابط العائلية والطبقية وأنماط الإنتاج والمعيُشة والدين واللغة العربية وآدابها والبيئة
 يشددون على أن المصدر الأهم في تكون الثقافة المشتركة ليس هو المّارين المارين أو العائلة بحد


عام، فنشأت عن ذلك ثقافة بدوية رعوية وثقافة ريفية زراعية وثقافة حضرية تجارية. وحذرنا من تلك المقولات والمفاهيم الحلولية التي تصر على أن الحضارة العربية
 تعلن موت الحضـارات السابقة واندثارها، أو على المفاهيم الإلغائية التي تؤكد ألمد أن المضارة العربية ألغت الحضارات السابقة وشخلت بداية الـداية جديلة كلياً. وفي سبيل تقديم تحليل أدق لتنوع الثقافة العربية، كنا قد أشرنا إلى أنه بالإمكان تصنان تصنيفها بحسب


 والتي لها جذورها القوية في التقاليد المتوارئة والتي تعمل القوى المتحكيكمة والألنظمة
 الثقافة السائدة في المجتمع العربي بالغيبية والماضوية والتشديد على التقليد والامتيال
 وتعزيز مواقعها. إنا ثُقافة الطبقات والعاثلات والمؤسسات الحاكمة والتي هي سلطان

 الثُقافات المضادة وهي التي تتميز ليس فتط بالتباين عن الثقافة السائدة وتفرعاتها، بل بل هي أساساً تلك التي تدخل أيضاً في صراع ومواجهة معهما من أجل إحداث تغيير جذري وإقامة نظام بديل للنظام القانم.
إن العلاقات بين هذه الثقافات الثلاث هي علاقات تباين واختلاف أو صراع ومواجهة الى المد الذي تقوم بينها تناقضات اجتماعية ـ ـ اقتصادية والختلانفات في الرؤية الماية


 كما ميزّنا بينهما في هنا الكتاب
وبين تحديات الثقافة المضادة ألا تكون تقليدأ للآّخر، بل ان تنبيثق من الواقع العربي انبياقاً أصيلا وتنظر الى الأمور من موقعه فتتعامل معه من ضمنه وفي سبيله من

دون أن تغرق في متاهات التقليدية والسلفية، وأن تستفيد من التجارب الإنسانية
 سنتناولها تفصيلاً في القسم الأخير من هذا الكتاب.

في الواقع أننا في دراستنا للتراث الثقافي أهملنا تاريخياً الثقافة الشُعبية بشيء من
 الابداعية الشُعبية، كالمرويات في لغة بين الفصنير الفيّى والعامية، ومنها حتى ألف ليلة وليلة الغنية في غخيلتها وتعبيرها عن نوازع فئ النفس البشرية في غختلف أوجهها. يقود بدوره للدعوة للاستفادة من الـكايات الشـعبية الغنية برموزهـا وتعبيراتها عن النفس الإنسانية القلقة تجاه الحياة والمصير .

## علاقة الثقافة بالبنى الاجتماعية

إن نقطة البداية الأولى في دراستنا لعلاقة الثقفافة بالبنى الاجتماعيمية هنه هي معرفة المجتمع التربي في التّاريخ، وفي سياقه ندرس موضورع التغينير كما ندرس الموضوعات الأخرى، ليس على أنها مسأِئل وظواهر قائمة بذاتها ولذاتها بل بل على أنها
 تفاعلياً حتى لا يمكن الفصرل بينها سوى على صعيد التحليل المجرد. وربما أخفقت عملية التغيير حتى الآن، أو جاءت على الأقل دون طمو حاتنا وتطلعاتلاتنا، بسببـ ألن نظرتنا الى الثقافة تكوّنت بمعزل عن علاقتها العضوية بالواقع الاجتماعي
لهذا تناولنا المجتمع العربي على أنه يمر في مرحلة انتقالية طال أمدها، فيختير فيختر تناقضات اجتماعية متعددة، منها ما هو أولي كالتناقضات الطـيا الطبقية والقومية، ومنها ما ما هو ثانوي كالتناقضات العمودية بين الفئات والجمهاعات والاقطار والطوائف ضمن




 تتصل اتصالأ وثيقاً بالبنى والتناقضات الاجتماعية ـ الاقتصادية ـ السياسية، فلا يكا يكون الصراع الئقافي صراعأ بذاته ولذاته وبجرد بحتث عن الحقيقة لنفسها، فهيو لا ينفصل

عن الصراع الاقتصادي والسياسي في الواقع المعاش .
هناك علاقة وثيقة متبادلة بين مواقع الأفراد والمجماعات في البنية الاجتماعية
 المطلوب كي يتم لنا تجاوز الواقع المرير الذي نعيشه والذي لا يبلو في نهاية القرن على



 الفجوات لخصول فجوات في نظرتنا للأمور وتطلعاتنا المستقبلية. وني وفي صلب الأز المات



 والاغتراب العربي عن اللذات في نهاية القرن.

ان الجمماعات التي تَتل مواقع القوة والجلاه والثروة وتهيمن على النظام السائد



 توقعاتنا كمجتمع وأمة ووطن للقرن الثالي، واللذي يبلدو أنه سيوانجهنا قبل ان نكون على استعداد نفسي وفكري لمواجهته والإسهام في تشكّله .

من منطلق التر 'بط بين الثقافة والواقع الالجتماعي، قد تصنّف الثقافة بحسب الانقسامات الطبقية فيجري الحديث عن ثقافة النخبة والثقافة الشُعبية. وهناك ون من قد

 والثقافة الشُرقية، والثقافة العصرية والثُقافة التقليدية، وعن الثُقافة الأصيلة والثقافة المستوردة، وثقافة الماضي وثقافة المستقبل . . . الخ .

في نظرتنا للنئقافة عامة ولمختلف أنواع الثقافات المتصـرعة في الخياة العربية، ،

 مستقلة بالمعنى النسبي لا المعنى المطلق (Independent Variables)، ووهما يختنفان عن السلوك او التصرف اللنعلي في الحياة اليومية، وهو ما يمكـن تسميته بالمتغير الناتج (Dependent Variable)

بكالام آخر، نعتبر الثقافة بكل تنويعاتها حصيلة للنظام العام والبنىى الا جتماعية السائدة، فتستخخلم في الحـيـة اليومية كأدوات يكون من وظائفها تنظيم العلاقات

الاجتماعية، فتسوّغ للبعض الواقع القُائم أو تحرّض على تغييره إصلاحياً جزئياً لدى

 قواعدها المادية والاجتماعية، إذا ما أزدنا التوصل إلى إلى فهمها فهماً عميقاً ودقيقاً في آن
 ومن مدى تأثيرها في تغيير الواقع نفسه. إن المعلاقة بين غختلف هذه الما لمتغيرات هي علاقة تفاعلية لا انفصـام بينها، وكالِ تفاعلئل يؤدي في النتيجة الأخيرة إلى حصول تأثيرات متبادلة .

في هذا السياق الاجتماعي والتاريخي، نركز في الفصول الثـلالأة التالية على
 متفاعلة متداخلة لا يكوز الفصل بينها سوى من قبيل بجرد التحليل والتركيز .

## (الفصـــل) (الـهــاوي) عشــر

## جدلية القيم الاجتماعية

يكيا العربي (كالسفينة جزء منه فوق الماء ظاهر للعيان،
وجزء تحت الماء لا يـراه أحـدل، .
يوسف ادريس

## أولا: تعريف القيم الاجتماعية وتنوعاتها

نعرّف القيم الاجتماعية على أنها تلك المعتقدات التي نتمسّك بـا با بالنسبة لنوعية
 عامة - على أنها: تشـكل مصدرأ للمقاييس والمعايير والوسائل والغايات والألأهداف

 ومراميهِا، فقد تتكامل في ما بينها أو تتناقض، وتتغير بتغير الأحوال والعلاقات

في صلب تحديد القيم، إذن، التفضيل غير المطلق بين سلوك وآلخر (1)، فالكرم
 والصدق أفضل من النفاق، والتضحية أفضل من الأنانية، والخرية أفضل من الفن العبودية


 العربية. وفي غختلف هذه الحالات، تشـكل القيـم متاييس توجه سلوكنا اليومي

ونعتـمدها في إصدار الأحكانم والمقارنات والالختتيـار بين البـدائل المتوفـرة والمناهـج والوسائل والغغيات والأهداف المنسُودة.

ومن القيـم تُستمد المعايير والأعراف والعادات والتتعاليد المتبعة في المجتمع • من
 الاستقلال، والتُمسك بالحقوق، واحترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه، والتأكيد على


 الكرم نستمل الكثير من تقاليل الضيافة النتي انستهر بها العربـ.

واعتادت العلوم الاجتماعية أن تميّز بين القيم الوسيلية (المتعلقة بالوسسلة الفضلى) والقيم الغائية (أو ما يتعلقَ بمعنى الحياة والغاية التي يجب أن نصارع من أجلها) رغمب





 وتحرير الوطن واللكرامة والمحبة والطمأنينة .

ويتمّ التمييز في بعض الـحالات بين قِيم تتصل بحاجات ودوافع إنسانية، ومنها
 الـاجة للقوة (Need for Power) فتتصرل بحب الجبروت والنفوذ والتسلط والتحكم

 والحاجة للتحصيل (Need for Achievement) التتي تنبع منها اتجاهات قيمية كححب
 لذلك نجد البعض يميلون إلى مكارسة علاقات القوة والتفوق والبِلماه كما في الصراع


 وتأمين زموز المكان الاجتماعية.

ويكري أيضـأ تُـيـز بـين القيـم العـمودية والأفقية. في الحـاللة الأولى تسود في المجتمع تلك القيم التي تنظظم العلاقات البسّرية على أساس هرمي، أو تلك التي

تسودها علاقات القوة والاستغلال والاقتناص ، ومنها قيم التفاوت والتفوق والتنافس

 العلاقات الإنسانية والشُخصية على أُساس التعادل والتكافؤ ، ويكون التُسْديذ على قيم النساوي والأخوة والزمالة والتعاون وتساوي الفرص للجميع والاحترام المتبادل.

كذلك يقوم تمييز بين القِيم المطلقة والقيّم النسبية. في ما يتعلق بالقيم المطلقة،

 والتحيز لقيم بجتمعات وحضارات على بجمتعات وحضارات أخرى، ونيا فيعتبر بعضها متحضرأ، وبعضها الآخر أقل حضارة أو متخلفاً، وتوصف بالرقي ألو أو عدم الرقي.
 غختلف، كما قد تسود الطقوسية والتغسيرات الحـرفية لعدم القدرة على التمييز بين



 تفسيرها في ضوء واقعه وحاجاته معتبرا إيانها شأنأ رمزياً.
وربما لا داعي الى ذكر مسألة التمييز بين القيم الرو وحية والقيم المادية، لولا الوا ان



 من حيث مردوداتها المادية فـحسب.

## ثانياً: مصادر القيم الاجتماعية

سبق أن تحدثنا عن القيم الاجتتماعية المستمدة مبائسرة من أنمـاط المعيشــ

 وجود قيم متشابهة في البادية والترية والمدينة لا يعني بالضروروة الني الن هذه اللقيم مستمدة
 والظروف والبنى الاجتماعية ـ الاقتصادية . ذكرنا في الفهل الرابع قيم أهل البلداوة المتمذة مباشرة من طبيعة تفاعل البدو

مع بيئتهم الصححر اوية القاسية، مشدّدين على متة اتجاهات قيمية رئيسية هي : قيـم
 وقيم الضيافة (الكرم وحماية المستجير والعطاء)، وفيم الحُرية الفردية (الاستقلال والإباء
 والتعقل (العقلانية الصارمة وكبت العواطف) .

وأشرنا في الفصل الخنامس إلى أن هنالك قيم أهل الفلاحة المستمدة مباشرة من ون

 والتعاون)، وشخصنة القيم اللدينية (شخصنة الإيمان، كما يظهر من التمسك الان العميق
 والتنافس والمساجلة)، وقيم المكان والزمان (التعلق المجازي بالمكان والهراع وع وع الزاعن
 والتححمل والتحرر من الوقت) .

وذكرنا في الفصل السادس عدداً من القيم الحضرية في المدن التي تسودها القيم التعجارية (الربح والنـجاح والنُطلرة والكـسب المادي) والقيـم الاستهلاكية (اللرفاهية

 الكادحة والمتوسطة والننية، كما تنشأ فجوات بين الثقافة الشعبية وثقافة النخبة. ونجد أن الطبقات الُشعبية الكادحة تستمل متعة خاصة وعزاء كبيراً من العلاقات الشخلعصية . وتميل الطبقات الوسطى للتعالي على الطبقات السفلى ولتقليد الطبقات الأعلى منها



 والنفوذ والتنافس. وفي صلب ذلك تبلور القيم السياسية هن حيث الوصول الى قيادة المؤسسات والاستيلاء عليها (وفي طليعتها مؤسسات المدولة) والاستغادة الخاصة منها .

كذلك تختلف القيـم الدينية في المدن عمّا هي عليه بين أهـل البـادية وأهـل



 حب أهل الفلاحة لأهل البيت والأولياء كوسطاء بين المؤمن والله، وهذا ما نراه فـي

التتراث المديني الشُعبي عامة. وباختصسار، إن القيم إلاجتماعبة التي تسود حضارة المدينة هي قيم طبقية ومؤسسية في أساسها وتفرعانها.

أما على صعيد المجتمع العربي ككل، فنجد أن القيّم كئيراً ما تستمل من وألمع البنية الطبقية ومن مؤسسات العائلة والدين بالإضافة إلى أنماط المحيئة . قلنا إن ألمس




 اللدرجة الأولى نتحرر الطبقات الكادحة من الاستغلال والاستبداد والنسلط .

ويمكن أن نعيد بعض القِيم السائدة في المجتمع العربي إلى أهورلها في البنية

 وللنخاص على حساب العام . وبين أهم الثقيم المستمدة مبانُرة من البنية العائلية ما ما
 التظظيم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي، نرى أنها هي اللصدر الأهم للقيم



 والعصبية والتعاون والاهتنال والالتزام المتبادل بين أعضائها . وهنالك على الألقال





 الرجل على المرأة والعزل بينهما في الوفت ذاته .

وقد توقفنا بشيء من التفصيل عند هذه النوازع في حديثنا عن القيم والعلاقات
 الأخرى، بما فبها مؤسسات الدين والـيـياسة والتُربية والعملـ. ثم إن الإنسـان في



 الاجتماعية .







 الغيبيين بأبجاد الماضي والعودة إليه، خاصة في الأزمات الالصيرية، من أجلمل الترصل

 الاحسان والر حمة في علاقة الغني بالْققير والقوري بالضـعيف على عكس قـيم العدالة الاجتماعية
وفي معرض الحديت عن الدين كمصدر من معـادر القيم الأساسية، نشير إلى

 في الصميم الديني للإسلام (أي القرآن والحديث) نوعان أو مستويان من القيـم . فهنانـاك


 وأكثر ضبابية. وهي عديلة جدلاً من حيث الكـم إلى درجة أنها تشمل القـل القسم الأعظم



 تاريخها، فإنه يكتوي على النوع الثناني من القيمر. .. القرآن يفرض على المؤمن المن أن يؤمن
 بالتعالي الإلهي، وأفضلية المدس على الدنيوي، والعالم الأخروي على العالم المادي

الحالي. . . ونستطيع القول بأن التركيز قد جرى على النواهي والمحظورات أكثر ما
جرى على الفيمم الايجابية|"(T)
ويضيف هشـام جعيط في حديثّه عن القيـم الدنيوية في الإسلام قائلا: القـد
رفض التبشير القرآني بعنف كل القتبم العربية الجاهلملية التي كانت تعارضه الو او تقف في وجهه. . وأراد القرآن تأسيس عالم ميتافيزيتي وأخلاقي جديل. . . . ولكن استطاعت بعض القيم الدنيوية السابقة (اي اللا - إسلامية بالمعنى الصرفـ للكا للملمة) ان تستمر في



وبتعنّد مصادر القيمه، يكون من المُهم جدأ في هذا المجال أن نتعرّف إلى تلك

 المستمدة من أنماط المعيشّة والمصالح الحاصة؟

## ثالثأ : مقولات العقل العربي والشخخصية الثقافية العربية: تعميمات مبسّطة

الستعانت بعض أدبيات دراسة الثقافة العربية بمغاهيم الشخصية الأساسية Basic)
(Personality والشُخصية النموذجية) والعقلَ القومي Personality) (National Character) والششخصية القومية وغيرها ما استعملته العلوم الا جتماعية النفسية في مهمة خحديد هوية أمة ما . وقد تجاوزت العلوم الاجتماعمية هذه

 "دراسة اللثقافة العربية وهي بين أكثر الثقافات تعقيداً وتنوعأ.
 لا تزال واسعة الانتشار في درامة الثقافة التعربية من منطلق مثالي يتصف بـا بـا يلما يلي

 واختيار انتقائي لتلك اللصوص والامثال والمرويات التي تثبت صحة فرضيات الباحث


-     - \&
(r) الصدنر نتسه، ص v.

فيما تتجاهـل ما لا يتفق معهها، واعتماد منظور أحادي غير قادر على استيعاب التناقضات والتنوع والصراع داخل الثقافة العربية، والتركيز على الثقافة العربية التارية التقليدية


 نقدي عدداً من هذه الدراسات الاستشراقية، وقد جاراها بعض الباحئين العربـ. اعتبر المستشرق البريطاني ادوارد ويليم لين (Edward William Lane) في كتابه


 بمقاطع شعرية يقرن فيها الشـاعر غزله الفاحش بتكرار اسـم اللّه وتسبيحه وطلب

 مصدر هذه العادات والممارسات والأصول، متناسياً أهمية النظام الّعام والعائلة والبنية الطبقية والظروف الحاصهة والعامة.

وتبسط هنري حبيب عيروط في وصف الثقافة السائدة بين الفلاحين المصريين، فأكد بكثير من الاجحاف والتحيز أن الفلاح المصري پلا يتخذ المبادرة بنفسه ابدآ، بل بل ينتظر، عاجزاً، المل فقط من الطبقات المسيطرة على حياته")، وأنه "يكظط ويردد، ولا ولا


 . (الفْلاح ينقصه الإحساس بألعدل والصمراحة والثقعة والحماسة . . . بسبب أنّ أحداً لم . يعلّمه هذه السجايا او يشُجعه عليها)|(0)

وتحوّل الففكر الاستشر|قي من التبسيط الى التشويه عند الفكر الصهيوني، كما يظهر في عدة دراسات بين أهمها وأوسعها انتشارأ كتاب العقل العربي لرافايل باطير المير الذي حاول تغطية تحيزه باتباع عملية من التجريد المصطنع أوصلته للتركيز على ما

Edward William Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern ( ( ) Egyptians Written in Egypt during the Years 1833-1835 (London: East-West Publications, 1978), pp. 223 and 280.

Henry Habib Ayrout, The Egyptian Peasant, translated from the French by John (0) Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger, Beacon Books on World Affairs (Boston, MA: Beacon Press, [1963]), pp. 6, 113, 137-138, 140 and 146.

أسماه الذذهنية العربية او العقل العربي، اي سمات العرب العقلية كشُعب وجماعة





 عقل سلبي بالمقارنة مع العقل الغربي. وبهذا تحدث عن أن للعربّ (اثقافة متمائلة")
(I) تتصف بـ (التماسك والتوازن والتناست الداخلية) (Identical Culture)

أكد باطي في كتابه هذا أن العربي "يستبدل الأعمال بالككلام، وأنه يكاهد كي






 (الإسلامي) ليس جانباً واحداً في الحياة (العربية)، بل المركز اللني يشع منه كل شئ

(البلدان العربية ـ القوة المعيارية المركزية في الحياة)




 اللغة العربية تتفوق على غيرها من اللغات)(م)

وسنتعرّض في القسم التالي من هذا الفضصل للزيـد من هذه التعميمات التي

Raphael Patai, Society, Culture, and Change in the Middle East (Philadelphia, PA: (1) University of Pennsylvania Press, 1969), pp. 3 and 381.
Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1976), pp. 59, 106 and 143-144. (V)
(المصدر نفـسه، ص غ \&.

أطلقها باطي من دون تُفظ، وذلك حين نتناول الاتجاهات التقيمية المنعارضة في الثقافة


 استفادته من الامثأل الشـببية كمصدر من مصادر التعرف الى القـبم الاجتماعية عند العربـ

لا يبدو أن باطي أدرك جيداً أن الأمثال الشُعبية تقال في مناسبات محددة للتدليل


 نصائح مسلكية او ملاحظات حول أمور ومسائل حياتية يومية. إنها، كما يقول أنول أنيس

 والعلاقات، وأنها صورة صادةة لحياة الناس اليومية، ووثيقة اجتماعية . وتعتبر الأميلة ألما إيجابية أو سلبية، جبازية أو حسيـة، مهـذبة أو بذيئة، وفي الاحوال كافة قصيرة وصريكة وسهلة الحفظ

يستدل من كتاب سعد الدين فروخ الأمثلة البيروتية أن المثل في الغالب جملة
 أو تفسير لظاهرة ما. والأمثال صياغة لخبرات ات متراكمة وسجلّ للثقافة الشُعبية وخزانيانة
 تشترك مع أمثال البيئات والشعوب الأخرى. وللأمثال حكايات وأحدات ومناسبات خاصة ما يِعلها شديدة الطرافة
 والظروف كافة، بل هي وئيقة الاتصال بمناسبات محددة، وقد تأتي متناقضة بحسسب ما ما ما

 البعض . ولذلك يجب الاستدلال على معانيها بالنظر اليها في مناسباتها الخلاصنا
 الامثال المتعلقة بالحياة العائلية والقرابة، فنجد أن بعضها يؤكد على ايكابية هذه الروابط

[^12]والقيم العائلية، بينما يكذر بعضها الآخر من سلبياتها، ويشدد على قيم خختلفة او متعاكسة، بحسب الظرف والسيـق اللني تترذد فيه.
نجد من ناحية أن بعض الأمثال الشئعبية تشتّد على إيمابية الروابط العائلية،

ومن ناحية أخرى، نجد أن بعض الأمثال تحذر من الروابط العـا العائلية الوثيقة وتظهر دضارها، أو ما هو أفضهل منها، وكثيراً ما يظهر التحيز خند المرأة، ومن ذلك ما يلي:
ـ الأقارب عقارب
ـ عداوة الأقارب أو جع من لسع العقارب

- البغض بين القرايب والخسد بين الميران

ـ الجلار قبل الدار
ـ جـ جارك القويب ولا خيَّك البعيد
ـ أهلك اللي انُتروكك (يعني الذين أنقذوك من المشاكل) ولا أهلك اللي باعوكو (الذين تخلوا عنك)

وهناكُ من ناحية ثالثة، أمثال تبلو شبه حيادية إزاء الروابط العائلية فلا تبالغ في تقدير أهمتها او تقلل منها، بل تعبر عما تعتبره أموراً واقعية، ومنها ما ليلي - الأب رب

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ اللي فيه نغطة من دمك، ما بيخلى من همك } \\
& \text { ـ ما بيحمل همك إلا اللي من دمك } \\
& \text { ـ من ترك عشيرته بيعرى أو يُذن } \\
& \text { ـ أهلك ولو رموك بالملك } \\
& \text { ـ الدم ما بيصير ميّ (اي لا يصبح ماء) } \\
& \text { ـ ما بيحنَ على العود إلا قشُره } \\
& \text { ـ من خلّف ما مات } \\
& \text { - من ترك عشيرته ذل }
\end{aligned}
$$

- إن مات أبوك ملكت نفسك، وإن ماتت أمك مات كل من حبك، مرإن وإن مات أخوك انكسر ظهرك، وإن ماتت أختك انستر عرضك، وإن مات ابنك انحرق كبدك.

وهناكُ أمثال شعببية في مبالات الحياة كافة، ومنها ما ما له علاقة بالطبقات الاجتماعية والمال، أو بعلاقات القوة (أثشرنا إلى بعض منها في الفصل الخال الحاص حول الطبقات الاجتماعية) ومنها ما يلي :

- إذا انت أمير وانا أمير مين يركب الحمير؟
- اللي بياكل من خبز السلطان بيضرب بسيفه

ـ اللي معه فلوس على الشنب بيدوس
ـ اللي بيعمل حالو همار الكل بيركبوا عليه ـ الفقير لا يُنادى ولا ينادى ولا تقبل له شهاد ـ النين لا أحد يدري بهم: فجور الغني وموت الفقير ـ ـ أفضل المعروف إغاثة الملهوف ـ حـ حميها حراميها

- بيحرق مدينة حتى يولّع سيجارة ـ ـ العين لا تعلو على الحاجب
ـ المال بيجر المال والقمل بيجر الصيبان - قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق - إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب
- إذا احتجت للكلب قول له يا حا ما كلب - على قد لـافك مد رجليك
- متل أكابر الديماس كبار بعين حالهم صغنار بعين الناس (تقال في دمشُق)

ـ ع ـعل ما ترزق إلزق

ـ معك قرش بتسوى قرش

- وقت بتعع البقرة بتكتر السكاكين

ـ العدل إذا دام عمّر، والظلم إذا دام دقر

منها ما له علاهة بالمين (باستنثاء ما له من علاقة بالقضاء والقدر ـ الأمر الذي سنتحدث عنه لاحقاً):
ـ الناس على دين ملوكهم
ـ الله ما بيسمع من سَكَتْ
ـ كل شيء بو قته مليح، حتى مسبة الدين بوقتها تسبيح

- ابن التقي سُقي

ـ ــت اللفة قرود ملتفّه
ـ الساكت في الحت مثل الناطق بالباطل
ومنها ِحكَم عامة :
ـ الزاني يڭاف على امرأته، والحر امي على بيته

- زبدة الكلام كلمة

ـ الكلام صغة المنكلم
ـ غاب القط، العب يا فار
ـ ما بتعمر حتى تخرب

- إول الرقص حنجلة

ـ كـل منوع مرغوب

- غربة وفوتها كربة

ـ عالم بلا عمل مثل الغيم بلا مطر
ـ ما هي رمانة، لكن قلوب مليانة
وتأتي بعض الأمثال تحريضية، ومنها مثلأ:
ـ اللي بياكل مالك خذ روحه
ـ ـ ما أغلى مز العرض إلا الألـ الا
ـ اللي ما إلو جذر بيموت تهر
ـ الموت ولا الذن
والكثير من الأمثال نصائح وإرشادات، ومنها على سبيل المثال : - إذا كان صاحبك عسل، لا تلحسه (أو تلعقه) كله

ـ اللي غلب، يعفّ

- سير بالنية، وارقذ مع الحية ـ تغنا وتمَدا، وتَعشًا وتَمُّا ـ السأل بجرب، ولا تسأل طبيب ـ يا مسترخص اللمحم، عند المرق تندم ـ لا تنام بين الْقبور، ولا تحلم أحلام بشُمة (أو وحشة) ـ لا تشرب من بير وترمي فيه حجر - الزرع الشُجر قبل ما يفوتك المطر ـ دلّل ابنك بيغنيك ودلّل بنتك بتخزيك ـ لسانك حصانك إن صنته صانك، وإن هنته هانك - بوس الكلب في تمه، بتاخلذ حاجتلك منه ـ خبي قرشك الأبيض ليوهك الأسود ـ رافق المفلح تفلح

ومن الأمثال ما له علاقة بالمرأة، ومنها: ـ البنت أكبر من الكهم على القلب ـ ـ البنات خسارة وبدهن نطار ـ هـم البنات للممات
ـ الحرة عاديها، السفيهة داريها
ـ كل من شافني أرملة شمر واجاني هرولة
 تفضيلا، بل لأن البنات يقاسمن الأم أنعابها) - بنت مليحة ولا ولد فضيحة

ـ ابن الابن ابن الحبيبب، ابن البنت ابن الغبي - ولد ولدلك ليك، وولد بنت بنك لغيرك

وبين الأمشال الطريفة والواسعة الانتشار في عدد من البلدان العربية:
ـ ما ابجانا شيء من الغرب بـ بيسر القلب
ـ اللي بيدق البابب بيسمع الجواب

- "ما بيسلم لالكرم من الناطور"، ، أو "احاميها حراميها" ـ مئل الـلرباية بالوش مراية وبالقفا صرماية

ـ مئل الاطرش بالز فـة
 ـ على حظ اللمزينة، سكرت المدينة

ـ ما بيحك جلـك مثّ ضمرلك
ـ قلره ولقت غطاهـا
ـ تاجر نا بالكفان بظًّ حاه يموت - من بره رخام ومن جوة سخام

ـ عم يرشْ عَ الموت سكر ـ حلاتَ فتح بأقرع استمتح

ـ المعاتبة صـابون القلوب

- زيوان البلل ولا قمح الِلبّ

ـ الاعور بين العميان باش كاتب

- زرعنا اللو طلعت يا ريت

ـ ضرب الـبيب زبيب و حجارته رمان
ـ النار فاكهة الشُتاء
ـ ألف عين تبكي ولا عين أمي تبكي - بفية (ظل) الملهيز ما بينبت حشيش وإن نبت ما بيعيش - إعمل أطرش بين الطرش وأعرج بين العرج - يسرت الكحمل من العين - بيلحس اللدبس من الطـحينة - بزرعك بين البعَدونس بلاقيك بين الكزبرة ـ نزل الفلاح على المنينة ما استحلى غير الحمصى بطحينة ـ ايش يا شرن برن أنت بتاكل وأنا بحمصى بن

وتظهر بعض الأمثال تحيزأ ضد الآخرين وسخرية، ومنها مثلا":

- إيش عرّف الفلاح بأكل الثفاح

ـ شو فـّم الحمير بأكل الزنجبيل
ـ ـ كله عند العرب صابون
ـ لا يعجبه العجب ولا الصبام في رجب

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ مثل اللي عم يغني في الطاحون } \\
& \text { - عرج البحمل من شتفته } \\
& \text { - يعوم عُ شبر مي } \\
& \text { - بلا دف بيرقص } \\
& \text { - بيعمل من الحبة تبة } \\
& \text { - بيقتل القتيل وبيمسي بجنازته } \\
& \text { ـ ضيف وحامل سيف } \\
& \text { - وافقت شنّ طبِّة }
\end{aligned}
$$

ـ ان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه - يسأل البيضة من باضها

- بيغطي راسه ويكشُف قفاه

وتدعو بعض الأمثال للاستسلام:
ـ اللي ما بتقدر عليه بوس إيدو وادعي عليها بالكسر
ـ امثن الحيط الحيط وقول السترة

- اللي بيتزوج أمي بيحير عمي

ـ الله مع الصابرين
ـ الفـ تولة جبان ولا قولة الله يرهه
ـ الف عيشة كدر ولا نومة تحت المجر
ـ العين لا تقاوم المخرز
ـ الصبر ولا القبر

- من صبر ظفر، ومن لجّ كفر

وتكون بعض الأمثال تسوينية:
ـ الله فضّل ناس على ناس
ونعبر بعض الأمثال عن اللامبالاة:
ـ فنار يكتر بعضه،
ـ أمة علي تندب علي

- ابعد عن الشُر وغنيّ له

ـ خير لا تساوي شر لا يجينك
ـ من بعد هماري ما ينبت حشيش
ـ القمح اللي مو إلك لا تحضر كبلو، بتتغبّر دقنك وبتتعب بشيلو

 و(اكل شيء كثر رخص")، و"خير الأمور الوسط"، و"الزائد خيز الناقص")، أو (من


 بارت"، كما يقول من ناحية أخرى، (الخذ من الزّرايب (اي تزوج من الحيوانات) ولا تأخذ من القرايب" .
وهذه أمثال إضافية مزدوجة متعارضة بحسب المناسبات التي تقال فيها : 1 ـ اللي بيوطي حيطه يركبه الناس
ـ الأرض الواطية بتُـرب ميتها ومية غيرها
Y ـ اللي ما بيسعده ربه لا يتعب قلبه

- اللي ما مات سعده ما فات
r ـ الرزف بالعمل مسُ بالأمل
ـ الرزق عَ الله
₹ ـ عيب الرعية من الراعي
ـ كـا انتم يُولىَ عليكم
0 - كل شيء عادة حتى العبادة
ـ الطبع سبق التطبع
T ـ اعممل خير وكبّ في البحر
ـ خيرآ تفعل، شرآ تلقى
V - ابعد عن الشُر وغنيت له
ـ الساكت في الحق مثل الناطق بالباطل
وعلى الرغم مـا يقال عن تدين العربي، سبق أن وجدنا بعض الأمثال العربية تقول:
ـ كل شيء بوقته مليح، حتى مسبة الدين بوقتها تسبيح
ror

ـ ابن التقي شُقي ـ تحت اللفة قرود ملتفة

رابعاً: الاتجاهات القيمية الأساسية في المجتمع العربي
نكتفي بالإشارة الى هذه الجوانب من مسألة القيم الاجتمهاعية من حيث تعريفها
 الفصل على البحث في الاتجاهات القيمية الأساسية في المجتمع العربي مشدندين ليس

 الذي يكون به التتحوّل من حال الى حال آحر . وني سبيل تعزيز دور المثقف المبلع
 المُتمر بين هذه الاتجاهات القيمية، فنأخخذ بتلك النقيم التّي نرى فيها فائنة وصوى في
(1) (1) هنالك عدة مراجع حول الأمثال الشُعبية، نذكر منهـا ما يلي : أهمد تيمور، الأمثال العامبية













 Proverbs ([Birzeit]: Birzeit Press Publishing Office, 1995); Sharif Kanaana, Folk Heritage of Palestine (Ramalla: Al-Shark, 1994), and Speak, Bird, Speak Again: Palestinian Arab Folktales, [edited and translated by] Ibrahim Muhawi and Sharif Kanaana (Berkeley, CA: University of California Press, 1989).
كذلك تجنر الإشارة إلى أعمال سلام الرأسي وتد نشر ما يزبد على با كتاباً في سلسلة هالأدب الشُعبي"
 والحكايات والأمثال والمكم النُعبية بالإضافة إلى النوادر والأنُعار الشُعبية. ويقول في كتاباته ان والعامي الصشيح أنصح هن "لفصيح"، .

خذدة تضايا النهوض والتقدم، واستعادة سيطرتنا على مصيرنا ومواردنا. وفي رأينا ان بين أهم الاتجاهات القيمية الأساسية في الئقافة العربية الماصرة ما يلي:
 قيم التضاء والقلر ، وقيم الاختيار الحر


 كما فعل رافايل باطي في كتابه العقل العربي، بنصوص عديدة منها النصوص القُرآنية

والأحاديث النبوية والألبيات الشعرية والأمثال الشعبية.

 بدوره على قيم المسؤولية الإنسانية والارادة الحرة والاختيار والعمل على تغيير الواقع
 أهم ما يمكن ان توصف به هو الصراع المتمر بين الأضداد حتى في حياة الشّخص
 ظروف أخرى الى التأكيد على ما يعيد الى الإنسان مسؤوليته وارادته الحرة. انها حضارة
الصراع في سبيل تجاوز نفسها.

يستند أصحاب نظرية هيمنة القيم البجرية في الئقافة العربية الم النصوص الدينينة بينتارون منها انتقائياً ما يثبت آراءهم, أكد رافيايل باطي أن ضالنظرة الجبرية للوجود
 البهودية والمسحية في الغرب عذّلت جرى تطور ها من جبريتها الأصلية الى حد بعيد
 الإسلام حيث لا تزال الارادة المطلقة كصفة من صفات الله تشكّل قانوناً لا يتجاوب مع المطلبات [العصرية] . . . إن الله يقر سحابيا كل شخص . . . والأحداث في حباة
 جرى الأحداث الذي كتب له في كتاب الله حتى أدق التفاصيل،(1(1) . ويستند باطي




 ولو أنصف باطي في مقارنته بين اليهود والمسيحية من ناحية، والإلـئلام من
 وبالاستعانة بالنصوص الدينية فقط في تعميماته حول الثقُقافة العربية . بكلام آلخر،









 الدبن(r) اعتبر الكنير من العرب والمسلمين في العصور كافة ان الإنسان بخيّر وأن للإرادة


 الدعوة لترسيخ قيم الإرادة الـلـرة والتأكيد على المؤولية الإنسانية غريبة عن الثق الثقافة


$$
\begin{aligned}
& \text { (المصـر نفسه، السورة فاطر،،" الآية A (IV) }
\end{aligned}
$$

(ان القضاء والقدر هما السعي والعمل|"(18) ". كذلك دعا علال الفـاسي للتخلي عن العقلية البِبرية فقال انها "اول ما يكب الني النيزول من تفكيرنا العام وذهنية أبناء قومنا، وذلك بتفهم الأمة أن عقيدة القضاء والقدر ليست في الإسلام إلا تفسيرأ لـا وضعت عليه طبانع الأشياء وجبلت عليه نواميس الكون؛ فالواجب هو أن أن يمّالانا على تغيير ما بأنفسنا لنتمكن من تغيير أحوالنابه(10)


 من هذا النوع، ومنها (اذا وقع القدر عمي البصر"، و"الأعمـار بيد الله|"، وااللي له









تقدير"، و"إن اقبلت من الله، وإن أحلت من الناطور").
ومن المصادر الأخرى غير النصوص الدينية والامثال الشعبية للتدليل على مدى الـى
 ويستشهدون بها في مناسبات غختلفة. كثيرآ ما يستشهلون من منظور جاريري بالألأبيات الشعرية التالية :

مسنـيناهـا خـطـي كـتـبـت عـلينـا ومـن كتـبـت عـليه خـطـي مشـاهـا ومـن كــنــت مسنـيـتـه بــأرض $\quad$ *

مـا كــل مـا يـتـمـنـى المرء يــركـه تجري الرياح بـما لا تشتهـي السفن ولكن من ناحية أخرى كثيراً ما يكفظ العرب ويرذدون الأبيات الشعرية التالية
(YY) عبد الرممن الكواكبي، الأعمال الكاملة لعبد الرمن الكواكبي، تعقين ودراسة عمد عمارة



الواسعة الانتشُار، وذلك من منظور التأكيد على حرية الارادة الإنسانية ورغبتها في صنع مستقبلها رغم الصعويات：


米 米 类
 ومـن طـلـب الـعـلى مـن غـيـر كـد أضـاع الـعـمـر فـي طـلــب المُحـالِ
نستنتج من هذه الأمثلة المستمدة من النصورص الدينية والأمثال الشُعبية والأبيات الشُعرية ان الثقافة المربية ليست ثُقافة جبرية فـحسب، كما انها ليا ليست ئقافة المارادية

 أية ظروف يسلك الإنسان أحد الاتجاهين دون غيره؟ وهل وهل يكون التمسك بأي منهـها
 العوامل والأجواء التي تعزز أيآ من الاتجاهيز المتناتضين؟ يبدو لنا ان الإنسان قد يقول بالقيم الجبرية في حالات المات العجز والتخلفي، في
 والنكبات．وعلى العكس من ذلك، يقول الإنسان بقيم المسؤولية الإنسانية والارادادة

 سياقها الاجتماعي والتاريخي كي نفهمها على حقيقتها ونستوعب مدلو الانـاتها التي قد تكون عكس ما تبدو عليه ظاهاهرياً．
بل لا يجوز أن تفسر التعبيرات الجبرية دائمأ على أنها تسليم بالواقع، بل قل قد

 بالمكتوب والنصيب من قبل امر أة تعاني شقاء حياتها الزوجية كأن تقون ：（كل شيء تسبيب إلا الزواج نصيب＂، ، يجب ان يفستر على انه تعبير عن حاجنة للـعزاء، وليس دعوة للاستسلام النهائي．ويستمد الإنسان العزاء من التعابير القضضاء ـ قلدرية عند

 للعمل على تجاوز أوضاءه． وللتنليل على ضرورة عدم تفسير المقولات المبرية كما تبدو في ظاهرهاها، نرى


تعقيدات الأمور المتصلة بها . ورد في رواية زتاق المدق لنجيب عفوظ أن عباس الحلو
 هنها، كي تنقذ نفسها، إلا ان قالت له توأ وبأسف شديد انها ارادت لنفسـها ان تكون انـون خطيبة غخلصة غير ان القضاء والقدر شاءا لها مصيرآ آخر . ليس في ما ما قالته هميدة ما

 قالته، فكانت مسؤوليتها الأولى في تلك اللحـظة ان تضـمن خالاصهـا. والمشكلة لا تكون مشكلتها هي حين قالت ذلك، بل مشكلة خطيبها عندما صذّق قولها . ونجد في رواية أخرى لنجيب معفوظ، هي حب تحت المطر، مثلا خسياً آَخر




 خارجية، أم تعبير عن تصميم وإرادة إنسانية حرة على مقاومة الاعتداء؟ إن جوابنا عن هذا السؤال لا يكـون في انكار وجود قيـم جبرية في الثـقافة



 يدعمها، ومن ذلك ما يربطها بعناصر ثابتة في البيئة والمجتمع، ومنها ونا الـا ونمرارية وضم
 بالتتاريخ بدلا من بجرد الانفعـال به والتكيتف معه . كنلك قو قولنـا بأهمية الاستقلالية والقناعة الشخخصية الحرة في تسيير سلوكنا.

Y -
أم نتـوجّه اللى الـمستتقبل؟ : الـصـراع بـيـن


يمتدم الـهراع في النقافة العـربية، من ناحيـة، بين تيارات تميـل للعودة الي

 الصالح) والتراث والثُبات والاتباع والاصولية والأصالة والماضوية، بينما يتسلَع التيار الثاني بمفاهيم التحرر من الماضي والتمسك والمستقبلية والعصرنة والتححول والابداع ولاع

والتجديد والحداثة والمداثية من ناحية أخرى. ويتفرع من هذه التيارات المتصارعة تيارات وسطية، فيقول البعض بالتوفيق بين القديم والجلديد، والتغيير مع الاحتفاظ
 وليس من النادر ان نُشهد تشدّداً مطلقاً في كل من التيارات المتصارعة وفي الاتجاهات كافة

تؤكد القيم المستقبلية على الإبداع والابتكار والتفرد والتجلدد والمريادة والخروج من المألوف وتخطي الأمر العادي والتحديث والتخطيط والانغتاح على الثقافات الأخرى


 الضعف والتخلف. إن الثقافة المطلوبة في مواجهة تحديات العـيات العصر مي ثقافة التجريب والبحث والتجاوز انطلاقاً من حاجات المجتمع وقضاياه الكبرى. إن الابتكار والإبداع
 الامتثال والتدجين وقيم الطاعة والتقيد بما هو معروف ومقبول ومألّوف. هنا هنا مع

 وفي ظل ظُروف تاريخية خاصة، فيكون من الْضروري ان نبقي على شعلة الإبداع

 الزمن ومضامينه .
نجد في الفكر العربي المعاصر ميلاً واضحاً لنقد النزعة السلفية السائدة في
الثقافة العربية. توضل سيد عويس في حديثه عن الثفافة المصرية إلى (اانتا كشعبا المبا وعلى وجه العموم، نعيش في الماضي . . . كما نعيش في الحاضر أكثر مكا نـا نعيش في
 الحقائق الأساسية التي تمس حياة الإنسان في الصميم وجميع المعارف . . . . تد كشفت مرة واحدة في نقطة معينة وحاسمة في التأريخ . . لذلك نـلكد ألن أن انظار المؤمنين دائماً موجهة إلى الؤراء")، فمثل هذا التوجه النّهني "ايشكل دائماً التبرير المينافيزيقي والنيبي
 أحصن قلعة ضد الذين يبذلون الجهود لتغيير هذه الأوضاع تغييرآ نورياً،(YV)
(YT) سيل عويس، حديث عن الثقانة: بعض المقائت الثقافية المصرية المعاصرة (القاهرة: مكتبة



ولفهم خلفية سعة انتشار التيارات السلفية، يمكن العودة الى حديث ألبرت



 اذا حدث التغير فلن بفضي إلا الى الأسووأ، وانه لا يمكن اصلا
 على فكرة الانحدار : فقد قال الرسول في حلي حديث مشهور : ا"خير القرون النذي انتم فيه
 كأنه صورة لنا ينبغي للعالم ان يكون عليه|"(TA)
ويرى أدونيس ان (مبدأ الحداثة . . . هو الصراع بين النظام القائم على السلفية والرغبة العاملة لتغيير هنا النظام")، او بين (قيمّ الثبـبات الماضوية") و(اقيم التحتول


 يستطيع خياله ان يجاربها او يقبل بها، اما تلك التي يعجز عن تغسيرها، فإنه يرفضها (r9)"لا يواجهها (r)

ويرى أدونيس أن نزعة اللاضوية تشدد على "الانطابقة مع القديم" انطلاقاً من "الإيمان بأن الحق ثـابت لا يتغير وان على الإنسان ان يتكيف معه" وبأن ها:الاقدم هو بالضرورة الأفضـل، وان الاسبق هو الأعلم من كل حق") . وهكذا لا تكون "الالحـياة

 [موقف العربي] من المداثة الغربية: فهو يأخذ المنجزات الحضضارية الحديثة، لكنـن يرفض المبدأ العقلي الذي أبدعها، والحداثة الحقيقية هي في الابدلاع لا في المنجزات


ولكن أدونيس يكرص في تعميماته هذه حول (الشخصية العربية) ـ كما يعترف

هو - (اعلى دراسة الظواههر الثققافية بذاتها، في معزل عن قاعدتها المادية")، وعلى تخلملها













 على المستقبل وعلى يختلف الثُقّافات والخضارات الإنسانية، وإلى الاهتمام بالإبدأع
النوعي .

وينصح علال الناسي من منظور الفكر التوفيقي : النعقمل على تغيير عاداتنا


 الأوائل . . . ، وآخرون طغت عليهم رغبتهم في الجمدة والابتكاز، فأصبححوا يؤمنون
 شُنيأ. . . ذلك ان المحافظةً لا تعني أبداً ان لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقأ باليأ،



 ويرى هشام جعيط أيضاً ان أزمة الفكر العربي أزمة عامة، ولا تقتصر على تيار

دون غيره، فيقول: "ايميل إلـعرب الى قبول آخر ما اكتشفوه، بـحر ارة و حماس. فإذا كانو| مع الحداثة فالبقية تكون بجالا لازدرائهـم . وإذا كانوا ثوريين، فلم يبق مكان إلا للثورة. وإذا كانوا نقديين، فيصبحح كل مقترح بنّاء بالنظر للمستقبل هباء . وإذا تردود
 غامضاً، إذ لا تعرف التسمية التي يمكن ان تلمق به . و كأن كل خلق مستحيل و كأنه






 على زوجها والمرأة الفاضلة تعين زوجها على الزمان" .
وتتساءل فاطمة المرنيسي "هل المغربي عبد نزمانه ام الزمان عبد للمـغربي" . . . لمان

 تبدو هذه العالقة إيجابية، ويكون الزمان هنا بجالآ تتحرلك فيه حرية الإلنسان من دن دون الألان
 فيظهر الزمان كمسال يفرض على إرادة الإنسان كما يبدو من خلال ملا مفاهيم المكتوب



 وترتبط فكـرة الـريادة في شـعـر ادونيس من خـلال الـعلاقة بـالزمن والتـو جه المستقبلي بالدخنول "في مسافة لـظة تأتي") :
قبل ان يأتي النهار، أجيء

قبل ان يتساءل عن شُمسه، أضيء

 (
الأول/ديسمبر larl) .
(من قهيدة "اشجرة النهار والليل" في : كتاب التحولات)
هذا أنا أهِل الغرَابة بالغرابة
. .
. . . هو ساعة الهتك العظيم أتت وخلنخلة العقول
(من قَصيدة ("وقت بين الرماد والورده")
أضحك مع نهار لم يأتِ
وأعقد أحلافآ مع تاريخ آخر
(عن قصيدة "امغرد بصيغة الجمع")


 سبيل صياغة مستقبل مختلف، او يغرق في الحاضر متناسياً اللاضي والمستقبل معاً . وقد يفضل الإنسان المكاسب الآنية فيعمل ليومه فحسب، وقذ يفضل على العكس المكاسب
 هذه الاحتمالات وغيرها. من هنا الما ان المفكر البزائري مالك بن بن نبي يرى النزمان نهراً


 أهمية تُلك الإنسان للزمان بدلاً من تملك الزمان لإلنسان .
ب ـ قيم 'الاتباع وقيم الإبداع

أظهرنا ان الصهراع الـلاد بين ما اسماه أدونيس الأتباع والإبداع متصل بـمفاهيـم الثابت والمتحول والسلفية والمستقبلية. إضافة الى ذلك، وطاللا أننا سنخصصص الفصل
 الصراع بين الاتباع أو التقليد والمحاكاة من جانب، والإبداع والـلـق والتفرد من ناحية أخرى.

في نقـاش مع أحـد المسلفيين الأصوليين، أكد هـنا الأخيـر أن ميزة "الإبـاعه" ليسـت مـن صفـات الإنسـان، بـل من صفـات اللـه دون غيره، فهـو وحــه الخالـق"،
(Y) مالك بن نبي، هُروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الْصبوز شـاهيز، طـ
(بيروت: دار الفكر، 1979)، ص YIT - YIT.

و"(مبدع"، وليس من صلاحيات الإنسان، هذا إذا كان بإمكانه ان يفعل ذلك، أن ألن يصنع شيئاً من لا شيء . وأضاف قائلا": إن للبدعة مفهومأ سلبياً في الفكر الإسلامي
 المعاصرة


 في كل مراحل التاريخ العربي. وكانت فوى الإبداع فاعلة بخاصن مكثف مع الحضارات الأخرى وفي غياب، او البعد عن، مركزية الساعلطة السياسية والاجتماعية والثلفافية.

 وتجدد وتغيتر ، تقابلها حركات وقوى عحافظة تقلد وتحاكي وتتبع النماذج المتوارثة ونـي هنا






 تاريخية. ومن هنا أهمية الكـلام على الصراع الثقـافي الذي لا بنفصل عن الصراع السياسي والاجتماعي

وانطلاقاً من هنه المعطيات التّاريخية، نستنتج ان الثقافة العربية ليست جوهرياً




 بهاجس المدائة الذي يقوم على "إدانة التقليد أو المحاكاة ورفض النـسـج على منوال

المصدر نتسه، ص (rV)
 بجمل معتقدات ومنتجات هؤلاء واولئك هتباينة ومتصـارعة . لنلك ليس من اللدقة






ع - قيم العتل وقيم القلـب

 الاجححاف حين تجري مقارنات مع الثقفافة الغربية التي يقال إنها ثقافة العقل والمادة









 اللغرب فيستبدله بالعلم، ولكنه بعل عودته الم مصر ، يتزعزع إليمانه بالعلم فيستر جـع

 العقلاني المتشكك ، وامـا الشرق العربي فإنه يمـلك روحانية في اللطبع تجعله يتقبل
( أدونيس، الثابت والمتحول: بحثـ في الانباع والإبداع عند الـرب، ج
 .00,


$$
.1 \cdot r, 10 \mathrm{~V}
$$

الحقائق الكبرى تقبل تسليم ومن دون مناقشّة، وهذا في رأيها أساس الحكمة الشُرقية. مقابل هذا، هناك مفكرون عرب مرب من اعتبروا ان المجتمع العربي متخلف بسبل
 وفرح انطون وسلامة موسى واسماعيل مظهر وقاسم امين ولطفي السيد وطنه حسين
 كي يكون تاماً وجوهرياً، يجب ان يشتمل على فيم أسانسية تأتي في طليعتها العقلانِية
 أركانن تأتي في طليعتها الموضوعية، والواقعية، والانتهاج العنمي (1) ويدعو محمد عابد الجلبري إلى المعقولية والتوازن ما با بين الذاتي والموضوعي، الميا هذا
 (امقولات فارغة جوفاء تعبر عن آمال أو غخاوف ليس غير ، الشُيء الذي جعلبا تونا تعكس
 الحديث والمعاصر كان في جملته، ولا يزال، خطاب وجدان وليس خطاب عقل"(£) (گ)


 وتدقيق وانضباط، والقيم العاطفية من عفوية وبداهن وفطرة وإيمان ويقين وارتجال ول




 ذاته، فالغرب لا يزال يواجه مشُكلات إنسانية مستعصية.

## 0 ـ قيم المضمون والشكل : اللغة في الثقافة العربية



 التزييني (الأرابسك")، وعلى النزوع نحو الاستظهار والحفظ والترداد على حساب الفهم



والنقاش والتحليل، وعلى ان عملية التربية هي عملية تلقين لا عملية بحث، وعلئلى وأن
 وإذا ما تأملنا في علاقة العرب بلغتهم، نجد أنها علاقة خاصة تقوم على إعطاء



 كذلك هذا هو بالذات ما دعا مالك بن نبي للقول: الان الكلمة لمن روح القدس إلمّ إنها
 شُديد، اذ تدخل الى سويداء قلبه، فتستقر معانيها فيه، لتحوله اللى إنسان ذي مبدأ ورسالة)|(をT)
تم ان الكلمة في الثقافة العربية غلبت في الموسيقى (الغناء)، وفي الإسلام السنيت (الكلمة أهم من النشخص)، وفي النتاج الفكري (حيث غلبت الكتابتابة الأدبية


 الفنية واللتحن الموسيقي، والإنتاج الفكـري. في روايتي عودة الطائر الى البحر التي

 أحلام. أححامنا من كلام انها في الملىى البعيد تسيطر علينا وتخلقنا كما تشُاء. المخلوق يصبح خالـا


ويتحدث أدونسس عن (الفصل بين المعنى والكلام)، ، وعن أن (الكتابة ليست إلا النطق")، وعن (التمسك بالأصل اللغوي" مكا يعود اللى (الربط بين اللغنة والدين الْين ربطاً جوهرياً . . . وهكذذا كان العربي ينظر الى القرآن في بدايات الإسلام من من حيث إلان النه لغة
 ولكن احسان عباس حلد وظائف مثل هذه العلاقة باللغة العربية فيقول ان الحنفاظ
(£r) بن نبي، شروط النهضة، ص YV.




على اللغة الأم هو (في مقدمة كل الطظاهر التي تحفظ أصالة الثقافة القومية، لا لأنها











 الأخيرين من القرن العشرين، فقد تلجأ الكتابات الى اللعب في الأشكالن بحد ذاتها ومنها لعبة اللغة لذاتها.
ومع هذا، ان الكيُير من التعميمات المبسطة حول علاقة العرب بلغتهم صدرت
 (الأفكار التي تعبر عنها اللنة العربية غامضة ويصعب تحديلها)، وإن هناك نزعة في التعبير اللنغوي العربي (اتجعل الفكرة تناسب



 فإذا قال عربي (امأ يعصد تامامَ من دون المبالغة المعهودة، قد ينكر العرب الآلخرون آنه يقصد العكس"(\&v)

وتتكرّر مثل هذه التعميمات المجحفة التي تقرب من »العنصريةه في كتابات عدد متزايد من الصهاينة الذين دأبوا على تشويه صورة العرب وبي وثقافتهم في الغنرب. وبلغة مسُابهة يردد باطي تعميمات نمائلة فيؤكد ان من ااسمات العقل العربي أنه يؤخذ

(آذار/مارس (19A1)، صـ •1)
E. Shouby, «The Influence of the Arabic Language on the Psychology of the Arab,» (£v) Middle East Journal, vol. 5, no. 3 (Summer 1951), pp. 284-302.
بالكلمات أكتر من الأفكار، وبالأفكار أكتر عن الحقائق)((Aع)









 إلعبب وسيلة تواصل كما أنها تجسيد للثقافة ذاتها.

وعلى رغم ذلك نقول إننا بحاجة قصوى الى تعزيز قيم المضمون او المعنى حين


 الخطابة على الككتابة والوصف على التحاليل والفصل بين المين المعنى واللفظ او اللعب على على



اللضمون والبحث الموضوعي .

والمديث عن المعنى يقود الى الالاختلاف الكبير في تفسير النصوصي، فيميمل



7 - 1 ـيم الامتثال وقيم التفرد
سبق أن تحدثنا عن قيم الاتباع وقيم الابدلاع وعن قيم العضوية العائلية حيث يعامل الإنساذ كعضو وليس كفرد فيتحمل مثـالبها وفضائلئها، انتصارالتا ونا وهزائمها، أفراحها وأتراحها. ويتوقع من الإنسان كحضو في الجماعة ان يتصرف من منطلتق

العضوية والامتثال من دون تساؤل والتمسك بالتقاليد. ولأن الجماعة تقدم لأعضائها
 دون حدود. وإذا ما حاد عن الطريق المرسومة له لـسبب ما، يتحول الحبّ الحب والاكرام

 المثل النُعبي، (إذا أحبيتُ تهالكتُ وإذا بغضتُ أهلكتُّه" .

وللقيم الامتثالية المستمدة من الانتماء العضوي للجمانياعة ايجابياتها كما أنّ لها سلبياتها. بين إيكابياتها التعاون والتعاضل والالتلزام التُمامل والاعتماد المتبادل والطمأنينينة
 يرذد العربي المثل الشُعبي "الجلنة بلا نانس ما بتنداس" ويتمتع بالعلاقات العفوية، بلم بل إن


 يتعرض له الفرد من ضغط اجتماعياعي لفرض الامتثال الصارم، فيفقد الكثير من حريته ورغبته في التفرد والاستقلالية

تفرض الجمماعة على الفرد أن يكبت رغباته ويخضع للمشيئة العامة، وتتسع الفجوات بين العام والخاص او الظاهر والخفي وتغلب المحترّمات. يخاف الناس كالام الناس ويكون التستر خلف أقنعة سميكة تحجب القناعاتات والمشاعر الداخلية التي






 الفرد وإلغاء تغرده، تنشـأ حاجة نفسية ملنحة للتأكيد على الذات، كا با ينسر بدوره ظاهرة غياب العمل الفريقي

ومن ظواهر ذلك هذه النجوة العميقة بين ما يجري في الحياة العامة وما يكري

 أن شيخة لم يكن يسمع ولا يتكلم، فكان الناس يتكلمون أمامهس من دون رقابة ووجل كما لو كان شُجرة او عمود منزل او حيواناً . وفجأة تنتشُر إشاعة بأن الشيخ شُيخة

يسمع ويتكلم ويعرف كل أسرار الناس، فقد أحسوا أنهم أصبحوا ا(عرايا من كل ما
 معتولا"، فعاد كل فرد من أفراد القرية "يكيا كالسفينة جزء منه فوق الماء ظاهر للعيان، وجزء تحت الماء لا يراه أحدل|(9) (9) إنه لا بد من التأكيد على قيم التمرد والتفرد والتحرر والعمل على تألصيل ألصيلها في



 السُخصي والتمرد في وجه الظلم والاستبداد، فنعدل الى تغيير الواقع والفعل بالتاريخ بدلاً من الانفعال به والتكيف معه؟
ويكون من مسؤولية المثقف المبعع، في سخصسه كما في ابداعاته، أن يعمل على


 العربية صراعأ بين قيم الاستسلام والطاعة من ناحية، وقيم الحرية والتمرد والتفرد من ناحية أخرى في المجالات السياسية كما في المجالات الاجتماعية والئقافية . ويكون
 الصبر عليه والانصياع اليه بحجة أن لا خيار لنا في الأمر . للعربي خيارات عديدة ولا وهذا ما يكب تـارسه والتوصل اللم حصول تفكير استراتيجي وتخطيط منسّق للتأثير في الاحداث

V


 ويحصل الامتثنال خْوفاً من الفضيحة وما قد يقوله الناس الآخخرون . أما الإحسانس

 عليه ضميره. وقد درج عدد من المستشرقين على القول ان الشُرف العربي والإسلامي


تسوده قيم الإحساس بالعار، ، فيمتنل العربي بفعل الضنط المارجي وخوفاً من
 تسودها قبم الإحساس باللنب، فيمتثل الغربي بفعل قناعات داخلية وما بما بمليه عليه ضميره. وقد ظهرت عدة دراسات استشراقية مقارنة تبالغ في وصف التفاوت في هذا المجال بين الثقافة العربية والثقافات الغربية. من هذه الدراسات ما جمعه جان بيرستياني في كتاب عنوانه الثيان الشرن والعار : تيم


 باللمؤولية النشخصية وليسِ بفعل الضنط الاجتماعي النارجي. وميا ومن مدلونلات هذه التعميمات الغربية ان العربي لا يملك وجدانانا وضميريرأ كما يمكلك الغنربي. وقد عبر
 ,النُخصبة الغنربية ان العـار في الئقافة العـربية هو أكثـر بروزأ من الإحساس

وقد حاول عدد من المستشرقين، وبـخاصة الصهـاينة منهـم، تطبيق هذه الاطروحة على واقع الصراع العربي ـ الاسرائيلي. من هؤلاء هارولد غليدن الئين، وكان








وتتشُعب كانبة صهيونية هي إريكا جونغ في رواية جنسية لها فتقول : األعرب، . . . لعن الله العرب. كم أبالغ في إمساسي بالذنب لتجاوزاتي الجنسية! ولكّن هناك
J. G. Péristiany, ed., Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society, (0.) Nature of Human Society (London: Weidenfeld and Nicolson, [1966]). Patai, The Arab Mind, p. 106.

Harold W. Glidden, «The Arab World," American Journal of Psychiatry, vol. 128, (or) no. 8 (February 1973), pp. 984 and 986.

بشـر في العالمى علدد كبير منهـمه، يتصرفون بـحسـب مـا يشـعرون ويكبون مـن دون إحساس للحظة واحدة بالنذنب ـ طلاً لم يتتم القبض عـلـهـم . لماذا أنا مصابة بعقدة الضمير المتفوق؟ هـل لكوني يهودية؟ . . . ليس مسن الغريب ان الجميع يكرهون الـيهو اليهود

 الإحساسى بالذنب في العالم، والحكم على الثمقافة العربية بأنها خالية من القيم الإيجابية في هنا المجالل. ونلفت النظر الى ان الثنقافات تختلف من حيث المجالات التي ينشأ
 الغربي ني نظرته للجنس، ولكنه من ناحية أخرى ينشأ على الإحساس العـا
 الغرب. بكالام آخر ان الإحساس بالذنب هو مسألة ضمير، وا!لضممير هو مسألة القيم
 فإن لكل بجتمع بجالاته الخأصة التي يشعر فيها بالذنب او العار او بهما معاً. ان فلة من اليهود يشعرون بالْنـب لاقتلاعهـم الفلسطينيين من ترابهـم الوطني


 شعباً بريئاً من جذوره من دون ان يقترف ذنباً بحقهم . وإذا ما شعر بعضهـم بالذنبـ،

 ارهابياً حين يكافح لاستعادة حقوقه المهدورة. وبدلاً من المُعور بالنذنب، يسقطون

 البرانسي، وهو من فلسطينيي اللداخل النـين عاشوا تحت الاحتلال الصهيوني منذ



 هذا هو العدو الذي يقتل ويشرُد شعبباً بكامله ويسلب الارض والوطن، ثـم يعملد الى تشويه الحضلارة العربية. ومرة أخرى أقول ان التشُويه الئقافي الذي ارتكبه ألمستشرقون

Erica Jong, Fear of Flying; a Novel (New York: Signet Book, 1973), p. 245.
(or)



بحق العرب لا يقارن بما ارتكبه الصهاينة المتخصصون باللدراسات العربية، ولا بد من
 المستشر قين .
 رئيس تحريرها من الدكتور شُلومو أريال (Shlomo Ariel) ذكر فيها أنه نظم، كجزء




 وشاتِلا ومع المحلات النازية الإبادية . . . صرّحوا بكل صدق أنهم على انستعداد للقيام

 لإبادة ويكفي ان يُطرد العرب خارج الحدود1)(07)

كذلك قلة من الامريكبين يشعرون باللذنب للجر ائم التي ارتكبوها باستبانـباد

 كذلك لكل شعب المجالات التي تسود فيها أحاسيس العار لا الذنبـ الـا ومن مفارقات




 الضياع الأخلاقي. .. يجب ان يفهموا ما بيا : سنسميهم بأسمائهم ونعيّرهم لأنهم


ونستنتج من كل ذلك أن الإحساس بالعار أو الذنبب لا يقتصر على بتمّم أو ثقافة دون غيرهما. وحين يغلب أحد الشُعورين على الآخر في بعض المجالات، نرى

19ヘr/ハr/ (00) هآرتس (07)
Middle East International (London) (9 March 1984), and انظر الترجمة الإنكليزية في (07) Arab Studies Quarterly, vol. 7, nos. 2-3 (1985), p. 95.

Washington Post, 9/4/1996.

ان ذلك يعود باللدرجة الأولى الى بجموعة من العوامل والأوخـاع والظظروف المحددة


1 ـ تيـم الانفتاح على الآخر وقيـم الانغلاتَ على الذات
الثمقافة العربية صراعاً بين قيم الانفتاح على الخضارات الأخرى وقيمّ الانغلاق والقطيعة والتمسك بالأصول خوفاً من الغزو الثقاففي . وقَد رُفضت الأفكار والمبادىء العصرية في بعض إلحالات بحجة أنبا مستوردة أو "نبت غريب" في علدد

 الدعوة الى الانفتاح كما في كتابِ طه حسين مستقبل الثقافة في مصر النّي قال فيه
 العربي المعاصر)، أو كما في كتاب زكي نجيب عحمود شروت من الغرب حيث وـي وعو إلى أن ا"نندمج في النغرب اندماجاً في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجههة نظرنا إلـا الـدنـيا. الحـوابِ الـواحـل الـواضـح هو الن تكـون هصـر قطعـة من أوروبا، كـمـا أراد


ما تجب اللدعوة اليه في هذه الحالة ليس ذلك الانفتاح الذي يتقبّل كل ما ما يرد

 نـحنر من ذلك الانغلاق اللذي يرى في كل الابتكارات من قبل اللشُوب الأخرى نبتاً







 متنوعة بتنوع انتتاحها او انغلاقها على خختلف التيارات، من محافظة وليبرالية تنويرية



أيار/مايو 1941.

وثورية. وكما ان النرب ليس ثقافة واحدة، بل ثقافة تعتّدية تتسـم بالصـراع بين تيارات وعقائد شديدة التنوع والتناقض، كذلكـلك هي حال الثئقافة العربية الننية هي أيضاً بتنوعها وصراعاتها.


 البعض في الدعوة للانفتاح والحوار الحضاري ستتى ان البعض الآلآخر، بمن فيهـم

 نخاف أن نتهم بالانغلاق . . . المهم انْ يعال لنا اننا عصريون ألا

 الفكرية التي هي شُر من التبعية المادية)| (09) وجرى تأكيد في حالات ألأخرى على (النُشخصية الإسلامية ـ العربيةل)، إنما قابلها



 وهذا ما يفسّر لنا الأزمات التي عانتها تونس في مرحلة ما بعلا البورقيبية. لقد تلا تبين
 بالغرب(•)
لذلك تكون بِن أهم مسؤوليات المثفـ العربي المبدع أن يبحث في كيفية تأمين
 من منظور الئقافة النقدية وأنشغالها بقضية التقنم العربي واستعادة سيطرته على مصيره وموارده المادية والإنسانية .

## 9 - قيم احترام السلطة وقـم التمرد عليها

سبق أن تحدثنا عن قَيم الامتنال والتحرر، ونركز هنا على قيم احترام السلطة

> (09) الفكر، السنة rry، العدد ه (1qvv)، ص •1.

Halim Barakat, "Arab-Western Polarities: A Content Analysis of the Tunisian ( $7 \cdot$ )
Journal Al-Fikr,» in: Halim Barakat, ed., Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration (London: Croom Heim, 1985).

اللسياسية والاجتماعية (سلطة المؤسسات التي ينتمي اليها الفرد او يعمل لديها ومنها، عدا اللولة، العائلة ومؤسسات العمل والتربية والمؤسسة الدينية) او التيالئية التمرد عليها من

 للجامعة الأميركية في بيروت دانيال بلس ان (الطلبة في الشرق أكثير انضباطأ من





نظرياً قد يبدو هنا الكلام معقولأ، وربما يردّه بعض العرب أنفسهم. ولكن
 بالتمردات الطلابية في الجامعات الأميركية داخل الولايات المات المتحدة (بما فيها جامعة

 تطويعهم. وقد حدثت بالفعل احدى اولى الثورات الطلابية في الجلامعة الاميركية في



 الحين، ما اضطر ادارة الملامعة الاميركية في بيروت احيانآ لأن تلجأ الى المكومات فيات في
 الى رئيس الولايات المتحدة ثيودور روزفلت للتدخل للد التدخل مقابل مساومة بفرض تدريس اللغة التركية والتاريخ العنيماني على الطلبة الْعرب) الـدبال

إننا نجد في الثقافة العربية صراعاً بين قيم الصبر على السلطة وفيم التمرد عليها. تسود في بعض الحالات وفي ظل ظروف قاسية، قيم ضبط النفس والنـي والتسليم بالأمر الواقع حتى على حساب الكرامة. وفي الأزمنة الحالكة تُغْلَب فئات

Daniel Bliss, The Reminiscences of Daniel Bliss, edited and supplemented by his (7) eldest son (New York: F. H. Revell, [1920]), p. 200.
S. Penrose, That They May Have Life: The Story of the American University of (7Y)

Beirut, 1866-1941 (Beirut: American University of Beirut, 1970).


 والثورات والانتفاضات طيلة التاريخ، وقد خلَّد أبطاله والتمّمردين في سبيل العزة




 ويوسف العظمة وعبد الكريم المططابي وجمال عبد النالصر والمهلـي
 يوسف وغيرهم)، نجد ان الفضيلة الأولى لهؤلاء القادة والشُخصيات هي أنهم تحدوا قوى الظلم، رغم جبروتها، وبصرف النظر عن احتمالات النصر او الإخفاق.

ومع هذا نقول ان الواقع الثقافي هو أكثـر تعقيداً ما نعترف به هـ و وفي سبيل



 سمة كونه ولداً (مؤدبآ)،(TT)

## -1 ـ توجهات قيمية أخرى

سبق ان ميزنا أيضاً في مطلع هذا الفصل بين عدد من التوجهات القيمية البديلة، ومنها:

1- هنالك قيم العدالة وقيم الرحمة او الإحسان ما يتا يتصل بعلاقة الغني بالفقير والقوي بالضعيف (وقد تناولنا مثل هذه القيمي خاصة في فصلي الطبقات الاجنتماعية

 مسؤولية معالجتها بشكل عحدود مهمة خاصن بالافرادواد والجمماعات والمؤسسات الحيرية،

Hamid Ammar, Growing Up in an Egyptian Village; Silwa, Province of Aswan, (7r)
International Library of Sociology and Social Reconstruction (London: Routledge and Kegan Paul, [1954]), pp. 129 and 133.

وليس إحدى مهمات المدولة والقطاع العام . بهذا ينظر الى المحروم كموضوع إحسان، وو تائياً، وليس من حيث هو مظلوم ومستغل وضحية من ضـرايا النظام الاجتماعيا السائد، ولا يكون من انقاذ له سوى بتغيير هنا النظام تغييرأ جذرياً .

في هذا المجال نقول ان الثقافة العربية تتصف، كغيرها من الثقافافات الأخرى
 بين أكثر المجمعيات انتشاراً. ولأن المجتمع العربي بجتمع طبقي هرمي والمؤسسات

 مع مشكلة الفقر اعتراف ضمني برسوخ الاعتقاد السائد بأن التفاوت الطبقي او الفقر واللغنى والقوة والضعف والوجاهة والتبعية إن هي إلا ظواهر طبيعية، ويكون التعامل معهـا نتيجة لهذه المعتقدات ليس بهدف حل مشُكلة الفقر بل التخفيف منز وطأتها وسلبياتها تجنبأ للاضطر ابات .

إن فكرة الإحسان بحد ذاتها ترسّغ (بقصد او غير قصل وبدوافـ ونع نبيلة او غير
 الوعي الطبقي وحصول الصراع بين الطبقات. يشعر المحسن بأنه أدى وإجبه فيتنغلّب على الإحساس بالذنب، ويعتقد أنه ينعم بخيرات الطبر الدنيا والطيبات التي منحه إياها الله
 ان يعوّض الله عليه في هذه الحياة والحياة الأخرى. ولا تغيب هن هذه المحيقة حتى عن


 وسهره، وان الفقير انما هو فقير لقلة مواهبه وطموحه، أو لكسله وسوء حظه.

 العديدة التي ترسخ واقعه الهزيل ما يلي :


 الفقير وخيبته، وبالتالي من غضبه واحتمالات تمرده. - ينشأ للى متلقي الإحسان إحساس بالمذلة وتتزعزع ثقته بنغسه وبكرامته. ـ يعزّز الاحسان من نزعة الاتكالية على الرمهة كبديل للجهاد لأجل تغيير وضعه

- يخف إحساس المجتمع بمسؤولياته وتصبح الفروق الطبقية أمرآ مألوفاً ومقبولا

إن هذه المؤثرات في المحسن ومتلقي الحسنة ترسخ الواقع اللا ـ إنساني، وتُسهـم
 أهل النظام من تسويغ الواقع المرير، وتكسر من حدّة التناقضات . بكالوم آلخر، يقلل

 العدالة الاجتماعية كبديل لاعتماد قيم الإحسان.

Y ـ ثـم هناك القـم العمودية التي تنتظم بموجبها العلاقات الإنسانية، على أساس التفاوت في السلطة والنفوذ والو جاهة والمكانة الاجتماعية والاسببقية، فتختلف مواقع الناس من حيث الامتيازات والوااجبات والحقوق، وتقابلها القِبم الأفقية التي يتمّ بموجبها التفاعل بين الناس على أسس المسـاواة والزمالة والر الرفقة والأخوة. في




 والذين يشغلون مواقع دونية، وترسيخ التفاوت من حيث قـرا قدرة المجتمع على تنمية

 قدرته على التأثير في النظام العام
「 ـ ـ هناك من يتعامل مع القيم الاجتداعية على أنها نسبية في طبيعتها (بمتنى
 وثقافة باختلاف جماعاته وطبقاته وباختلاف أنماط المعيشة والأزمنة) . غير ألما ان هنالك من من يتعامل معها على انها مطلقة ويصر على فرضها على الآلخرين من موقع القوة ومنا ومنطلت المؤسسات المهيمنة على حياة الناس . ومقولة القيم النسبيبة هي بين أَهـم ما ما يتميزّز به المثقف المبدع من المثقف التقليدي، وترافقهـا مقولات تدعو لثلتسامح واحترام المرام حق الاختلاف واللججوء اللى الحوار بدلاً من الُعنف القسري في التوصل الى حل النزاعاتات
 والتي لا تزال في مرحلة التشكل والنضوج. ومن هذا المنطلق، ترى خالدة سعيد ان

الحداثة في الأدب العربي بدأت تباشيرها "في أحضان العلمنة، اي النظر اللاديني الى



 انتاج لموجود مسبقاً"، أما لغة الكشف ("فهي تجاوز للمثال . . . وصيرورة دائمة)|ع(7)

ع ـ ـثم هناك قيم تَقَبُل الغموض والقد الواقع المعيش، على عكس تلك القيم التي تنزع باتجاه تبسيط الأشياء واختزالها لعدم
 يصعب على الإنسـان ان يتعامل مع المسائل غير الواضحة ومع التع التعقيدات والتناوضات القائمة في واقع الحياة، فيغضّل الأمور السهلة الاستيعاب. ولكيننا نجد أنه لا بل من

 نزعة عدم تحمّل الغموض


 السواد. وبين القطبين احتمالات عديلة تمتحن قدرتنا على استيعابها والإقرار بحقيقتها .

 كتابات جبران خليل جبرانه، أظهرتُ أنه بين أهم جورانب







 العدد 1 (تشرين الثاني/نونمبر 1911).

شسوبي، قديم//عحدب|(11) . كذلك كان زكي نجيب كحمود قد اعتبر في كتابه تجديد الفكر العربي ان الثنائية هي أحد جوانب الخصو صية العربية التي يجب تجاوزها الما ومن الممكن الحديث، على سبيل الإشارة، عن الجاهات التات قيمية أخرى تشا تشمل :









 قيم إلغاء ما سبق (كأن تلغي حضارة كل ما قبلها من حضارات ات الما وأخيرأ تجدر الإشارة الى عدد آَخر من الاتجانـا





 العقل وألحدس بتحرر من النصوم المنعولة ومن الضغوط الالجتماعية مهـهـا كانت أهميتها ومهما كانت ضرورات الاست الاستفادة منها. ومنها أيضاً القيم العامة واللكونية التي تشذد على الحيادية في تطبيق القوانيانين

 نتمي اليها على حساب غير ها وعلى حساب المصلحة العامة.
 الحسب والنسب، وقيم حياة الدنيا في مقابل قيم الحياة الأخرى، وفيم حل المير المشكلات عن طريق القوانين او عن طريق التقاليد، وفيـم تَجنب المخاطر او اقتحامها، وقيم


الإنجاز الشخصي (العصامية) او قيم الانتساب.
هذه الاتجاهات القيمية وغيرها بحاجة ماسة اللى الأبحاث الميدانية كي يتضح لنا
واقع الصراع الثقافي في الحياة العربية.
خاتُة
قد نستنتج من كل ذلك أن التقيم التقفليدية لا تزال هي الغالبة في الثقفافة العربية، ولكن هذه النلبة ليست بـحد ذاتها هي التي تحدّد هوية العرب الثق الـقافية في
 قيمية متناقضة وليس التمسلك بأي انتجاه لذاته، فيكون علينا أن نعي طبيعة هذا الصراع ونعمل على تعزيز قيـم الإرادة الحرة وحق إلاختيـار والتـمسكك بالمسؤولية التاريخية،
 والإبدأع في سبيل النسيطرة على واقعنا وتغييره بدلاً من الانصياع لم والتأقلم مع الأهمر
 دون غيرها أو اخختزالها اللى ثنائية لا غموض

 والاستفادة من ثورة المعلومات والإعلام، وان يستعيد الإنسان سيطرته على ويلـ حياته
 والتعيير التجاوزي والقوة الذاتية. يعوزها أن تتكوّن لها مؤسسـات البحث الحر وان تتتوفَر مناخات النقاش والمشاركة . في مثّل هذه المناحات تُثار أسئلة جلـا الأجوبة الصححيحة . وهذا ما سنتعرض اليه في القسـم الأخير من اللكتابِ في الدعون لتنشيط المجتمع المدني إن الثقافة العربية في حالة تناقض وصراع وصيرورة . والصراع قائم ولم بين الثقافة اللسائنة، والثقافات الفرعية، والثقافة النقدية المغايرة. إن الثمقافة السائدة هي تلكا ولك التي



 العقل والقلب والمضمون والشكل والأصالة والحداثة . إن ما يحلّد هوية العرب الثقافية في هذه المرحلة الانتقالية ليس استقرار التقاليد، بل

 والابتكار . هذا ما سنتع"ض له في الفصلين التاليين حول الحياة الإبذاعية والفكرية .

## (لفصــل) (الثـانـي عشـــر

## الثققافة الإبلـاعيـة وعلاقتها

## بالواقع الاحجتماعي

أوذ لو غرقت في دمي إلى القراز

وأبعتُ الحياة. إن موتي انتصاز .
بدر شاكر السباب.

نهتم في هذا الفصل بالـياة المعبية الفنية الإبداعية المعاصرة كما تتجلى من خلالالدل الرواية العربية واتجاهاتها المختلفة من أجل تقديم أمئلة حسية في تنظيرنا لنوعية العلاقة




 المجازية في كل من الثقافة المكتوبة والشُفهية، في ثمقافة النخخبة كما في الثُقافة الشُعبية

 الأدب كما في الموسيقى والرسم والهندسة المعمارية، وحتى في النحت أحياناً.

وبتحليلنا للثقافة التعبيرية يصبح من المُكـن أن نكوّن وهماً عميقاً للمعاني العربية
 صياغته من خلال الكفاح اليومي في منع حيانتهم وتحتيق النهضة. وبين أهم مقو لالاتنا ان المعاني الذاتية التي تينل بها نعبيرأتنا الفُنية تنبّق من الواقع الاجتماعي وتصبح جزءأ

جوهرياً من الوعي الجمماعي للشُعب. من هنا فرضيتنا ان بجموعة الإبداعأت الإنسانية
 البنى والنشاطات الاجتماعية، لا نقلّل من شأنها من حيث قلـون
 هذا لا نجد اننا نحاول التوفيت بين نظريتين متعاكستين للثقافة : النظرية التي تعتبر الثقافة بجرد انعكاس للبنية والنئاط الإنساني، والنظرية البديلة التي يقول بها دعاة الفن للفن مؤكدين ان الثقّافة قائمة بذاتها ولذاتها الانـ

من هـذا المنطلتق، نركّز في هـنا الفصـل عـلى الاتجاهـات الأدبية بـدلا من أن
 خاص على الرواية العربية باعتبار انها الأكثر التصـافاً بالواقع الاجتماعياعي بين الفـنون الابداعية التي نكتني في هذا الفصل بالاشارة اللى بعض ملاعها الوا العامة، بعلـ تقديم توضيح أولي أفرضياتي الأساسية التي أستند اليها في تحليل الرواية العربية .

تقوم عحاولتي في وضع نظرية علم - الجتماعية متطورة للمرواية العربية بحد ذاتها
وكتهثل للفنون الأَخرى على ثلاث فرضيات أساسية هي (1):

أولاً، هنـاكُ عـلاقة تفاعلية بين الرواية مضـموناً وشكـلاُ والواقع الاجتمهاعي

 بكل من نظريَتي الانعكاس والإضاءة باع باعتبار الرواية مرآة ومنارة في آن معأ . بكا بكلام





 من خلال عملية الخلـق نوعأ من التنفيس او التطهر الذاتي (Catharsis) والتسامي


 in the Contemporary Arab Novel (Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1977).
(Sublimation) والمشاركة في النشاط المعرفي العام.

وتتميز الروابية العربية، ثانياً، من الرواية في المجتمعات والثقافات الأخرىى، نتيجة لخصوصيات الواقع الاجتماعي العربي من حيث سمانياته وتناقضاته والقّضايا التي



 او التعدّد أو حتى المعاناة الوإحدة، بل على الأوضاع والمُشكلات والتضايا المُستركة

نالثان، ان الرواية كعـل فني أدبي لا تعترف بتجزئة المعرفة والفصل بين الفن والفلسفة والعلم. انها منظور معرفي آَخر وبحث الاختصشاصات المعرفية، فلا تقل عن العلم والفلسفة دقة وعمقاً واكتناهأ لأسرار الـلمياة
 والأحاسيس، بل هو بـحث واكتشاف وخوض في معرفة النفس الإنسانية وتجاوز الواقع. ان الرواية العربية المتفوقة هي التي تكتنه الواقع الإنساني بأعمت وأدق ابعاده،
 مئلا، أننا نستطيع ان نتعرف الى حياة الطبقة الُوسطى في أحبياء القاهرة من خلا خلا
 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أنجريت حول هذه المسائل في مصر

انطلاتات من هذه الفرضيات الثنلاث، يمكن ان نضين ان الرواية نفسهـا هي


 جاء هذا التحليل من فـبل روائي آخر او اي ناقلد ادبي بذهـب أبعـد من الاهتـمام

 الاجتماعي، معتبراً مشل هذا التحاليل نوعأ من التفكير التختيّلي. ان هشل هنا الما الموقف

 في طبيعة الامور في اطرها العامة وسياقاتها الالجتماعية والتاريخية.

تتناول الرواية ـ كـمنظور او رديف آخر للعلـم والفلـسفة ـ الإنسان والمجتمع
 بذلك تتناول اللرواية الؤاقع الإنساني في حاللة مسيرورة وتناقض دائمين وتخوض في العوالم الخفية والظاهرة . أمـا كعمل فني متميز، فإن الـرا الرواية تظل نتاجاً إنسانياً تجلر دراسته كأي ظاهرة اجتماعية اخرى من دون الاساءة بالضرورة الى كونها عملا فنياً ال الـا
 المعاصرة نتاجاً فنياً يتفاوت بين قطبي الموقف النقدي الاستكشافي او الثوري اذا شينـا



 وتقع بين هذين الموقفين القطبيّن مواقف متنوعة تكون في الوسط أو اقرب لأحدهما
 حيادياً موضوعياً مستقالِا، وانه يمارس الفن لنفسه وبذاته .

أما من حيث تمـايز ، او خصوصية، الرواية العربية، بالمقارنة مـع اللروراية في



 فتنعم فيه قلة بالغنى والنفوذ والمكانة فيما ترزح الغالبية تحت اثقال ولال الفقر وتعاني العجز والأمية، ( (Y) ومتخلف يعاني التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية، فلا يسيطر على ولى ولم


 الصناعية التي تسودها العالقات الثانوية . ( (7) وفئوي ثهيمن فيه الملماعاتات والفئات التقليدية الوسيطة بين الفرد والمجتمع، (V) وأبوي سلطوي في علاقاته الاجتماعية





 بالشعر والصور الشثعرية والكلنمة. من خلال البحث في هذه السمات الخلاصة يمكننا

 ومن خلال النشاطات الإنسانية، وأنيا تكتسب أهمية بذاتها بقدر ما تؤنر بإدرا اكاكاتنا
 (الفهوم الذي ينظر اللى الثقافة على اهنا بجرد انعكاس او تصوير للبنى والنشاطاطات
 وانطلاقاً من هذا المفهوم للئقافة، سنركز في هنه الـُراسة على التنوع الهائل في الكتابات والتيارات الروائية العربية .

ان السمات الخاصة التي تحدثنا عنها والازمات التاريخية المتاقِمة التي يعبيُّها
 تول جذري في الواقع المعيش . بكلام آخر، ان التحديات والاحدان التان التاريخية التي

 الرغبة في تصوير الوانق تصويرأ حيداديأ او بجرد التعبير عن الازمات الفردية الخاصة
 الغالب في الرواية العربية يميل إلم التوجه النقدي أككُ منه للدفاع عن النظام والثقانة السائدين او حتى لمجرد التعبير عن التأزمات الفردية الداخلية بحد ذاتاتها. لقد انتشنغلت
 والاغتراب، ليس انطلاقاً من الواقف الايديرولوجية بل من الواقع المعيشى نفسه،

من دون ان عتّم جدياً بقضية التحول الثوري. إنه مضطر لأن يوضح، على الأقلى

 هل نحن مع النظام السائد ام ضده؟ هل نحن من مع الحدائة ام مع التيارات التمات التقليدية؟ اية حداثة نريد لانفسنا وبتمـعنا واية تقاليد نرفض؟؟ ما موقفنا من الثقافة السائدة والثقافات الفرعية والمضادة المتنافسة مع نفسها وغيرها؟ هل هل ننعزل او نحضّ او او نحوض المعارك المحتدمة الخطرة؟ في أية معاركُ نسترك؟؟ والى جانب من؟ وما الثّمن الذي يمكن ان ندفعه؟ وهل نحن على استعداد لدنفعه؟ هل نقبل عمليات التهميس والتحول الى سلعة ام نصز على ان نلعب دوراً فعالآ عورياً خلاقآ؟

تتزامن هذه التساؤلات مع التطورات الاجتماعية ـ السباسية، وليس من
 العربي يسهم في الثورة كما نسهم الثورة بتحوله وتكوّن اهتماماته. ان معاناة الكاتب

لا تنفصل عن معاناة المجتمع، ولا اتصور كيف يمكن للتجديد الفني ان يكصل.

 ذاته على التفرد وتعدد الاصوات والتأويلات والأثـكال التعبيرية. ليس كل روائي
 هناك اتجاهات عديدة بل متناقضة، والصراع الئقافي لا ينفهسل عن الصراع الاجنتماعي والسياسي داخل المجتمع العربي. وبسبب تنوع التعبيرات الابباعبة الذاتياع، نجد من
 التركيز على الاتجاهات الأدبية كما ننعكس في الرواية العربية.

## أولاً: تطور الثقافة الإبداعية

لا تقتصر النعبيرات الابداعية العربية على نن واحدر، وإن كان للشُّر والأدب المكتوب، كما سنرى، أهمية خاصة ني اليُقافة العربية المتوارئة . لقد عبّر العربي عن
 بحسب موقع المبع في البنية الاجتماعية ومدى الانتماء الواعي او غير الواعي للثقافة السائدة او اللققافات الفرعية ضمنها، أو للئقفة النقدية، او لثقفافة النخبة وللئقافة المُعبية

كان الُّعر ختى متتصف القرن العشرين هو ديوان الأدب العُربي والمجال الأول


 العربب تركز باللدرجة الأول على الثعر الماملي فالأموي والعباسي والاندلـدي ئم عصر
 أدونيس في كتابه ديوان الشعر العربي وأعماله النقدية الأخرى ان الصراع كان الـان دائمأ فائمأ بين الإبداع والاتباع، وأنه كان هناكُ دائماً وفي كل عصر من العصور الادبية
 والجديد هو استمرار للصراع الثفافي الدائم، ويكون من الخطأ اعتبار التجليد بجرد

نتيجة للقاء بالغرب
ولكن للشعر العربي المعاصر تراثيته الفائةه، فكان في بدايات النهِذة الأكتر نزوعاً للتقليدية . وذلك ليس نتط بسبب عاكاتها الماضي وأساليبه نحسب، بل بل بسبب ارتباطه بالئقانة السائدة والنظام العام وتأثيره الكُبير في ترسيخ الانسسجام والتآلَف والمصالخة بدلاً من الاعترافـ بالتناقض ورفضه القولات التجديد والتفرد. وكان ان

غلبت على النقد الشعري في كثير من الأحيان مساجلات سطحية، بالتمييز بين الشعر القديم والحديث على أساس الشُكل الحنارجي او الوزن والقـافية وليس على أساس

 ولنلك كان التيار التقليدي في الشُعر العربي هو الأكثر رسوخأ مـا في بقية المجالات الفنية الأخرى حتى منتصف القُرن العشر ين.
 الشُعراء القدماء في الوزن والقافية والصورة واللتغة والمعاني والموضوعات الميات وحين

 الششعر وصفاً لموضوعات أكثر منه تأملالْ في تجارب الحياة، وتعليمياً أكثر منه تعبيراً عن
 وتلاعباً بالكلام أكثر منه معاناة، ونظماً او صياغة أكثر منه ابداعاًا، وتكرارآ أكثر منه تفرداً .

تُثل الاتجاه التقليدي في عصر النهيضة بأعمال محمود سامي البارودي، الذي
 في كتابها حركبة الإبداع ان البارودي عاد الى لغة العصر العباسي وقلّدها في غختلف
 والنظرة اللى الأمور والقيم الاجتماعية والفنية . من حيث البناء الصوتي جاءت ونصا ولمائل البارودي على عَروض الخليل وحافظت على وحدة الوزن والقافية. وفي ما يتعلق



 شعره تعليمياً وعظيا مباشرآ، وكانت مفرداته أقرب الى الانجواء العبامسية لا بل البدوية في الكثير من الأحيان.

بدأ الشُعر الريادي الحديث يتبلور ويكتذب الاهتمام في نهاية النصف الأول
 شديد إن تباشيره ظهرت في أعمال نازك الملائكة (في مرحلتها الأولى) وبدر شانـر السياب وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري في العراق وصلا
 وفؤاد رفقة . وكان خلبل حاوي قد شُق طريقه منغرداً خاصـة بظهور بجموعته الشعرية
 أمثال سعدي يوسف وأمل دنقل ومحمد عفيفي مطر ومحمود درويش وقار واسـم حـراد

ويحمد بنيس .
لقد عر"ف أدونيس الشعر الجديد بأنه رؤيا، (اوالرؤيا، بطبيعتها، قفزة خلارج المفهومات السائدة")، وبأنه نبوة "وتجاوز وتخط وترد على الأشكال والطرق الشعرية




 فكان الابداع "امعركة داخل ساحة اللنة والموروث" وأصبح المجلدون اون بهنا المعنى "هم الذين بهيئون للتراث الاستمرار والحيوية، لا اولئك الذين يكنطونه بالتكرار والتقليدها . وتكون الحداثة انتقالاً "من الوصف اللى الكشف والتُجريب")، فالوصف ״فعل محافظ
 كنـت قد نشرت مقالة بعنوان (أغاني مهيار اللدمشتي وعالم الشـعر الأغنى" في بجلة شعر (£) أرصد فيها جوهر الحداثة كما بدا لي أنها تتجسد في شعر أدونيس . الـد ان عالم مهيار الدمشقي جديد وغريب ومعقد، وعلى الأغلب اننا قد لا نفهـم كثيراً منا نقرأ، فنتساءل اذا كان الشاعر ضائعأ، وشرحت ما وأقصد كما يلي :

الُرى يجلس الشُاعر في غرفة معتمة فلا سبيل لديه للمقارنة ومعرفة ما إذا كان


 ولكن الشخصص الذي هو موضوع التجربة يراه يتحرك في اتجاهات غختلفة . . . تُم ان الضوء قد يكون على بعد خمسة امتار، لككنه يراه على بعد سنتميترات قليلة. والأكثُر
 باضطراب بالنسبة لوضعه هو باللذات، وخاصة في حال عدم وجود متكأ للكرسي يسند ظهره اليه . . . "
 (Y) خـالـدة سـعيد، حـركية الإبداع: دراسات ني الأدب الـعربي المديـت (بيروت: دار الــودة،

$$
\text { .1984 - } 9 \text { (1089 }
$$



سؤالنا في هذه الدراسة، إذاً، هو : فيما إذا كان الشُاعر... . هطمئناً الى وضع



 والحيرة والغربة واللاخلاص ... أدونيس غير راض عن العالم حوله، وفي خلاف


نسبي. . . منذ البدء يعلن (ان الريح لا ترجع القهعقرى، والماء لا يعود الى منبعهـ .
 في هذه اللدراسة إن الشاعر المديث يتمسك بقيم التفرد والتجديد والحرية والطفولة والصدق والعقل والمدس والولادة . ولذلك:

$$
\begin{aligned}
& \text { يكيا في ملكوت الريح } \\
& \text { ويملك في أرض الأسرار } \\
& \text {. . ألا من صورة من جديد } \\
& \text { تصاغ لهذا الوجود؟ } \\
& \text { ر . . . والأرض في جبين النبي } \\
& \text { رف عصافير بلا انتهاء." }
\end{aligned}
$$

واستخلص في تلك الدراسة: القد اختترق أدونيس قشرة الحياة وسكن اللب هو والشعر . . . إنه أَزمة العلب الإنساني مع نفسه كما يقول وليمر فولكنر"، .
وأرى بدايات التحرر من اليقينيات الصـارمة في نشوء التساؤل واول والشـك عند
 السياب (1977 - 197) مثلا حياً للحداثة، كما يظهر في غختلف قصائده، ومنها قصيدة (الانهر والموت" حيث يكون الشاعر كالنهر:

بويب. . .
أجراسُ برج ضاع في قرارة الْبَحز . الماء في المرار، والغروب في في الشجز وتنضح الجرار أجراساً من المطز
. . . . أغابة من الدموع أنت أم نهز لا . . . أود لو غرقت في دمي الى القراز

لأمل العبء
وأبعث الحياة. إن موتي انتصاز



 واكتسب المسرح مع الوقت أهمية ادبية فتحوّل من عنعر تسلية ووسيلة لنتل الافكار
 كليوبترة، وألفف توفيق الحكيـم المسرحيات اللذهنية التي تصـلـح للـقراءة أكثر منها
 نصوصاً مسرحية للنمسرح قبل ان تكون لمـر المرد القراءة، ومن مؤلفاته : لولا المحامي
 نعمان عاشور ويوسف ادريس وألفرد فرج والطيب المِير ولمديتي (مسرحية ديوان سيدي عبد الرحمن المجذنوب ـ 1977 1) وسعـد اللهه ونوس (ومن مسرحيـاته حفلة سـمر من




منذ الخمسينيات من القرن العشرين على الأقل، جانباً مهـماً من الثققافة الفنية العربية
 ذلك تخوف المكومات منه عندما أدركت انه عيدف الى أبعد من التسلية فحاربته، فيما
 اليونسكو لسعد اللهه ونوس بكتابة رسالة في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمي للمسرح عام 1997، فذعا لقيـام "ححوار متعدد، مركبّ، وشامل . حوار بين الأفراد، حوار


 شعوبه، وتنوع ثقافاته . . . ومن هنا، فيإن المسرح ليس تجلياً من تجليات المجتمع المدني
(0) للتعر ف إلى تطور المسرح الُعربي في مراحله الأولى، ابظر : عحمد يوسف نجمم، المسرحبة في


فحسب، بل هو شُرط من شروط قيام هذا المجتمع، وضرورة من ضرورات نموه وازدهاره. . . .". .

 اللني توافرت فيه ثروات هائلة من المعارف والمعلومات وإمكانيات التسوية ورية والاتاتصال واليا










نهاية التاريخ،(1)
وليست الفنون التشكيلية (ومنها الرسم والنحت والنتش والنتصوير والعمارة) فناً

 اللسابق للاديان التوحيدية، فإن هذه الفُنون بقيت متجذرة في الذي الذاكرة العربية الجمعبية

 خلال العودة الى الصحر اء والخروج الي البادية .. . فالصحراء لم تكن دلالة مكانية


 (v)

وما بقي في الذاكرة العربية، بالإضافة المى الشُعر، منحوتات شخخلت مصدر
 وتقول الأسطورة إن العاشقين مُسخا تُثالاً يعبَر عن الاحتفاء بمعاني اللذة والحبِ.



وبين آخر من استفادوا من هذه الاسطورة ـ التمثال سعد الله ونوس في مسرحيته بلاد أخيت من الحب التي تروي لنا أنه (اقبل أن يولد سيدنا محمد، وينـُر نور الهـلاية، كانت نائلة تعشُق إساف، وكان إسافف يعشّق نائلة")، وذات مساء تلاقيا، مما أغضب إله الصواعت هبل، فأطلت على إسافـ ونائلة صـواعقه فتحجّر الجسدان (اوانطبعت على الو جهين، والى الأبد، لهنة الحب وآهلِ ولهة النشوة"(م)
وفي ما يتعلق بالثقافة العربية بالذات بعد ظهور الإسلام، كيّيرآ ما يترذد أن
 الى الزخرفة والتجريد والرسم بالخط . ولكن ولـن الرسام والناقد الفني العراقي نزا









 أنيقة، وسطع الألموان، ومزج الحـرف بالز رخرفة النباتية والتشكيلات المهـندسية،
 العربي "جمع بين المطلق والمادة، بين انطباق السمحاء الواسعة على الصححراء الممتدة في قوس الأفق الوهمي اللون . . . . وكان للفكر الإسلامي الأثر الأكبر في خلق فن متميز عن بقية فنون العاللِ"(1)

وتوصل الى النتيجة ذاتها عبد الكبير الخططبيي وعحمد سجلماسي، إذ استخلصا


 الفن من تلك العلاقَة الوظيفية للغة، فيحوْلها من بجرد وسيلة انتقال الرسائل الى عمل





ليس الرسم بالخط نسخاً وتزييناً، بل فعلز ومشاركة في عملية اعادة خلق الوا الواقع . وقد



 وصورة الحيوان للخطط المنحرف)|"(11)
وقد اشتهر في تاريخ رسم الخطوط عدد من الفنانين العرب قديماً وحديثاً. من

 والعمار والاثات والمناظر الطبيعية. وفي الزمن المعاصر اشتهر هانم الخـطاط (ولد في
 في رسـم الخطوط فأدخلوها في لوحات فيات فنبة حديثة، كما سبق ان أد أدخلت في الفي
 حرف ولون، كتلك التي رسمها الفنان مهدي قطبي (ولد في الرباط عام




 فتاح وسعاد العطار وعلي طالب وجعفر الكاكي وجبر علوان سلنمان (من العراق)،
 ونذير نبعة والياس زيات ووحيد مغاربة واتمد معلا (من سوريا)، وعحمود غنتار وتَية





 ورشيد دياب (السودان)، ومحمد خلدة (الجزلائر) وغيرهم.


Abdelkebir Khatibi and Mohammed Sijelmassi, The Splendour of Islamic (11) Calligraphy (London: Thames and Hudson, 1976), p. 198.

ان نتمعن في الأعمال الفنية في منظورها الزمني، أي اععلينا ان نراها ضممن الإطار

 الروافد الأولى لهذه الفترة تنبع من اليقظة العربية على حقيقة أحوالها الها، وقد رأيناها فيا في الوعي التاريخي، والانفتاح على الحضارة، اللذين مثلهـما علدد كبير من المفكرين والأدباء منذ أوأخر القرن الماضي. غير ان التعبير عن ذلك فنيآ، بالرسم او النحت،



 الإخصابية في ذهن الأمة كلها. .. وهذا كله يضفي على أعمال الـهال جواد سليم الفنية

 أمة تستفيق على عالم اليوم فتريد أن تحقق ذاتها وتؤكد على شُخصيتها فيه، وهي وهي نالثا


وقد تنوعت التيارات الفنية في الرسم الحديث ومرت في مراحل عدة مدر من تقليد
 والآشورية . وفي غختلف هذه الحلالات والمراحل تميز هذا الفن العربي المعاصر بالبح



 الحركة")، ومنحوتاتها "احين لا تكون منبئقة من الأرض وامتلداداً لها، تتجهه نحوها اتجاه


وفي نظر منى السعودي ان منحوتاتها تجسيل لـالة شعرية، وتـيلمتحور حول
 نتعرف الل السمات التكوينية التي تربط ختلف ألعمالها في نسيج واحد ومتنوع في
(IY) جبرا ابراهيم جبرا، جواد سلبم ونصب الحرية: دراسة في آثاره وآرانه (بغغاد: وزارة الإعلام،



الـوقت ذاته. فقـد يـكون الموضـوع واحــأ ولكـن إمـكانيات الـتشكـيـل لامتـنـاهية والاحتمالات لا تحد. وقد أدركت منى السعودي سر تجّسد الروح في الصحر، ، فقالت شعراً:
لـجارة أنقش فيها مسرى الروح، لهجارة ألمسها فيتصاعد بخار العشقى، لحجارة حبلى بشوق التجلي. كما تقول أيضاً شـعراً:
وسأنحت لكم حبيبين، دائماً اثنين: الذكر والأنتى، الأم الأرض، والابن - الجسد وشكل يعانق شكلاً، حوار ـ صمت الان الان وما يوجد في الملم يوجد على الأرض

ولضياء العزاوي (18ヶq ـ ـ ) تجربة خاصة في فن الرسم العربي، فهو يمتلك









 العربيين، وقد تمكن من خلال ذلك ان يكتسب شهرة عالمية.

 يقوم اللقاء على ان يعكس كل منهما الآخر، بل على الوحي النّي يتفجر داخل النغس
(1\&) منى ألسعودي، كيط الـلم: شـعر ورسوم (عمان: دار اللدى للنتر، 199r) .

ويأخذ شكل ذاته وتعبيراته الماصة. حين وضع رسوماً مستوحاة من ألف ليلة وليلة لم
 لم يعش في أجواء ألفـ ليلة وليلة الساحرة. إنه السحر يغذّي نفسه.

وبين الرسّامين العرب الذين اكتسبوا شهرة واسعة في اوروبا مروان قصاب

 عللي كبير وتحتضن ابداعاته متاحف وقاعن التات كبرى في غختلف انحاء العالم، وقد تم
 والرسم، إذ وضعا معأ كتاباً في رحلة الحياة والفن. وقد وند عني مروان قصاب بال بالشي
 (العالم الداخلي للإنسان، وكيف يمكن التعبير عنه تصويريأ. هذا العألم المضنطرب،







 نزعة التقصي نحو الككتابة كما دفعت به باتجاه الرسم فقادته باتجاه غخلوقاته وعفويته
 والعـادي، يعيش في وطن الأشكال والألوان، والعـالم خـارج هذا الوطن منـن منـنى لا يطاق. والفن لديه مارسة حريته من دون فيود واللعب من دون بحث عن منغعة.
 الجزائرية منن عملوا على التأسيس لفن وطني متميز ومتحرر من التور التعبية للانماط الغربية. وقد رافق توجهه الوطني الثوري حس شاعري
 الريح"، باعتبار ان الشُعر كالرسم هو الثُورة في أصفى حالاتها، وان الشُـاعر او
(10) عبد الرهمن منيف، مروان تصاب باشي: رحلة الـباة والفن ([..م. : د.ن.]، 1999)،

الرسام خير من يجسد حركية الثورة، فاللوحة عنده تتسُخل بعفوية، وهي في نهاية
 بتداخلة .الحرف العربي وقدراته العديدة على التشـكـل، والمروف في أشـغاله إشارات

والتزمت أنجي أفاططون، وهي التي نسُأت في عائلة مصرية برجوازية كبيرة،

 صعوبات بالغة للغاية، فوجدت نفسها في السجن المدة طويلة. من خلالول هذه التجربة القاسية، تُكنت من ان تعرف الواقع على حقيقته وتتعرف من خلاله اللى حقيقة نفسها. هذه فقط عينة من الرسامين والرسامات العرب تتميل فيها تيارات فنية وثقافية
 المدرس الذي تتدفق في لو حاته المتميزة ألوان تأتي الينا من ملامح الإنسان والمان الألرض اللسورية (ولد في قرية في شمال سورية)، ومن أقدم العصوز المثقّلة بالتاريخ الفردي




 درويش، وقصائد لأدونيس، ورواية الياس خوري أبواب الملدينة وروايتي عودة الطائر الى البحر . ويشرح هو السبب في رسمه النصوص فيعول:
"الأن الكلمات زجاج والنوافذ ليست صوراً،
أنظر في بياض الورق : هاوية بلا
قاع: مر آة أصواتي الداخليةه،

وكما يتجلى الكراع بين القديم والحديث في الشُعر يتجلّل كذلك في الرسمم.


 الستاذه، وكان التقليد أتصر طريق اللى ذلك، رغم ان بعض الرسامين العرب في هذه

Kamal Boullata, «Modern Arab Art: The Quest and the Ordeal,» Mundus Artium, (17) vol. 10, no. 1 (1977).

المرحلة كانوا ينظرون نظرة رومنطيقية للوطن وأساطيره، فتناولوا الريف والبداوة ولم


 الكثير من أعمالهمم. وبدأت المرحلة الثالثة بانتهاء الحرب الـرا العالمية الثّانية وعودة بعض


 عن تطلعانهم بالكلمات والاشكال تعبيراً متنوعاً يؤشر باتجاه بدايات جديدة، وهـم يقفون على عتبة ما بعد الحداثة .
 انفتحت على الثقافات الأخرى في هذه المجالات. وتنبع هذه اللسمات المتميزة من العلاقة الوئيقة بين الآلات الموسيقية والتعبيرات الصـية الصوتية عن المشاعر والتأملات الإنسانية. من هذه اللسمات الخاصة ان الموسيقى العربية تقوم على الصيانياغة اللـحنية

 سّجل مؤتُر دولي في القاهرة 119 مقاماً يُستخدم منها عشُرون مقامأَأ، ومن المقامات
 تقليدية منها العود والقانون والناي والكمنجة والدف واللدربكة) (IV)

وبين التطورات الموسيقية عزف موسيقي منفرد من دون غناء، كما يظهر في
عزف كل من سلمان شكر ومنير بشير ونصير شمة على العود. يقول الأخير انه يماول رسم صور من خنلال الموسيقى، لأن العرب لم يألفوا الاستماع اللم آلات موسيقية لا لا لا يرافقها غناء. وهو يرى ضرورة للتجديد لأنه ليس في تقليد ما لما هو معروف ولئ ومتوارث أية إضافة. بل إن مثل هذا التجديد لم يكن غريباً في الثقافة الموسيقية العربية، ومن
 والعباسي والاندلسي، والنهضة الحديثة، وبين كبار المجلددين تاريخياً ابراهيمب وابنـه اسحاق الموصلي (كانا يشتريان البلارية بيضع مئات الدنانير ثم يبيعانها بعشرات المات الآلاف


Edmond J. Moussally, «Introduction to Arab Music,» Arab Perspectives النـاني/ ينـاير •199)، (February 1984).

 بل تجاوزتها الى الابتكار، ومن ذلك نجاحه في تطوير آلة العود وتحسين نغماته.

ويرى عازف الكمان نداء ابو مراد في نمط التجليّ النغمي المقامي الكـلاسيكي




 عند سامي الشوّا الحلبي، ويرجع الفضل المِل في استمرار هذا الفن حبياً الى عدد قليل من الموسيقيين، من أمثال فوزي سايب العواد (تونس) ونداء ابو مراد (لبنان)
ويتنوع الغناء الشعبي بنوع البلدان والبيئات وأحوال المعينية بين البين البداوة والقرى

 منها عدة انواع من بينها القصيد والعتابا والميجنة والنايل والسويلنحي والابيو واليونية والبستة والموال، وقدم، كما غنى، أمثلة حسية عنها.
وباختصار شديد، نذكر أنه كثيراً ما يترافق الِرقص والغنناء والموسيتى معاً،

 من حلقات الذكر اللدينية ضربأ نغميأ إيقاعياً على أيدي الصوفونيين، وتتعدد الشروح




 جسدي وروحي في فن الرقص. ورقصص الدبكة منتشر في أرياف الهالمال الخحيبي،


 ماديأ يستئير النعواطف التهزيلة، ولا يرقى الى مستوى التعبير الموسيتي التصوري والتأملي .
ويتراوح بعض الرتص المنربي بين الإمتاع والمتعة، كما يقول حسين لـويلي في
V.r

صحيفة الاتحاد الاشتراكي(1"). فهو يرى ان الرقص ليس فقط ترجماناً لـالات الفرح او الحزن ووسيلة للاستمتاع والامتاع وتفريغ المكبوت، ولكنه أيضاً عاملز للتعبير عن
 الرقص بين بحث عن اشبياع رغبة دفينة وبين امتهانه كحرفة. وللئلبيئة وأساليب المعيشة تأثيراتها في الرقص، فيختلف في البادية فـكالا ومضمموناً عنه في المدينة او القرية . وبعد ان استمعت الى موسيقى اندلسية مغربية وجدت نفسي الكتب في يومياتي صيف عام 1991 : ادخلت المغرب من بوابة اندلسيات فلبس جسسيل روحي وصرت غيمة امتطت فرس الريح فوق الأطلس"

هذه هي، باختصار ، بعض ملامح تنوع الئقافة الفنية النعربية. وقبل ان نشير الى




 والوظائفية من نسيج وبسط وحلي ونقوش وزخارف وأزياء تحثل بها الحياة الشُعبية. إن



 سحيقة في تراث الشُعب ولاوعيه المجمي. وتجمع الفنون الشُعبية في آن معاً وقبل كل شيء بين ما هو جملي وما هو منفعي وظائفي وعملي في الحياة اليومية. ومن هنا
 الاهتمامات الدينية والنفسية والإنسانية. وهي في غختلف الحالاتات إبداع فني يقوم على الايقاع واللحن والانسجام والمارة او جودة الصنعة

هذا بعض ما نتبيّنه، مئلا، في دراسة قام با المستشرق الهولندي بيرت بيرت فلنت،



 وأهم الأبعاد الرمزية في البوادي والـضارة القروية. تتنوع هذه الملي تنوعاً كبيراً في

أششكالها ودقة صنعها، وتحفل بها رموز الجنس الأنثوي والخصب والولادة وتعاقب

 الأضداد وتجاوزها، ووأقع المرأة والأطنال، وخصوبة الألأرض والمرأة، والحـياة النباتية
 وضع)، او تحمل زوبعة غخصبة (اي سحب غيث وبروف)، وصور طيور (كثيرأ ما يك الِل
 حلتها العصافير ، وأشكال السمكة (التي تعبر أيضاً عن الخصب نظرأ لوفرة بيوضها، وعن الماء كمصدر للحياة)، والثعبان، وغيرها الـيا

واهتم برت فلنت كذلك بالننون الشعبية كما تنعكس في المنسو جات والبسط




 والمؤسسات الدينية والعائلية) وحيأة اجتماعية أقتصادية مستقرة لوقت طويل . مقابِل ورك







 عبارة عن خطوط متتابعة. وفي القُصائد كما في المنسوجات جات البدوية ذلك الإيقاع المستمد من الغناء والرقَص الشُعبيين.

ومقابل عملية التحكم المزكزي الواضح في زخخارف المدينة، نجد ان المنسورجات
 فيمـا تتأصل الجلنور في التّراب وتوحي الخطوط بالمركة . في هذه اللفنون الشُعببية


 تستفيد من عناصر تقليدية، ، فتقدم ثروة هائلة من الز خارف من دون وجود مكور

مركزي. يأتي كل هذا الاخختلاف بين المنسوجات في المدن والريف والبادية نتيجة للوسط الاجتماعي، حيث يختلف الناس بين الذين يعيشنون حين المياة استقرار في ظل سلطات مركزية في الملن وأولئك اللذين يعيشُون في حالة انسجام مع الطبيعة وتنفل
 لا تفصل بين الواقع والفُن والعمل والابداع (19)


 الاساطير أبعاداً حقيقية كما تتخخذ الحقائق ابعاداً السطورية. تستحر كُ المدينة بأزقتها
 البربرية، التي تعود الل زمن سحيق في القدم. كل باب يكفل بألوان السماء والبحر والنباتات، وبرسوم مستمدة من تلك اللبئة المناصة الغنية بأشكالها وانحناءاهنا.
وللشُعب تجلياته أيضاً في الشُعر الشُعبي، وقد أنماءت النخبة المثقفة لهنذا الفن








 قليلة من الشُعر الشُعبي، على ان نتعرض للحكايات الشُعبية في ما بعد.
 روايتي طائر الحوم ذكرت أَنْني كنت أغني العتابا في طريقي الى امتحاناتي وأنا طالب في الولايات المتحدة، ومنها:



[^13]وبيت آخر من العتابا استعنت به في طائر الحوم وكنت أسمع أمي تغنيه لنفسها في فترات الألم والـلزن:

 وفي رحلة بين دمشـق وقريتي الكفرون، غنى لي سائق أبياتاً من العتابا لم أسمعها من قبل، ومنها ما يعكس معتقدات الشُعب وانشغالاته الخُلقية والنفسية:

 وعند موت أبي في الثلاليتينيات من عمره، قال فيه شاعر القرية نسيم النع :


وفي روايتي إنانة والنهر، سحجلت أبياتأ من قصيدة استو حيتها من علاقتي بحبيبة الطفونة:



وللشعر العامي بين القوّلالي (الذين يتبارون بقول الشُعر ارتجالاً) برعاة سجالية
 سورية اختار احدهما إبراز أفضلية القلب على العين، واختار الآخر أفضلية العين على القلب. ومما جاء في هذه المباراة ما يلي :
 لـولا الـوحمي مسن عـينك مـا جـالـو لا غنتّى ولا عرفت مـعنـى الـطرب وأجابه الآخر:

 وكتب بعض المئقفين الشـر بالعامية او شبه العامية من منظور الشُعب، معبرين

 والفصحى، وما ورد في قصيدة له، مثنلا ما يلي:

واستوى الزجل والشعر عند الشاعر ميشال طراد وهو مؤلف بجموعات جلنار،
ودولاب، ولبش ومزج بين الجمالية والحيوية، وهو القائل
ع طريق العين مكلا التكتكي
والقمر ع كتف صنين متكي
بيكتُح الغيمات تياخد هوا
وبيطل بيوجُّه، وبيوجُّه حكي
ويقول ميسُال طراد في بلده لبنان ما يلي :
ببلدي
ببلدي لبنان
ما ضل في ولا عندليب،
وما بعرفشّ كيف شكل مات الطيب
مات هُ الإنسان
وما عِت تسمع
غير صوت الديب

$$
\begin{aligned}
& \text { يا مصر يا سفينة } \\
& \text { متشوقة وسجينة } \\
& \text { غُخبر في كل عقدة } \\
& \text { عسكر في كل مينا } \\
& \text { يمنعني ان اغير } \\
& \text { عليك او اطير } \\
& \text { اليك واستجير } \\
& \text { في حضنك او انام } \\
& \text { في حجرك الوسيع } \\
& \text { وقلبك الربيع } \\
& \text { في حرقة الخصام } \\
& \text { حبيتي يا مدينة } \\
& \text { متزوقة وحزينة }
\end{aligned}
$$

وفي قصيدة بعنوان (اصوت الإنسانه، يقول الشاعر اللبناني إيليا ابو شديد: وَزْقَن انا به الريح

والليل ضوّ . .
مفخَم! ومطظفي!!
وبرق السما مراجيح
بقفوة جبل
مِقفي! يا دروب صحرا بجزَحة تجريح وناطرة .

الوقفة!
والكون طفل ينظّ فوق الزيح
ويلعب. .
مع الصِدفه! * * *

بعد ان قدمنا صورة عامة حول تطور بعض النفون التعبيرية في الثققافة العربية،









 (1^NA حديث عيسى بن هشام، وـحافظ ابراهيبم في لبالي سطبح. وقد كتب الناقد المغربي عبد الفتاح كيلنطو دراسة في مقامة الحريري المنامسة، التي تبدأ بذكر الليل تحت علامة قمر شأحب، وتنتهي بذكر النهار تحت علامة شمدس ساطعة. قال ان البداية تتحدث عن السمر، وواضح ان السمر مرتبط بالليل، وعن

$$
v \cdot q
$$


 وينوب عنها حين تغيـب، ويتوارى حين تعود. ثـم ان السـمر مثيل للححلمم. وكلاهمـا بالنسبة للواقع كالتُمر بالنسـبة للشـمسر. كذلك الحكايات الخرافية لا تروى الا عنـدما تغيب الشمدس، وهذه أيضأ شهرزاد في ألفـ ليلة وليلة تسكـت عن الكالام المباح حين يلركها الصباح، وهي تعيشّ تحت رحمة شمس شـهريار الذي يممنحهيا الحياة كل يوم• ومسن خـلال دراسـتـه هـنذه لمتـامـات الــريـري يـربـط كــيـليطـو بـين سـلـســلـة مـن

(r.)

ويـمكن ان نعتبـر ألفـ ليلة وليلة بـين أهـم مـا يشـتـمل عـليه التـراث السـردي
 خختفة . وبعل ان صدرت منها علة طبعات عربية منذ بلاية الترن التاسع عشُر، اقترح


 بالإضافة الى قصة السندباد) ، والثانية في الربعة بجلدات (
 - ا $1 \wedge \wedge \wedge$ (Breslaw) (
 هو لندا، هي التي حقتها هحسن مهـلي ولا تحتوي سوى مائة وستين ليلة، وأفضل
 ويقترح حسـين احمد امين ان تتم اكمل طبعة محققة تحقيتاً علمياً وتتخنذ من طبعة بولاو الأولى اصالً، تضاف اليها اربع عشُرة قصة منها حكايات علي بابا والقنديل المستور وكيد النساء.

مذ أسرت شـهرزاد سُهـريار بحكاياتها وحرّرته من كرهه للمرأة، لا يز ال اللعالم ـ قَل العرب أنفسهـم - مسحوراً بأسرارها المتواللدة سرأ بعد سر و حكاية داخل وحكاية .
 تأتي في لائحة أكئر الكتب تأثير أ في العصـور كافة . فقل قبضـت على الملخيلة الغربية منذ تربمتها في القرن الثامن عشر . ويقول أاحلد أهـم اعمدة الككتابة في


أمريكا اللاتينية كارلوس فوانتيز (Carlos Fuentes) ان كل قصاص هو ابن لشهرززاد،




 في كتاب بالففارسية بعنوان هزار افسانة، اي الف خرافة، التي ذكرها المسعودي في
مروج الذهب .



 1AVV
 جلة الجنان (وكان قد اصلدرها والده بطرس البستاني) في مطلع عام


 وتكثر فيها الموإع والتعليقات المباشرة والابحات الاجتماعية المصصلة حول موضهوعات












العربي، العدد •ه (توز/يولير •19V) )



 مشوقق .



 فكرياً للأوضاع السائدة وتبححث في إقامة نظام جـديد مبنـي على مغاهيـم العلـمانية
 (Emir Murad or The Syrian Prince) بالانكليزيـة بعـنوان مراد أو الأمير الـسوري








 ( (19•V)؛ وعحم ابراهيم المويلحي رواية حديث عيسى بن هشام (19•V) ) ويتتف الباحثون في بداية الرواية الحـديثة التي شـيكلت الـت انقطاعاً عن الموروث




 ثقة بنغسها قبل ان يعود الروائيون العرب إلل الموروث والاستفادة من أجوائه . في الوقت الذي يرى الكثير من الباحثين ان رواية زينب لمحمد حسين هيكل
(Y) شاكر مصطفى، القصة في سورية حنى الحرب اللعالبة الثانبة ([الفاهرة]: معهد البحوث والدراسات العربية، 190V)، م ؟ \&.

هي المؤشر الأول باتجاه قيام الرواية العربية الحديثة، التي بدأت تفرض نفسهـا كفنّ


 المتمردة (19•1)، والأجنحة المتكسرة (191 ) ).

وكي تكون الصورة أكثر اكتمالال للسرد والموروث، قبل ان نركّز على الاتجاهات




 التراث، ومن الأمثلة على ذلك ان مقهى النوفرة في أحد أحياء مدينة دمشنّ القديمة (باب شرقي لسور القلعة الذي يفضي الى ساحة المسكية والجامع الأموي) أخلذ يعذ أمسيات يتلو فيها رشيد حلاق (أبو شُادي)، وهو يرتدي العباءة والـوان والطربوش ويستند الى سيف، فصولا من حكايات قلات قديمة كان قد اعتاد ان يستمع اليها في طفولته وقبل ان ينتهي هذا التقليد.

ويمكن ان نستدل على الهية السرد في حياة الشُعب من كتاب لبالي دمشق لرفيق الشامي وضعه بالألانية وترجم الى الانكليزية . الكتاب يروي قصة سائئق حافلة بين بين




 استلمت سبع هدايا فريدة من نوعها خلال ثلاثة أشهر عندئذ ستحل محلي جنية شابة ، وستحرز لسانك من الصمت فتستعيد قدرنك على سرد القصص .
 مالية(r)

ومـا ورد في كتاب ليلي دمشُق هذا، ان الكتـابة وحدها لهـا القدرة على همل الصوت عبر الزمنز وجعله خألدآ كالآلهة، وان فلاحاً باع صوته لساحر مقابل كمية

Rafik Schami, Damascus Nights, translated by Philip Boehm (New York: Farrar, (Y६)
Straus and Giroux, 1993).

من الذذهب، فلمم يعد يتمكن منذ تلك البرهة من ان يعبّر عن مشاعر الحزن او




 حياته يزداد عرياً درجة بعد درجة، وبذلك يصبح أكثر تعرضاً للأذى .

## ثانياً : الاتجاهات الروائية الحديثة


 وقلت بضرورة وضع نظرية علم - اجتماعية متطورة للرواية العـية العربية تقوم على ثلاث فرضيات أساسية، هي ان هناك: أولاً، علاقة تغاعلية بين الروواية مضسموناَ وشكلاً والواقع الاجتماعي التارييخي، فهي لا تعكس الواقع فحسب بل تلأتؤثر في تغييره، على
 والاضاءة باعتبار الرواية مرآَة ومنارة في آن معأ، وأن الرواية العربية العاية، ثانياً، تتميز من الرواية في المجتمعات والثقافات الأخرى نتيجة لتميز الواقع الالجتماعي العياني العربي، واني

 الإنسان في السياق التاريخي والاجتماعي بكي بكل شموليته.

انطلاقَآ من هذه الفرضيات الثلاث، أضفنا أن الرواية نفسها نشاط إنساني ونتاج
 للتحليل النقدلي . من هنا سوء تقدير الروائي الذي يصر على ان الئقافة قيمة بحد ذاتها النـا
 تقدير العالم الاجتماعي الكممي الذي يقلّل من جدوى تحليل الادب اجتماعياً، معتبراً مثّل هذا التحليل نوعاًّ من التفكير التخيلي.

ونضيف هنا أننا اعتدنا الربط بين ظهور الرواية ونشوء الطبقة الوسطى الجديدة



 تعليمية وترفيهية وتحليلية وسيرة ذاتية وواقعية ورومنطيقية وتاريخية واجتماعية ونفينية

من دون اعتماد أسس عحددة في تصنيفها . وللخروج من فوضى التصنيفات الاعتباطية سنسعى هنا للقيلم بتصنيف الروايات العربية بحسب منظور تحليلي شامل . من من هنا



 ونوعية استجابته في تجاوز معاناة الغربة


 المبدع من خلاله تنفيساً (Catharsis) عن الأزمات والاحباطات التي يعانيهـا، او يتمكن من التسامي (Sublimation) والتحكم بمعيره بميره، او كمشاركة نتدية إنسانية في سبيل تكوين وعي جديد بالو|قع وتغييره ه في ما يتعلق بالوظيفة الاولى، نعتبر ان الفن (والأدب والرواية بشـكل خاصر)
 واستكشُاف لواقع الحياة. الرواية تقدنم لنا فهمأ للإنسان بكل أبعاد حياته وبعمق
 والعلم، بل بمعني انها منهج آخر والسلوب غختلف في التعامل مع الواقع والتوصل الـن الى

 نتعرف الم المجتمع الفرنسي من خلال روايات بلزالك، والمجتمع الانكليزي من خلا ونلا
 وبجتمعات أمريكا اللاتينية من خلال روايات غنات الارسيا ماركيز





 اليها ماركس في الثامن عسُر من برومير رغم الاختلاف في المنظور التحليليل(ro)

Morroe Berger, Real and Imagined World: The Novel and Social Science (Y) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977).

ولقد رصد الروائيون الكبار في غختلف المجتمعات الواقع الاجتماعي بكل تفرعاته



 وعممد ديب وغيرهم، كما سنظهر لاحقاً .

ويكون من المفيد بشكرل خاص ان نكشُف عن أهمية هذا الالتقاء بين الفن
 مفهومنا للصورة آلعامة للواقع الإنساني. ومن هنا كانت اههية اللدعوة التي قام با با
 Cultures) (1909) لتجاوز الاستقطاب او الفجوة التي فصلت بين العلماء والكتاب

 النفس باعتبارهما مقاربتين في هذا الحتل او الموضوع المُشترك .

وفي ما يتعلق بالوظيفة الثانية، يمكن اللظر للرواية وتحليلها كنتاج او ظاهرة


 تخضع للتأمل والتحليل . يقول ايان وات (Ian Watt) ان ظهور الرواية في اوروبا متصل
 الاجتماعي، فيصبح من الضروري فهم التجربة الفنية ضمن التجربة الاجتماعية) (rV)

ليست مصنادنة ان يسود الأدب الرومنطيقي في زمن محدد، بينما يسود الأدب الواقعي في زمن آخر، فيحاث التحول الفني نتيجة لتحولات في صميم المجتمع
(17) من الأمثلة على تدريس علم الاجتماع أو علم النفس من خلال الأدب، نشير إلى قليل منها: Lewis A. Coser, ed., Sociology through Literature; an Introductory Reader (Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall; 1963); Jane Dabaghian, ed., Mirror of Man: Readings in Sociology and Literature, $2^{\text {nd }}$ ed. (Boston, MA: Little, Brown, [1975]), and Joan Rockwell, Fact in Fiction; the Use of Literature in the Systematic Study of Society (London: Routledge and Kegan Paul, [1974]).
Ian P. Watt, The Rise of the Novel Studies in Defoe, Richardson, and Fielding (YV) (Berkeley, CA: University of California Press, 1957).

ومؤسساته والعلاقات الإنسانية. ولأن الرواية انبثاق من واقع اجتماعي عديدر، قد


 وتمنياته الشخصية|"(TN)

للرواية جذور عميقة في حياة الجماعة وتجسد تجارب عصرها المشُتركة، ولذلك لا تكون لها طبيعة كاملة الاستقلال بذاتها. على العكس، لأن الموراية هي نتاج وتمثل

 جان ديفنو، (الن نفهم كلية التجربة الفنية ضمن كلية التجربة الاجتماعية||(9)"

وفي ما يتعلق بالوظيفة الثالثة، يمكن تحليل الرواية كنشاط يمثل سعي الكاتب

 التعبير عن الذات او الوعي الذاتي او تحقيق الذات

 أمنية مـا، فيختبر الإنسال من خلالل الابدلاع تجربة تنفيسية او تطهرية او تنزهية (Neurotic) ومتسامية (Sathartic)
 من العالم المتخيل، على خلاف العصابي، ويستعيد ثباته وسيطرته على الواقع

ان الابداعات بهذا المعنى النفسي اكتفاءات متخيلة لأمنيات عحبطة وتعبير عن

 الأمنيات اللاواعية نفسها عندهم أيضأ، وتعمل على الاكتفاء الذاتي لديهم( (r). وهنا

Georg Lukacs, Studies in European Realism (New York: Universal Library, 1974), (Y^) p. 22.

Jean Duvignaud, The Sociology of Art, translated from the French by Timothy (Yq) Wilson, Icon Editions; IN-35 (New York: Harper and Row, 1973), p. 47.
Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, edited and abridged by Lionel ( $\boldsymbol{r} \cdot$ )
Trilling and Steven Marcus, with an introduction by Lionel Trilling (New York: Basic Books, [1961]), vol. 3, p. 421.

أقول إنه قبل ان يكون الادب تنفيساً او تسامياً، هو عملية من عـمليات التوعية
 ولذلك من الخلطأ ان نظن ان اللكاتب يعي دائماً مـا يقول، فهو كثيراً ما يزداد وعياً

 كنت أجهله او ما لم اكن أدركه.

وفي ما يتعلق بالوظيفة الرابعة، نتول ان للرواية تأثيراتها في الواقع، فليست أهِ هي بجرد مرآة تعكس ظواهره ومضامينه. وبين أهم تأثيراتها أنها قد تِّند


 وضع اجتماعي لطبقة اجتماعية محددة. ولكننا نعرف من ناحية أخرى ان المبدع الكبير ليس بجرد مراقب حيادي يصف الواقع كما هو، بل تــغله قضايا إنسانية وبجتمعية وسياسيـة، ويقـلقه مصير الإنسان، فلا تنفصـل هـواجسه الفنيـة عن الهواجس الحياتية، كما يرى البعض، خاصة من دعاة الرواية الجلديدة، في زمن أزمة المعتقدات.

إن سر عظمة المبدعين الكبار يتمثل بامتلاكهم حسـمـمية مرهفة بتوق الإنسان
 وظيفة الأدب في المجتمـع ووظيفته التعبيرية بالنسبة للفرد . يقول ان ان التصادم الواقع








 الانعكاسية، اي أن الادب يعكس الواقع الاجتماعي، او القول القول بالنظرية التسويغية

 النقدي والاعتراضي في الرواية، مـا يـنـي ان للـرواية القدرة على الفعل التغييري
بالوعي الإنساني والتأثير في الواقع الاجتماعي(r)"

ان الاعمال اللروائية الكبرى لا تنفصل مهـماتها عن مهمات تحون المجتمع وصنع

 مههـات الكاتب المبدع على الحناضر والمباشر ، كما لا يستطيع ان يتخلى عن قناعنا ولاته


 الأحوال و!الاوضاع التي تحيل الإنسان الى كائن عاجز ، وتمنع عنه سبل تحثيق تطلعاته
لنفسه ولآخرين.

من هذا الموقع التنظيري، أعتبر النرواية العربية المعاصرة نتاجأ فنياً يتفاوت بين قطبي الموفف النقدي الاستكشُافي وموقف تصوير الأموز من موقع الثقافة السائدة، وتقع بين هذين الموقفين الاستَظابيين مواقف لا تحصى. ويكون على الكاتب العربي



 تقلبدية سلفية، أم يساير التيارات الواسعة الانتشار التي تفرضها ولا العولمة، ام ام يختار طريق النقد والبحث عن بدائل جديدة تهدف الل تنشيط المجتمع وتحرير الإنسان من عمليات التهميش والتغريب؟ هـل يمّل رؤية جديدة ويتكلم لغنة فريدة منـبيثقة من



 ينسحب عنه الى عاله الملاص، ام ينتقده ويكشف تناقضاته ويعمل على تغيره بأسلوبه

Lucien Goldmann, «Genetic Structuralism in the Sociology of Literature," in: ( $r$ ) Elizabeth Burns and Tom Burns, eds., Sociology of Literature and Drama; Selected Readings, Penguin Modern Sociology Readings. Penguin Education ([Harmondsworth, UK; Baltimore, MD: Penguin Books, 1973j), and Lucien Goldmann, Towards a Sociology of the Novel, translated from the French by Alan Sheridan (London: Tavistock Publications, 1975), and
جالن شـحيد، البنيوية التر كيبية: دراسة منهج لوسيان غولدمن (بيروت : دار ابن رشد، IQAY).

هذه عينة من الاسئلة التي تواجه الكاتب العربي المعاصر وتطلب منه أجوبة غير
 من دونها. وحين نطرح مئل هذه الاسئلة لا نتوقع ان تقتصر على المواقف النظرية، بل بل
 على الروايات نفسها فينظر في شخصياتها ورؤيتها وموضوعاتها وفي بنائها الفني هنه هي الوظائف الاربع التي سنحاول تصينف الرواية العربية على أساسها .
 لعلاقة الإنسان بالمجتمع ومؤسساته. نتساءل : هل تصوّر الرواية العربية الإنسان على أنه مندمـج في المجتمع فيتمسك بعلاقات الامتثال والانسـجام والتسليم بحقوقة
 علاقات القوة التي تحيله اللى كائن عاجز ضعيف، وعلا وعلاقات الاستغلال التي تُفقره في صميم حياته المادية والروحية وتعطل إمكاناتات نموه وتقدمهـ



 او نظرية الضبط الاجتـماعي، التـي تنظر الى الادب على أنه يوفّق بـين الإنسـان


 عنها من ثُقافات تصويرية حيادية او تسويغية.
كان بين أهم من انشغلوا بالعلاقة بين الأدب والمجتمع عالم الاجتمـاع ميلتون


 أسميته في ذلك الوقت نظرية الانعكاس . اظظهرت ان ان النظرية الانعكاسية ونـر انتشرت إنتشار الفكرة القومية، وكان بين من تبنّاها هيغل وماركس وسبنسر وشُنبغلر وتوينبي وسوروكن (P. Sorokin) . أظهر هنا الاخير انه كما يكون الواقع الاجتماعي تكون الـون
 حول اللهه والعالم الآخر)، تدور الفنون حول اللرموز الصورية غير الحسية. وحيث

Milton C. Albrecht, "The Relationship of Literature and Society," American Journal ( r Y) of Sociology, vol. 59 (1954).

تسود الئقافة الـدسية (Sensate) (المجتمع الذي يعتبر ان القيمة الحقيقية تكمن في هذا العالم المسي الملموس)، تهتم اللفنون بـحياة الإنسان اليومية، اي بسعادنته ومليلذاته بأسلوب واقعي حستي. أما في المجتمع الذي تسوده الثقافة المثالية (Idealist) (اللمجتمع

 الاجتماعي الاقتصادي (r (T)، فيكون فكر الطبعة الحاكمة هو الفكر المسيطر .








توحّل فيصل دراج في كتابه الواقع والمثال الم أن نظرية الانعكاس تنهض على







 ينعكس بالضرورة في البنيان الروائي|،(T)

وهناك من ينتقدون النظرية الانعكاسية ويقتر حون بدلاّ منها التركيز على الرواية

> (TY) بركانت، ا اني علاقة القصة باللجتمع" .

Francis E. Merrill, «Balzak as Sociologist: A Study in the Sociology of Literature,» ( $\uparrow$ !) Sociology and Social Research, vol. 50, no. 2 (January 1966).
( (ro) فيصل دراج، الواقع والمثال: مساهمة في علاقات الأدب والسباسة (بيروت: دار الفكر المبديد،

> TYE (1919، ص.


كنسق من الانصال، فكل عمل ادبي يفترض كاتباً وقارئآ او مؤلفآ ونتاجاً (بضاعة) وجههوراً يقبل على هذا الانتاج. ومشُكلة النظرية الانعكاسية انها نادراً ما تأنخذ مئلث



 بتكوين وعي جديد، بل بالكشُف عن تناقضات المجتمع وأزماته الظاهراهرة والخفية المية فكما أهداف الفلسفة، كذلك أهدافـ الروائي، وكان ماركس قد قال ان الغرض ليس تغسير العالم بل تغيره .

يفهـم الكثير من الروائيين أن دورهم هو النقد والعمل على تجاوز المواو المع من



 فمجرد التعبير عن معاناة الإنسان هو بحد ذاتله الته حضّ على التغيير . ثم أليس التغنير هو
 الكتب ومصصادرتها ومنعها وعاصرتها في كل بجتمع وكل مر حلة زمنية.

والقون بالعلاقة بين الابداع والتغيير لا يعني ان قلة من الروائيين تنطبق عليها النظرية التسويغية. فهناك عدد كبير من الكتاب مكن ينطلقون من مسلما منات اللات الثقافة
 او من دون وعي، وهذا ما سنكتشُفه في قسم لاحق من هذا الفصل من خلال ما ما أسميته الرواية التّوفيقية

وهكذذا، بعد أن حذّدنا الفرضيات الأساسية التي ترتكز عليها ختلف هذه


 لغته وأسلوبه الفني. ولنذلك لا بد من تحديد مزيد من المقايـيس التـي يكـون من

Robert Escarpit, Sociology of Literature, translated [from the French] by : $\dot{\mathrm{B}}$, i (rV)
Ernest Pick, New Sociology Library; no. 4, $2^{\text {nd }}$ ed., with a new introduction by Malcolm Bradbury and Bryan Wilson (London: Cass, 1971), and Michel Zaraffa, The Novel and Social Reality ([Harmondsworth, UK]: Penguin Books, 1976).
 العربية. وإنني على وجه التحديد، سأحاول اعتماد المقايسس الاضافية التالية:

1 ـ طبيعة ؤية الرواية للواقع الاجتماعي . السؤال الأساسي هنا هو ما ما اذا
 طبيعة هنه الرؤية من خكلال النبحث في العلاقات الاجتماعية التي تصوزرهـا الرواية،








 اغترابها: بالهرب والعزلة، ام بالخضضوع واللاسنسلام، ام بالثمرد والثورة؟







 المذكورة الختلافقأ جوهريآ عن مفاهبم ذلك الذي يرى المجتمع في حاللة انسجام ودعة.






 الكاتب الذي يشُدّد على التناقضات الاجتنماعية وتكون له مفاميم جديلة ستختلف

مواقفه من قضية التجديد الفني ولا بد من أنه يكون أكثير ميلا للابداع والتجريب والتفرّد من الكاتب الذي يميل الم رؤية الواقع في حالة تكامل وانسجام ويكِمل مغاهيم تقليدية.

في ضوء هذا المنظور النْددي التحليلي، يستى هذا الكتاب لتصنيف بعض

 ولكن ذلك لا يعني أنه سيتمكن من تغطية كل الروايات العربية الملمروفة والناجحة، وأعترف انني لم اتككن حتى إعداد هذا الكتاب من القيّم ببحت مستفيض في ني نتاج
 المهمة بالقدر المستطع في المستقبل. انطلاقاً من المنظور الذي حـاولت تحديد معالـله الأساسية اعلاه، وعلى أساس ما حددناه من وظائف الادب وطببعة تصويره لعاقة
 الآن. ولا بد من التأكبد مرة اخرى انتي في تصنيفاتِ للرواية أعتمد جداً عل منهومي لواقع اغتراب الإنسان العربي في العصر الحديث والوسائل التي يلجأ اليها في عملية
 للأدب الجزائري (r9) نظريتي للاغتراب بالصيغة التي وضعتها بها في الأنكليزية.
 أنواع من التصرفِ هي: الانسحاب من الواقع او اللامواجهة، او الرضوخ، او او التمرد والثورة. وينعكس هذا جلياً في تصنيفاتي التالية للرواية العربية:

-     - ـ ـ ـ رواية الرواية التوفيقية . رواية اللامواجهة.
( F ( )
Halim Barakat, «Alienation: A Process of Encounter between Utopia and , (1979 (19) Reality," British Journal of Sociology, vol. 20, no. 1 (March 1969), pp. 1-10.



## 1 ـ الرواية التوفيقية

أحدد الرواية التوفيقية بأنها تلك التي تقلذم رؤية عامة للواتع الاجتتماعي، مشُددة على علاقات الانسجام والتكاملى، متّجاهلة الو مقللة من الهمية علاتاتات التناقض (ومنها علاقات القوة والاستغلال) والصـراع في سبيل تغيير الواقع التغريبي، وتلكّ
 والخب والموت والانتماءات، وتميل في أسلوبها الفني ولنغتها للتمقليد أكثر ما تمـيل للابداع والتفرد. ونحكم على ذلك من خلالل ما تصوّره الرواية وتصرّف سُخصيانتها




 نعبد الكريم غلاب (1419 ـ ـ )




 في تكوين وعي جديد وتجاوز حالة الاغتراب التي تحيل الإنسان الى كائن عاجز . تنطلق روايات توفيق الحكيم هنه من رؤية عامة تصوّر الواقع في حالة مـا من


 وتتألف من الفتى محسن (طالب)، وعمه حنـي (استي (استاذ في مدرسة ابتدائية)، وعبنـو

 هذه الأسرة اللتي جاءت اصلأ من الريف بحياة جارتَم النتاة سنية (يعشقَها كل من محسن وعبده وسلمیم)، وبحياة جارهم مصطفى الذي ينافسهم على حب سنية، فيما

في هذه الرواية تججيد "اللطيبة التي طبع عليها الفلاح" منذ زمن سحيق، في
القدم وفي التاريخ الاجتماعي المُري كل من عودة الروح وعصفور من النـرق، وني وهو في الحالتين يمثل المؤلف) الى قريته


 محسن منتشياً وبوفاق كلي خوار بين عالم آثار فرنسي ومفتش للري انكليزي يؤكد فيه
 العواطف التي كانت تجعل من هذا الشُعب كله فرداً واحداً : يستطيع ان يُملِ على



 بلذة خفية. .. وكأنما ينظرون الى الـماء تقطر من أبدانهم في سرور . .. . هذه العاطفة



وفيما يصغي محسن لهذا الككلام بشُغف، تصلهم أهروات الفلاحين يغنون فيما يمّعون المحاصيل للاقطاعيين الغائبين في المدينة، فيضيف علم الم الآثار الفـرنسي
 وصبر داتم، ومع ذلك فها همب اوولاء يغنون . . . إنتي اؤكد لك لك ان هؤلمألاء القوم يكسون لنة في هذا الكفاح المشتركك . . هنا هو أيضاً الفُرق بينّا وبينهم، إن اجتمع




 الفلاحين المصريين (اتعزّدوا ذلك الرق الدائم ينحنون لسلطانه من غير شـكوى ومن
(ع) (ع) توفيت المكيم، عودة الروح،
(! المصنر نفسـه، ص •7.

غير ان يُدخل الى نفوسهم قلقَآ(2r)؛

أي تصور هائل تقدمه رواية عودة الروح؟ هل كان بإمكان ماركس ان يكد دليلاً
 فقراء مصر الأهر امات لـكالمهم وجمعوا عاصيلهم الزوراعبية للاتطاعيبين، هناكُ من
 ان يظل مسالنا اليفا وديعاً في المستقبل بتبدل المجتمع الصري من بتمتمع زراعي اتطاعي
 فالفكر السـائد فكر غيبي مظلق وائق من ان الثقاقة الشُعبية المصرية لن تتبدل هـهــا تبدّلت الاوضاع الاجتماعية .












 حدث؟ حان ان امسك الناس بعضهم برقاب بعض، ووقعت المجزرة بين الطبقات تهافتاً على (هذه الأزض)"!! . . . نقد القى قنبلة (المادية والبغضاء1، . . . اما أنبياء الششرق فقد القوا زهرة (الأصبر والأمل" في النغوس . . . .
هكذا وبكل بساطة اختزل الدين الى حد التنشويه كما الختزل الواقع الاجتماعي
 الاجتماعي التي ترى في الأدب ما يسوِغ النظام القائم لا النظرية الانعكاسية الحيادية
(r) (r) عمد حسين هيكل، زينب: منظر واخلاق ريفبة (القاهر:: مكتبة النهضة المرية، 197V)،

0


التي تعتبر ان الأدب يصوّر الواقع بكل تعقيداته وتناقضاته كما ثبت من خلا


 بأصولها التركية، وكانت تحتقر الفلاحين المصريين وتفخر انها انشأت توفيت الصغير
 لذلك نظر الى الواقع الاجتماعي على انه في حالة انسجام لا في حالة نزاع، ولـ بل لنـلك



( ${ }^{\text {(27) }}$
ويبلـن الميل لاختـزال الواقع الاجتـماعي ذروته في رواية يـوميـات نأتب في

 اليوميات التي دوّنها ما هي "إلا نافذة مفتوحة اطلق منها حريتي في ساعات الضيق"" .
 النظام التضائي عاجز عن تحقيق العدالة بين بموع الفلاحين، ام الِّ اضطراره للعمـل في
 يكن مدفوعاً بمعاصد اصلاحية، ولكنه من ناحية أخرى رأى عمله في الريف نفياً لا لا لا لا لا لا

 الوقت ألذي يختارونه. ويخبرنا ان المأمور يكمع العمدل ويوجه لهم التعليمات لانتخاب
 الاجراءات التي تتبع في الاعمال القضائية طبقاً للقوانين الحديثة ينبغي ان يراعي المى في تطبيقها عقلية الفلاحين ومدى قدراتهم الذهنية، لا بل انه يتنبّه في ظرفي ما لا الى طبيعة

 (\&V) ("إحدة)

ولكن ما هو حقاً موقف توفيق الحكيمـ من الفلاحين في رواية يوميات نائب في
rv (ET)

VYA

الأرياف؟ يصنهـم بقول النائب (وهو المؤلف نغسه) : (اودنت سيبارتنا مـن المحكـمـة

 أمها)|"(0) " وبعد ان يستعرض النائبب العام (وهذه هي الوظيفة التي شـغلها تونيق الـكِيـم نفسه في ذلك الوقت) الشُكاوى التي ترده مـن قبل الفـلاحيّن، يستعـجب
 الشـكوى استوطن دم الفلاح على مدى احقاب من المور مرت بـلـ به حقيقة! على اي



يفرغ فيها الى مطالعة كتاب جميل، ينبغي لي ان أقرأ . . . أكوام الاوراق التافهة|(Or)

 وقد قالت لنا ان النُعب المصريٍ (من غير النخبة) "ايعلم انُّياء كثيرة، لكنها يعلمها

 الحب ونسيت ما قبل هذا التاريخ"، ولالمرأة السعيدة المحبة أنانية المى حد الوحشية)"،

 تصبح هكذا حيوانًأ مفترساً||(00) ${ }^{\text {(0) }}$



 ذات البين. ويبدو انه في اسلوبه يلجأ لمعالجات ذهنية بجردة في محاولة لاواعية لتجنب

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصـر نفسه، صر (\& (\&)) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (01) المصنر نفسه، ص 07 (07) } \\
& \text { 10N - loV المصدر ننسه، صم (OY) }
\end{aligned}
$$




 "الوعي الكوني")، وهو (وعي ينبع من الوجدان لا من الادراك الحسي ولا من من الفـي


 والكمال المطلق، استنتج العقاد ان الإنسان يجب ان يتقبل القناعات المات السرمدية من دون دن

 عشيقها الغيور عليها حتى المرض، وكا


 والعكس صحيح، فلا نجد نموأ في الأحداث والشُخصيات والمناهيم والمُاعر والآراء والرؤية العامة. وتظل كل هذه هي هي، جنزءأ لا يتّجزأ من هذا الثنبات اللكوني الموجود فقط في ذهن الكاتب.
في روايته سارة (ov)، كمـا في كتـابه حول المرأة ني القرآن (راجع الفـصرل

 بحسب هذه المقولة السكونية، المرأة تتصرف (بالفطرة بغير حاجة الى تعليم وتلقينين") ، وعندما تصيب في رأي او تصرَف يكون صوابها "كمصواب النحلة في بناء الملالابا" وليس (اعن بحث ونقاش واطلاع)" ولأنها تعيش على مستوى الفطرة بحسسب هذا
 وكما رؤية الرواية ومفاهيمها، كذلك أسلوبها الفني ولغتها، فليس هنالك من

$$
\text { (07) شوقي ضيف، مع العفاد، اترأ (القاهرة: دار المعارف، ع1971)، ص } 9 .
$$

(ov) عباس عممود العقاد، سارة (القاهرة: دار الهلال، [د.ت.]) .


تطور وابداع، إذ يتمسك العقاد بأساليب الكتابة التقليدية بما فيها السجع، فتطالعنا أوصاف هزيلة كما لو انه يقرأ بصوت خطابي مرتفع ويتمتع بموسيقى الكلمّات الرنانة
 التمساح، وكالذي يهرب من الرصاص لتنوشُه الرماح"، و"يثقل عليه السقام ويتدانـانى


 سبيل المل| ح والمداعبة" و"انطلق خفيف الحططى موفور النشـاط". . ثم ان الرواية مليئة بالمرادفات، ومنها (اعراك وصدام)" ، و"اسرور ومتعة وصفاء") . . الخ .
ليس أسلوب العقاد الفني ومفاهيمه وآراؤهه معزولة عن رؤيته العامة السكونينية.
 !إلهية، فيلعب الناس لِّس الادوار التي يريدونها لأنفسهم في عالم متحرك ك، بل يلعبون
 التصور الكامل بنفسه. ولذلك يستطيع العقاد ان يكتب في التصر الحديث وني وني مصر
 سارة وهّام يعيشان على مسرح خنالي خارج المكان والزمان .
 عبد الكريم غلاب، رغم النشغالها بالهراع ألوطني في سبيل الأستقلال عن الاستا لاستعمار


 العالاقات بين الطبقات وبين المرأة والر جل تقو

 اهمل له احترامأ فائقأ، فهو إنسان بغاية اللطف والروعة.

في تقديم المؤلف لروايته، يفول إنها انبعاث لرواسب عديدة من فترة المخاض


.117, 1•1 ـ العقاد، سـارة، ص (OQ)
(. 7) عبد الكريم غلاب، دفنا الماخي، ط \& (الرباط: مطبعة الرسالة، [د. ت. ؟) .

القنطرة)(11) فهي رؤية تغلـب عليها روح الانسـجام والتوافق، بكلام بكا يكاد يشـبه كلام توفيق




 لسكان الحي وتحاره عنه، كلهم يشُعر بأبوته ورعايتهه|(T\&















 والتي كان قد "ورث معظم أرضها واشترى كثيرآ من الهكتأرات من سكان النـاحية،

$$
\begin{aligned}
& \text { (TY) المصدر نفسه، ص •YA) } \\
& \text { (TY) المصدر نفسه، ص ص (TY) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (70) المصدر نفسه، ص } 19 \text { (70. } 19 \text { (70 }
\end{aligned}
$$

كانو| يستدينون منه فيدينهم حتى اذا استغغرق الدين الارض فاوض الوضهـ في التنازل عنها













 الرؤية السكونية للمجتمع والشُعب أبعد ما فعل توفيت المكيمّ، اذ صوّر لنا من خلاللا
 وعبد الغني وجيل الـلاضر المتمثل بعبد الرحمن وعبد العزيز . كذلك تديل تدعو اللرواية (كما
 الاضي حقاً، نكتشف انه لا يعني بالضروروة التحرر من التقاليد التي تسونغ العلاقات




 ابنيه عبد الغني ومحمود. واذا كان عبد اللرحن يمشل الآتجاه الوطني والجيلي الجميد من

$$
\begin{aligned}
& \text { (79) المصدر نتسـه، ص } 91 .
\end{aligned}
$$

> (VY) المصدر نفسه، ص (VY)
> الالصـدر ننسه، ص ص (Vr)

$$
\begin{aligned}
& \text { (lo) المصدر نفسه، ص (V) }
\end{aligned}
$$

vrr

النخبة، فإنه ـ كما يقول لنا محمد برادة ولِمداني حميد ـ شخصية افككرية" أكتر منه شخصية (ابشرية") تعاني المشكلات اليومية التي يعانيها الشعب اللذي يعزله المؤلف عن
 انما يتحول بتعبير لـمداني هميد الى "وسيلة يتم بواسطتها إتلاف طبيعة الصراع")، فقد

 وفي ما يتعلق بآلاسلوب الفني، نجد أن رواية دنا النا الماضي (مثلها مثل روايات عودة الروح وعصفور من الشُرق ويوميبات نائب في الأرياف وسانيارة ) تقليدية في
 ما يعمد للايهاء، انها تصف اموراً عدة وصفاً واقعياً تقليديآ، ومن الـارجارج، من دون
 مفتعلا"

## Y ـ رواية الخضوع

تصوْر لنا رواية المضوع، من موقع نقد المجتمع ونضح سلطويته بأسلوب حذر


 والمؤسسات في حياته ومصيره ولا يقوى على الخروج عن إرادتها حين تتعارض مع ارادته. وقد عني نجيب ععفوظ عناية خاصة ومنهجية بابِبراز موضو حتى ليمكن القول منذ البدء ان هذا الاتجاه يطغى في غختلف رواياته أكئر من أية
موضوعات أخرى .

تعاني شخصيات روايات معنوظ العجز وتجد نفسها تعيشُ في حالة حصار

 جدأ التعامل مع هذا الانغصنام بين المعلن والحني في سلوكيات الأفراد ومواقفنـمّه،
 وتَكْنها من ان تنسجم مع واقعها من دون إحساس بالمذلة وبأقل قدر من الشُعور بالمقاناة.
(V7)

(VV)

حفل الخطاب الـُقافي المصري بالتساؤل حول نزعة الاستكانة والصبر وتحّمّل


 غتلف مراحل حياته الفكرية. ان الإنسان في كتابات ععفوظ واحد من اثنين : كائن مستبد طاغ او عاجز ضعيف على الاغلب. يعيش الإنسان العاجز في عالم لما ليس من
 تقلص من نطاق قدراته وإمكاناته فينشُغل بالتكيف معها بدلاَ من بجابتها والعمل على تغييرها .

هذا ما تعكسه رواية زقاق المدق (19\&V) التي لا تكتفي بوصف تعاسن










 اصابتني مصيبة ان ألهج من اعماق قلبي بالشكر والرضال|"(A)

وقد يثور الإنسان ولكنه يفعل ذلك كما فعل الشْيخ درويش الذي ثار ا(أورة

 ومن المفارقات المحزنة ان الذي يخضع، كثيراً ما يكاول استعادة إحساسه بقوته وثقته بنفسه عن طريق اخخضاع من هم اضعف منه، فنجد ان رضوان الحسيني - وهو أكثُر
(VA)
(VQ) المصدر نفسه، ص ov.

(A1) المصدر نفسه، ص II.

شخصيات رواية زقاق الملق ايجابية واحتراماً من قبل اهل الحي والمؤلف نفسه ـ يستبد





وعندما يخلو المسيني بنفسه ويجرؤ على التفكير في مسؤوليته الخاصة ودوره في




 سلام"(^£) . وتنتهي الرواية بإصرار من الشيَخ درويش على الصبر، "اوالله لأصبرن ما


وتبـلغ (فضـيلةه) الخضوع أوجهـا في ثلاثيـة معنوظ من خـلال عـلاقة احمـد

 عبد الجواد، ارادت في العام الاول من معاشُرته ا(ان تعلن نوعاً من الاعتراض الاض المؤدب

 ملاحظة، وما عليك الا الطاعة، فحاذري ان تدفعيني الى تأديبك، فتعلّمت [امينة،
 العفاريت - . . . فعليها الطاعة بلا فيد ولا شرط، وقا وقد اطاعت، وتفانت في في الطاعة
 المحبة المطيعة المستسلمـة. ولم تأسف يومـأ على مـا ارتضـت لنفـــهـا من الــلامـة

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر نفسه، ص (AY) } \\
& \text { r9A المصدر نفسه، صـو (Ar) } \\
& \text { المصلر نفسه، ص (AE) } \\
& \text { ( المصلر نفسه، ص ( } 10 \text { ( }
\end{aligned}
$$

(19V) (19V) V نجيب معفوظ، بين القصرين (القاهرة: مكتبة مصر، 190V)؛




وتسود العلاقة نفـسهـا بين احمد عبلد الجـواد وبين اولاده الكـبـار والصغـار،





 والارتياح، لان حضض الوجوم ذنب لا يغتفر، اما الاحتتجاج فإثم ... وظل وظل قلبها على






 اللهو الحرام ويحرم على بيته اللهو الخلالو(9)





$$
\begin{aligned}
& \text { 9-1 المصدر نفسه، ص (AV) } \\
& \text { (المصدر نفسه، صر } 10 \text { (NA) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9Y) المصر نغسه، ص ص (QY) } \\
& \text { (4Y) المصـر نفسه، ص ص (4Y) }
\end{aligned}
$$







وتتكامل هذه المقارنة الحنذرة بين السيطرة الابوية والسيطرة الدينية في رواية
 غخيف محبوب وقريب بعـيد ومـتتقـم رحيم . و كــا اعتادت الام والاو لاد الطاعة في الثـلائية، فإن رواية أولاد حارتنا تخبرنا بأن الناس اعتادوا (اان يششتروا . . . الامـن




 الظلمم والهوان"(r)" .
 والنقر والذل||(1-1)

ويدرك الناس للحظات عابرة ان »التسليم هو اكبر الذنوب جميعاً"(1•)؛ فينفد

 متى تلازم الصممت والاختفاء؟"(7•1) . ولم يسمعوا جوابآ، فـ ("بدا المستقبل قاتًاً. . .
(47) المصنر نفسه: ص









(1-7) المصدر نفسه، ص EVO.
vrA



 اللسياسية . . . ولا كانت السيطرة السياسية جزءأ لا يمكن إهماله في أي اجنماع الماع لم يروا




وفي المدى البعيد تسيطر حضارة الصمت فتتوجه قدرانتهم العقلية نحو اكتشاف
الوسائل التي تساعدهم على تقبل عجزهمّ، فيؤكد عثمان في رواية النـحاذ قانيائلا":






 وتعيدنا رواية ملحمة الحرافنبش (1'(إلى أجواء أولاد حارتنا فنكتشف مرة اخرى
(l•V) المصدر نفسه، ص

(1•4) الصـدر نغسه، ص A\&.
(|l| المُصنر نفسه، ص Ir| (IT)
(l|Y) نجيب عحفظ، حب تحت الطر ([القاهرة]: مكتبة مصر، [19VY])، ص
(11々) نجيب عیوظ، اللص والككلاب، ط \& (القاهرة: مكتبة مصر، 1977) (1970).





 يذعن الناس خوفاً من العقاب وعن طريت الترهيب، فإنهـم يذعنون في آخر الامر
 القناعات لانه كما قال احلدهم بأسف : "انتخاطر بأرواحنا في سبيل قضية خاسرة|"(IYY)

 مصـيرهـم الـحتـمـي مـؤكـديـن لأنفـسهـم ان "إرادة اللـله فـوق كـل ارادة وهـا عـلينا إلا (1ro) الر

هـنا أيضاً، ومن أجل مزيد من الاضاءة للنكشن عـن مفـاهيـم هذا اللنوع مـن الكرواية وشكنها الفنْي، نحاول ان نتعرف الى معالـتـها المتمـيزة للتحب والمرأة والموت وبأي أسلوب . يـكث الحـيـث في هنه الروايات على صعيل تجريدي عن قوة الحـب
 صعيد حسي، فنجد أن الحب بين الر جل والمرأة يتحوّل إلى نوع من الصراع والعرالك،






 اطار "اعبث القوي بالضععيف"، و "لنة الانتقام")، واللزج "بين السرور والرغبة الوحشية

(المصنر نغسه، ص (IVA)
(المصدر نفسه، ص (IV)
(IY.)
(المصدر نفسه، ص (IY) (IY (IY)
(ITY)
(المصلر نفسه، ص (IYY)
(ITE) المصدر نفسه، ص (IYY)
(IYO)
.197, IVE (IY7)
V $\varepsilon$ 。

 يترك آثّاراً عميقة وفراغاً مروعاً في النغس .

وليس مفهوم هذه الروايات للمرأة أقل وضوحأ ومأساوية، فهي لا تعيش في حالة عجز وخضوع فحسب، بل يتوقع منها أن ترضى بوضعها فلا تظهر اي تذمر
 شبابها، يعمل المجتمح (بما فيه النساء الأخريات) على كسر شُوكتها . لقد تمنّت لهـا





وتغهم رواية الخضوع الموت على أنه أمر غخيف فبل كل شيء، فيكون التعلق



 بالحوف حتى قبل ان يبيء"|(1rr)

وتتصل نزعة الخضوع والقيم المرافقة لها بعلاقات القوة والاستبداد وبانغلاق المجتمع على احتمالات تحوّل بنيته الطبقية، فالحقيقة المرة الثابتة كما تصوّرها الما روايات


 ويهتفون للمنتصر ايأ كان المنتصر، وينتظرون غخلّعأ لا يأتي إلا نادرأ ولوقت قصنير
 ويتبادلون الصراخ والشُتائم، ويستسلمون للضرب، ويتغنون بمواويل حزينة.... الخ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصر نفسه، ص (IYV) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IYY) الالصصر نفسه، ص ص } 087
\end{aligned}
$$

بذلك يظل المجتمع مغلقاً دائماً لا يسمح بالتحول الاجتماعي، وبحابة الي من ينقذ الناس من طغاته من دون جدوى.


 الفني في روايات زقاق المدق والثلائبة واولاد حارتنا وملحمهة الحرافيش







 للتمويه وليس لأسباب فنية، فيلجأ الى المأضي وليس للنحاضر حين يرني
 الوقت الذي بقصد الزمن الحالي

إن رواية الكرنك (وهي في رأيي رواية هزيلة فنياً، وربما تكون اسوأ ما كـبـه



 الإرهابي، ولكنهم يصرنون ونـون النظر عن ذلك بإطفاء الظمأ بالكأس ينهلون منها




$$
\begin{aligned}
& \text { المصدر نفسه، ص صو (IYV) }
\end{aligned}
$$


يخافون المخابرات حتى في خلواتهم الخاصة ويتجنبون حديث الميث السياسة، فيقول أحدهم (اذا دعت ضرورة الى الحّوض في موضوع وطني فلنتكلم متخيلين ان السيد






















 الشواهد الحمية على هذا ما ذكره ابن بابويه عن الإمام جعغر الذي قالل: پعانشروا

> (المصر (1\&) (1\&)
> . المصلر نفسه، ص (IZY)


الروائي لا تختلف كثيراً عمـا جاء في رواية السكرية من تمييز بين المتالة والفصـة




 ميلك الى الماركسية فأنا المح في كتاباتك تردداً في اعلان ايمانك. . . فلماذا التردد؟؟. .
 ضعيف الايمان بالفلسفات، ونظرتي اليها فنية أككئر منها فلسفية، ولعل الايل وايمان الوحيد


 بحرية الفكر والعقيدة في همابة قانون يخضع له الحاكمر والمحكوم.. .. ، وبتحقيق



 نظن، فقد تعرّض وهو في الثمانينبات ورغم المذر إلى ضربة خنجر في عنقه .

 "احياة وضيعة في ظل الططاردة")، ويسيطر عليه خوف شـيد فـيد من الوقوع في مصيدة كما تقول لنا قصة (موتف وداع)" من بجموعته القصصية شهر عسل (19V1) ):
 التفكير والتعب، نتقرح فروضاً جديدة، وطيلة الوقت نتلفت فيها حولنا بحذر ان
(1\&£)
r) -r. ص. ص (lavr



(1\&^) المصـدر نفسه، ص 1•1.

ترى حتى باكرآ في ذلك الوقت كان معفو يتخوّف أن يقتله رجال التنظيم وأن
يقع في الصيدة؟
r ـ ـ رواية اللامواجهة
تنطلق رواية اللامواجههة، مئل رواية الخضوع، من موقع نقد المجتمح وفضح
 هرب من الواقع الاجتماعي . هنا أيضاً تكون شخصصبات الرواية هغتربة عن المجتمع

 الإنسان انها تركز على نوع خاص من التصرف والمواقف في التعامل مع الواقع وعياولة


 من الادب النقدي الى جانب انواع اخرى .
اما ما أقصده بالادب النتدي في هذه الخالة فهو ذلك الادب التحرري، النـي الذي
 ويسعى لتطوير النظام العام بانظهار مشاكله وعيوبه خاصة، كما كما تؤثر في حياة الانير الانراد
 هذا يتميز (خاصة بالمقارنة مح الادب التوفيقي) بنزعته الاببداعية التجريبية ولغته الجديدة.

تنسحب شخصيات رواية اللامواجههة من الواقع الي عالم خاص من صنع خيلتها
 دون رأفة . وفد وصف جور

 اذ يتخلى فيه الإنسان عن اي كفاح لُتحقيق الننس في العالم المارجي|"(18)

Georg Lukacs, The Theory of the Novel; a Historico-philosophical Essay on the (1\&q)
Forms of Great Epic Literature, translated from the German by Anna Bostock (Cambridge, MA: M.I.T. Press, [1971]), pp. 113-114.

في رأبي أن رواية الللمواجهة في الكتابة العربية تتمئل أكثر ما تتمشل بروايتِن
 بالرغم من الاختلاف في المنطلقات والتفاوت في اسلوب التعبير الفني، تتفق الروايتان
 المجتمع العربي. وتتشابه الروايتان حتى في اختراع مسرح نشاطاتها او الملجأ الذي


 المتوسط. وربما يكون الفرق بين المكانَ الثابت والمكان المتحرك هو هو ما يميز بين بحفوط


 من دون جدوى، عن المتعة الجنسية والمب.
تلجأ شخصيات نرئرة فوق النيل الى العوامة كل مساء هربأ من واقعها البليد، وتمارس الادمان بشكل طقوسي، وتدور بينهم الجوزة فتسير حيانتهم في حركن ونة دائرية




 بسهولة فلُقُب بإله الجنس، وخالـن وعشيق ليلى زيدان، التي هي خريجة الجلمعة الأمريكية في القاهرة وتعمل متربرجمة في
 السيد وهو ناقد فني في الصحافة، وسنية كامل التي تخلت عن اولاردها ونا وزوجها وبا بعد


 فيراه البعض رمزأ حقيقياً للمقاومة حيال الموت. أما هو فيرى ان اهم ما ما في الدا فيا
 بالكيف ونتيات الليل الى العوامة، إذ يرى نفسه خادم السادة ينغّذ أوامرهم تاركاً لهم

(101) جبرا ابراهيم جبرا، الـلفينة (بيروت: دار النهار، .19v (100).

مسؤولية تصرفه ولا يتكلم إلا فيما ندر، على عكس مستخدميه.
لا تحب هذه الشُخصيات الهاربة عملها فتصبح حياتها انتقالآ آليآ من جو صالعمل

 عوامتهم حيث يسبحون في ملكوت الادمان . ولا يتقبل جو العو الـو امة من الحديث الا السخرية والعبث، رافضين أي مظهر من مظاهر إلمدية. وحتى النكتة قد لا لا يتقبلونها

 المعنى، معنى اي شيء. انهيار الايمان، الايمان بأي شيء الا والسير في المير المياة بدافى
 وسخرية. ويستوي الخير والشُ . . . وتموت القيم جميعاً وتنتهي الخضارة|"(10r)

وقد تهتم هذه الشخصيات في فترات نادرة بشرح اسبباب تجنبها للواقع وحتى
 رأينا او معاونتنا، وان التفكير بعـد ذلك لن يكدي شيئنا، وربما جر وراء وراءه الكـدر



 منه هدفأ لتدريبهـم"(1000)
 والمرأة والموت تبرز من خلال رواية ثُرثرة فوق النيل وكيف تعكس المن الواقع الطبقي؟ وطالا ان هناك ترابطا عضوياً بين الرؤية والشُرلّ ، نسأل ما طبيعة الاسلوب الفنـي الذي تعتمده بالمقارنة مع غيرها؟؟

في حالة اللامواجهة، ليس هنالك من قدرة على الحب رغم وجود حاجة إنسانية ماسة للانتماء. تفشل كل محاولاته في هذه الرواية، فتقول لنا ليلى زيدان انها التعا التذب نفسها بالحب العقيم وتوغل في الفضاء كسفينة كونية افلنت من مدارها"|(100) . تظن

Y ( 1 OY)

(102) المصلر نفسه، (10) (100)



انها تحب خالد عزوز الذِي يعتبر ان "الاباحية هي العلاج"، فلا يتمكن احدلمهما من الإسهام في إغناء حياة الآخر، لذلك تعلن ليلى زيدان بإحباط وخيبة الحبة أمل : (الويل لمن
 وفي غيابه . يقول أنيس زكي المحروم من الحب واللذي لا يقيم علاقات نسائية سوى
 عوامتنا. الفسق رذيلة في المجالس والمعاهد ولكننه حرية في عوامتنا . والنساء تقاليد ووثائق في البيوت ولكنهن مراهعة وفتنة في عوامتنالـ(10^)



 في صلب حياتها. عندما وصف علي السيد سمار المارة بأنها ذات شُخصية قوية، احتجت سنية كامل بقولها : "انها صفة منفرة في المرأة|"104)

ويبدو ان الواقع الطبقي الذي يـيـــونـه هو بين أهـم مــــادر العبث الذي

 الزمن، وببطء، ان قيم الجلدية في العمل التي تبنتها بحمماس لن تـقق لها لها النجاح الذي حلمت به وجاهلدت من اجلنه، فالمجتمع مغلق والافق مسني


 حساب الآخرين .

وفي ما يتعلق بأسلوب ثرثرية نوق النبل، فإن هذه الرواية تَدل دلالة واضحة


 كما رأينا) التي تغلب عليها الصيغة التقليدية في البنية العامة وبنية الجململة والمفردات

$$
\begin{aligned}
& \text { المصنر نفسه، ص (lov) } \\
& \text { (المصدر نفسه، ص ص المـر صو (IOA) }
\end{aligned}
$$

والصور . يمتاز أسلوب رواية ثرثرة فوق النبل عن اساليب أعماله الأخرى بالتداعيات




 فكرة الرواية وتَدد مزايا شخصصباتها ونز عاتها واهتمأماتها.

ومع أن ععفوظ تـكـن من ان يتـخلى عن نزعـة الوصف الموضوعي المـيادي



 عبد الناصر ني ذلك الوقت، ويجب أن يكون هو المتصود) . يستنطق انيس زكي حكيمأ قديماً اسماه "ايبو - ور" ينصح الفرعون:
(ان ندماءك قد كذبوا عليك
هذه سنوات حرب وبلاء
. . . ما هنا الذي حذث في مصر؟ ان النيل لا يزال بأتي بفيضانه

ان من كان لا يمتلك أضحى الآن من الأثرياء
يا ليتني رفعت صوتي في ذلك الوقت
. . . لديك الحكمة والبصيرة والعدالة
ولكنك تترك الفساد ينهش البلاد
انظر كيف تُتهن او امرك

وهل لك ان تأمر حتى يأتيك من يكدثك بالمقيقة؟)(171)
ويقترب نجيب كعفوظ في هذه الرواية من أن تكون له لغة وميلٌ شعريٌّ أكثر
مكا في رواياته الأخرى، وخاصة الواقعية منها. وإذا كنان محنوظ قد فشل في ايك
IYV - IYT (17 )

جانب من انتاجه الروائي الضخم فذلك لأنه لا يملك لغة خاصة به وقد جاءت لغته
 تداعيات انيس زكي الشعرية في ثرثرة نوق النبل :




("وثمة أسد واحد يلتهم اللحم ويرمي للآخرين بالعظام"(1)")

$$
\text { * } * \quad *
$$


معالجة أكثير عمتا وايجابية ووعياً ذاتياً من رواية ثرثرة فوق النيل . تعاني شخخصيات


 للاوهام والشُرب والجنس دون متعة واكتفاء، وينتهي بعضها باختيار الانتحار ويفشل البعض الآخر بايكاد خرج، فيظل في حالة تمزق وغربة منذ البداية تعرف شخصصيات السفينة أنها هاربة وتسعى لأن تجعل من البحر "جسر خلاصه . عصام السلمان، وهو مهندس عراقي، يدرك انه انه على السفينة للهرب لأسباب كثيرة اهمها انه فُشل في علاقته مع لمى ولم يستطع ان يكعل منها بحا بحره وزورقه
 تُمُّل (تفاهة العيشُ" في بلده. ويعاني الدكتور فالح حسيب في زواجه من من لمى من
 الويسكي، ويتألم بصمت ويفلسف مشُكلته فيقول إنه يعيش في عالم فرض عليه
 صوتي محتجأ، او مطالبآ، او مصرأ على إنسانيتي، دونا ان ان يضربني على رأسي|"(170)". لذلك ينساءل ايهما افضل، "اسيزيف يدفع صخِّنه عبيأ كل يوم، ام الانتحارّ؟" وفي

# برهة يأس غير عابرة بيتار الانتحار . <br>  (فلسطيني في الاربعين من عمره يزاول التحجارة بنجاح في الـي       <br> عن الآخرين من خلال الموار التالي بينه وبين الدكتور فالح حسيب: <br> (فالح: اننا في حالة يرئى لها. <br> وديع: ولكن تغيير هذه الحالة رهن بنا . <br> فالح: تتفاءل ونحن في طريقن الـنا الى المقصلة؟ <br>  <br> فالح : والمصصلة؟ <br> وديع : نهدها. <br> فالح: إحلم. <br> وديع : لا بأس أن احلم: ولم <br> فالح: وما هي المهمة؟ <br> وديع: المهمة يا دكتور هي كل شيء. فلسطين، المستقبل، الحرية. <br> فالح: اتفقنا اذن! <br> وديع: دكتور هل حقاً اتفقنا؟ <br> فالح: ماذا تشرب؟ <br> وديع: ويسكي <br>  <br> ولكن الحوار نفسه ني مفهوم شخصيات الرواية نوع من المهرب مئله مئل 

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر نفسه، ص (ITV) } \\
& \text { IKY _ المصدر نفسه، صم (ITA) }
\end{aligned}
$$

الويسكي والشُعر والرسم والــب. كل هذه عطش وتبقى في جفاف العطش . ان ان وجود مهمة في حياة وديع عساف لا يقلل من معرفته الواعية بانه يعيش في في حالة الة










هذا هو مصير أفراد الطبقة المديدة المتمسكة بغرديتها ومشغولة بذاتها واتها وباستعمال

 للتساؤل حول رواية السفينة كما تساءلنا حولا حول ثرثرثرة فوق النيل . ما ما رؤيتها للحب والمرأة والموت؟ وكيف تعكس الواقع الطبقي؟
في هذه الرواية أيضاً ليس هناكُ من قدرة على الحب رغم الحاجة الماسة للانتماء
 لإغناء حياة الآخر وانما للتأكيد على النّات من خلا في هذا المناخ يكتب احدهم قصيدة تعبْر عن جوهر اللقُقاءات التي تتشكل في الـفينة:

$$
\begin{aligned}
& \text { هل لنا ان نتقارب حتى } \\
& \text { نقول ان الذي بينا } \\
& \text { هو الآن الهوى؟ }
\end{aligned}
$$

خرافة!
أنجم نحن، يسبح كل في فلكه

$$
\begin{aligned}
& \text { (179) الالصدر نغسه، ص vA. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المصدر نفسه، ص صو (IV1) } \\
& \text { (المصد نغسه، ص عوا (IVY) }
\end{aligned}
$$

تقارب دون لقاء. . (ivr) .

ولا ينفصل مثل هنا الحب عن الفهوم التقليدي للمرأة. تخبرنا لمى نفسها بأنها

 يصر الرجال على ان تظل هدفاً او موضوعاً جنسياً، فيقول إحدهم: : (احمبهن همبعاً:






وربما ليس من الغريب ان تسود مثل هذه المناهيم في رواية السفينة كما سأدت في ثرثرة نوق النيل، فمجهمل شخخصباتها من الطبقة الوسطى الجديلة المنئغلة بنغسها،
 في انتمائها (بينها الطبيب والمهندس والتاجر والسياسي الحترف والشاعر .. . الخ. . ووضعها ووعيها.

ويبقى أن نتناول أسلوب الرواية باختصار . على عكس الرواية التوفيعية ورواية





 أكارس الذي يطير نحو النسمس فيخذله جناحاه، واسطورة سنذباد المسافر باستمرار، ،
(IVr)
(المصلر نفسه، ص ص^ (IVE)
الالمصلر نفسه، ص (IVO) المدر صو (IVI)
المصدر نغسه، ص (IVT)

والمسيح الذي يمشي فوق الماء، ويوحنا الصارخ في البرية معلنأ قرب قدورم غلّصر،

 مناخاً شعرياً وبعدأ عالمياً وزمنياً بعيد المدى .

وفي نهاية رحلة اللامواجهة والوهم، يكتشف الإنسان انه لا يقلّ تعاسة عما
كان عليه قبل بداياتها، فالوهم نفسه أصبح سجناً آخر .

## ؟ ـ رواية المجابهة والتمرد الفردي

تتغير الرؤية عند جيل من الروائيين والروائيات بتكوّن وعي اجتماعي وسياسي



 الواقع والوعي، تقلصت نزعات التوفيق والخضوع، وبيد وبدأت تنتشر النزعة النقدية التمردية في الكتابات العربية. ورافق ذلك ظهور الفرد المنمرد الـرافض
 الاستكشنافية من خلال الدخلول في حوار متوتر مع الذات والآخر والمجتمعع، كمـا يبدو من خلال الروايات التي كتبت في هذه المرحلة من قبل الجيل الجديد.
 تردية بدأت ربما بـ صراخ في ليل طويل ولج



 تاريخ طويل، وألف ليلة وليلتان)، وصنع الله ابراهيم في تلك الرائلـونة (1977) (1977)،

 السمان وحنان الشيخ. في هذه الروايات، وغيرها الكثئير، يظهر الإنسان كائنا مغترباً منغعلا بواقع قدعي تتحكم به قوى عاتية لا يتمكن من معايشتهها والانسجام معهيا، بل بل يرفضها ويتحداها ويدخل في بجابهة فردية غاضبة يائسة معها.

تنتمي هذه الروايات الم تيارات غختلفة بحسب الاطار النظري المعتمد هنا، وسنتاول بعضها في حينه. هنا، سنكتفي بتلك الروايات الرفضية التمردية واركز على

عدد منها، وخاصة تلك التي تصوزّ الإنسان على انه مغترب عن المجتمع والمؤسسات،


 يصارع منغرداً او ييأس ويتمحور حول ذاته وينشُنل بنغسه وقضاياه المناصة . ويمكنـا


 بها يخدم غاياته ومراميه.

تركز روايات جبر| ابراهيم جبر| على الفرد اللامنتمي، وإنـ إن كان له اهتمام بالقضـايا العـامة خاصة في رواياته الأخيرة . في روايته الأولى صراخ في في ليل طيل طويل


 انني جعلت منها ذريعة للتعبير عما اريد قوله، إذ قسمت نفسي الى أشتخاص كثيرين،


 ذهبت المه: نقل كنت اصر على اهمية اختبار المياة نفسها، غير آبَ للنتائجن" (IVv)

ولا تكون خارج العلاقات النُنائية سوى العزلة . يقول الراوي في في صراخ في



 بعد زمن الى شيء أشبه بقلعة منعزلة نائية لا يهتم أحد بمهابمتهها، الى أن تتداعى
وتتهدم من تلقاء "نفـهاي"(1VA")

وليس غريباً أن يعاني الفرد في هذه الحالة الضضجر والسأم من كل شيء، بها في
 تفقد المرأة إنسانيتها وتفرّدها وتصبع بجرد موضوع جنسي، فيقول أحد شُخصيات هنه

$$
\text { (IVV) جبرا ابر|هيم جبرا، صراخ ني بل طويل (بغداد: مطبعة العاني، 1900)، ص • ـ ـ } 11 .
$$

الرواية: (اان المرأة عندي بجموعة من المططوط والكتل ، وانا لذلك اعشّق جسمهـا،






أمام مثل هذه المعتقدات التي تجرّد الرأة من عقلها وإنسانيتها ليس من من النريب


 انقب في نفسي عن صلة بؤ لاء الاشخاصاص.

تؤكد لينا على حريتها وفرديتها في وجه كل المحاولات المستمرة من قبل العائلة

 حياتها بخطوط وأنوان لا عهد لهم .با كي تظهر اكتفاءها بذاتها :
ا(أنا قصر فخمّ، قصر كأروع قصور أباطرة روما . ولهذا القصر عبيده ودكاكينه

 ولا تتـح لأحد الولوج الى المّلكة الكبرى"، ثم تضيف: "هكذذا انا عالم مستقل ، لا
 في ذاتي|(111". وفي كل ذلك تشُعر ان لها "امطلق الحرية) في أختيار ما يلائمها . وفي روايتي ستة أيام (1971)، ينشغل سهِيل بتضايا مدينته دير البحر التي


 لمواجهة الحصار والمقاومة، يخرج سهـيل من الاجتماع العام ويرغب، لسبب ما، في ان ينفرد بنفسه ويتأمل في الأمور ملياً بعيداً عن الخطابة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر نفسه، ص (1Vq) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (النصدر نفسه، ص }
\end{aligned}
$$

يتطلع الى عقربي الساعة الكبيرة وسط دير البحر ويذكّر نفسه بأنهما لا يتحركان مان منذ


 المقاومة فليس بالإمكان الاستسلام رغم القنناعة بعوة العدو وضعفن الوطن الذي لا لا لا يُفع به سوى انه يملك تاريناً من البطولة والاستبسال .
 صنع اساطير تستنير بها أجيال المستقبل . ينغرد بنغسه خارج تيار الناس الناس، فهو يدرك انكا انه (افي مثل هذه الأوقات الحرجة يسنسلم الفرد لتيار الجمماعة. يجب ان ان يكون لـن له اقتناعه















 بالولادة المديدة وبيدء تاريخ آخر .

* $\quad *$
 يقول في مطلع كتاب التجليات)، رجع منفرداً ومنطوياً على ذاته في رواية الزيني

بر كات (1^r) الى الناريخ ليحتمي به ضد القـمع، بقدلد مـا أراد ان يظهر التُشابه في
 ليواجهه مبانُرة ومن دون اقنعة شفافة كما في كتاب التجليات التيات يسلك الإنسان النسان في




 رؤوسنا بالصخر؟؟ . . . عطن المدنيا أبلدي. عبث المان بالملكق لا ينتهي . الظلم كنيران المجوس لا ينطفىء. . . في الزمان دواء عظيم اسمه النسيان . . . . مـا العمر الا ذلا ذكرى




يرى فيصل دراج في دراسة له حول الرواية والتاريخ، كما تنعكس في رواية



 I 1 TV
 المملوكية) . ولكن الغرض ليس بجرد التُشبيه ولا حتى التوصل الى ان التمّ التمع مستمر مهمـا تغيرت الأزمنة . ذهب الغيطاني إلى الماضي لأن ذلك الزمن، كما كما يعود فيصل







. المصر نفسه، ص (1^7)
(IAv)


تستجيب لحاجات معنوية وأخلاقية وسياسية يمليها الحاضر المعاش"(1A9)

السادس عشر في عهد المماليك والسلطان الغور يلماري ليحدثنا بلغة بدائع الزهور في وقائع
 وهزيمة المامس من حزيران، فيقول لنا إن التاريخ لم يتغير كثيرأ وإن هناك دن دائماً من بكذر اهل مصر :
(يا أهالي مصر
استكينوا
استكينوا
ومن خالف شنق"|(194)
وفيما يلجأ الغيطاني للتاريخ بمقاصد راهنة وتلجأ شخصياته إما للخلوة او للـ الـي


 لا أعتبر رواية الزيني بر كات رواية خضوع، رغم الها تستخدم التاريا الثاريخ كوسيلة تستط



 الاضطراب النذي قد ينسى فيه الإنسان نفسه .

 التعجب والاستفهام، الف سؤال حائر بلا هداية، المدنيا كلها سؤلا آخر" ("9r"). وكثيرآ ما تبدأ الاسئلة من مقولة رفض الواقع الطبقي: (لا نقبل ابداً ان يجوع الخلقّ، وتستمتع القلة)(19r")، ومن مقولة اخرى (اتتكشُفِ" لنا من خلالهـا

$$
\begin{aligned}
& \text { (18•) الغيطلي، الزيني بركات، ص (19 (1) } \\
& \text { (191) المصلر نفسه، ص 191 (19Y } \\
& \text { (19Y) المصلر نفسه، ص (19Y) } \\
& \text { (19r) المصلر تفmه، م ع }
\end{aligned}
$$



 بالحركة ويترك الركود اللى ديمومة لا تنتهي، الا ان ان هنالك ما يدفعه للاعتراف الاف بحقيقة
 إحساس بقدوم (الالزمان المرتجى")، فبعد سنوات (استجيء الايام السعيلدة") و"لن يستقر



 "أهلي مصر اسنكينوا . . .


 البحث عن الثائرين الذي حرّكوا الضمائر فانتصروا بمونهم على ألموت من أمثال سيد الميد


 جور، ولأن (الموت موتان)، موت اعظم وموت اصنر ، اما الموت الاعظم فيتمئل في السكوت على الجور"(r.r)

وقد تولّد من هذه الرؤية أسلوب فني شعري متحرر وشكل جديد مستمد من القص الشُعبي أكثر منه من التقاليد الادبية. تسيل اللغة بعفوية كالماء متحررة من

$$
\begin{aligned}
& \text { (199) المصدر نفسه، وجمال الغيطاني، كتاب النجليات (بيروت؛ القاهرة: دار الشُروق، •199) . } \\
& \text { (Y••) الغيطاني، كناب التجليات، ص } 10 \text { ( } 10 \text { ( الم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصلر نفسه، ص (Y.Y) } \\
& \text { (Y. (Y) المصدر نفسه، ص ص0 (Y) }
\end{aligned}
$$

V7.

القوالب والاوصاف والتعابير المستهلكة، وتتخذ صورأ وانشكالاً خاصة با ونا ونابعة من ذاتها. من ذلك قوله في رواية الزيني بركات: ("تبقى الكلمات معلقَة في فراغ البيت")

 ما كان يتمّ لو لم ينـّأ حس بفردية متفردة .




 العائلات البارزة وجشُع البرجوازية الجديدة الصاعـئة من مثقفين وسياسين وحقائق (النُنس اللي فوق" و(النانس اللي تحت"، وتغضح ما خفي من مقولات الثورة واللقاومة والصمود، وتعرّي زيف الذكورية.



 الصعب ان نمتزَ بين مقولة (افي سبيل الوطن تهون الحياةه) ومقولة (افي سبيل الحمياة
هrون الوطن"(•(i)"

وفي الصنحة الأولى من رواية عبّاد الشمس(1)


 أريد. أنا حرة، اقطع الشارع متى أريد ولا انتظر ضوءأ هنهم . أصنع ضوئي بنغسي" .
(T11) سحر خليفة، عبّاد الشمس، رواية (القدس: [دار الكاتب]، •191).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y. الغيطاني، الزبني بركات، ص ع•Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصر نفـهن، ص (Y-N) }
\end{aligned}
$$

ولسحر خليفة موقفها الواضح الرافض لمفاهيم الرجولة وللثقافة الذكورية، وترفض ان

 تحرير الوطن وتحرير المرأة.



 التاريخ الفلسطيني وانتهاء أمره وخروجه على الإرادة الفلسطينية . كانت لـهم أحلامهـم
 فقد سيطرت الوصولية والمصالح الحناصة على مصلتحة الوطن . وبذلك ساد إحسـاس



إن روايـة التمرد الفردي التي تصوّر الإنسـان في حـالة اغتراب عن المجتـمع
 كما ترفض علاقات القوة بشكل خاص . وتعبْر رواية التمرد الفردي هذه عن القلق
 للتحرّر على صعيل الرؤية والمفاهيم والمواقف وأساليب التعبير في صراعها مع التقاليد



 والإيجاز والتداعيات الشعرية. وهو أدب ينطلتق من الحقائق النسببية المتصارعة، ولذلك هو في حالة بحث دائم ومستقل .

0 - رواية التغيير الثوري
إن رواية التغيير الثوري، كما أحذّدها هنا، ربما لم تكتب بعل . أقول ذلك ليس لأنني أفكر بمقتضى نموذج مئلي بعيد المنالن، بل باعتبار أن ملامع مثل هنا هنا النوع من الرواية لا تزال في حالة تكوّن بطيء . وقد يمدث انحسار فيها أو عودة عنها، ولكن
(YIT) سحر خليفة، المبراث (بيروت: دار الآداب، 199V)، ص .YV.

الأحوال والعلاقات التي أدت إلى ظهورها في الأصل لا تزال قائمة. ومن الواضح أن




في رأيي أن رواية التغيير الثوري نتاج حصول رؤية فنية جديدة شاملة للمجتمع
 تناقض وصرإع وليس في حالة انسجام وتوازن، فتركز الرواية على علاقات الـاتِ القوة والاستغلال وتُعنى بإبراز صوت من لا صوت لهـم في التاريخ، والبر والبحث في في حالة

 على تغيير الواقع، ورفض الثقافة السائدة من مواقع الطبقات الشُعبية والشُعوب


 حيث انه ينبثق بعفوية من التجربة الإنسانية، فليس في عرفها شونا شكل روائي جاهن الاهن موروث ومتعارف عليه مسبقاً، فالتعبير الفني الثوري ينبثّ انبـاقاً عفوياً من التجربة ذاتها وجدلية العلاقات، فاذا كانت الرؤية ثورية كذلك تكون الاشكال والاساليب واللغة.

ليست هذه العناصر والملامح، وربما غيرها، لائحة من التوصيات والمقاييس الصارمة، كما لو اننا بصلد التمسك بعقيدة فنية جامدة. انتا بصلد المد المديث عن رؤية ثورية منفتحة تتمثل بنسب متفاوتة في اعمال روائية عربية معاصرة، نتناول بعضا بلمها هنا
 الثوري، بالمقارنة مع الانواع الروائية الأخرى التي تناولناها سابقاً . وكي يتمكن الادبا
 السياسي. في الواقع أن الالتزام الضيق بحتزب أو نظام وسلطة أو عقيدة يقًلل من قدرة الادب على التأثير بالمجتمع، ولكن أكثر ما يسيء الئه المئ الميلَ إلى تبسيط القضايا


 اجتماعية كانت أو ثقافية أو سياسية

[^14]هنا يجـر بنا أن نمتيز بين مصلرين من معادر رو/ية التغيير الثوري، وإن إن كان من الصعب الفصل بينهما، فيتمثل المصدر الأول بأعمال روائية تنطلق في الأساس

 وأشير بالروايات الثورية الى تلك الأعمال التي كتبها يوسف إدريس وعبد الرمي الرمن

 حيدر وبهاء طاهر وهاني الراهب وكتاباتي شخصياً.


 حبيبي وغسان كنفاني وعحمد ديب وكاتب ياسين وآسيا الجبار والطاهر وطار تتضمن
 مينة رواية الأرض) ويوسف ادريس وغيرهم.
 المؤشرات الأولى باتجاه ولادة الأدب النوري في الادبـ ألوب العـربي المعاصر . مهـمـا قيل

 اعتبارها تُهيداً للرواية الثورية. تحرّر جبران من الرؤية الثراية الثنائية للحياة ومنها ثنائيات

 الختلاف وتناقض وصراع، واعتبر أن العنصر الأساسي وراء الخيلل الاجنتماعي علئي عدم
 العواصف، إلى جانب "ابناء الكآبة . . . الذين هدموا الباستيل" ضلد (ابناء المسرات فيرات


 حب الـذات، وليس انعططاف النقوي على الضـعيف إلا شـكـلا من أشكال التـفوق والافتحار|"(10)

وثار جبران في روايته الأجنحة المتكسرة (1911) ضد القهر الاجتماعي كما

> (Y/0) انظر : (الجنية الساحرة،،") و"حفار القبور ،" في: جبران خليل جبران، العواصف

مارسته المؤسسات السياسية والعائلية والدينية، وبوصنه ينتهي بالإنسان إل الـنضوع والامتثـال القسري. صوّر سلمى كرامي على أنها ضحـية والاعبدة ذليلة في مواكب النساء الشرقيات"، ، فلا تغادر احداهن "امنزل والدها الما المحبوب إلا لتضع عنفها تحت نير
 التاسية") . كذلك رأى أن أرواح الشُعب ("تنتفض في مقابض الكهان وانيان والمُعوذين"، فصرخ من أعماق جريكة "ادينكم رياء ودنياكم أدعاء")، ويسأل (أي مسيحي
 الشُرق ويظل كريماً بين الناس؟ه(T1T)
ولم يكن ترد جبران على الدين بشخخص أنبيائه وتعاليمه الروحية الأصيلة، بل بل بمؤسساته التي تكوّنت لها مصالح وارتباطات خاصن الـا




 الأشعار التي كتبها" .

وفال الشاعر أدونيس إن جبران "اكان يجمع في شتخصه صوت الثائر وصوت






الى الكثيف والابداع"(r) (r)
بين أوائل الروايات التـي تـلـك بعض مـلامح رواية التـتحول الـئوري رواية
 يومبات نائب في الأرياف للحكيمبم) تصوّر القرية الالعرية في حالة تناقض وصرأع
(Y/T)
(الــمر (10 (Y/V)

(T1q) سميد، حركبة الإبداع: درامـات ني الأدب العربي المدبث، ص (؟.


طبقي بين الفلاحين والقوى المسيطرة، التي تشمل الاقطاع والعمدة والمأمور والـكـومة




 بحلقة اخرى من الرعب هي حلقة اضطهاد المصريين لحساب الانكليز

وينبثق من هذا الواقع إحساس عميق بالاغتراب، فيستنتج الفلاحون أن حياته
 والارض والمحاصيل. ويعبتر الفالاح المصري عن إحساسه بالاغتراب بقوله: (اعطشـان



 الإمكان دائماً أن يبدأ من جديد||(TY)
 يدركون، ان المؤسسة الدينية تحضهم على الطاعة باعتبار ان طاعة أولي الأمر ركن من



 ضدهم حين تكون وظيفتها الأساسية تطبيق مئل هذه القوانين الجلائرة.

 وحضارة الصمت السائدة وواقعية المؤلف تحيل الرواية إل عمل يكاد أن أن يكتفي برسم
 وتفصيلي للواقع الطبقي في القرية، مركزة اهتمامها على شريجة الغرابوة او الترحيلة في

$$
\begin{aligned}
& \text {. lor (YYI) } \\
& \text { الالصدر نفسه، (YY (YY) } \\
& \text { (YYY) يوسف ادريس، المرام (القاهرة: روايات الهلالل، 1970) (YYY) } \\
& \text { (HY\&) }
\end{aligned}
$$

أسطل الهرم الطبقي. ينظر اليهم الآخرون بما فيهم شُريجة نقيرة أخرى هي شريكة
 الترحيلّة، تكون المرأة الفلاحة أكثر الكائنات تعر ضأل للقهر والاستغلالل . إنها ضحبية الواقع الطبقي وحضارة الصمت والقمع المستمد من مؤسسات العائلة والدين، فتبدأ حياتها في الرواية بالتعرض لاغتصاب جنسي وتنتهي بموت شنيع بطيء. وتظل النوّ المورة في الرواية مشروعأ صامتأ ضمن المدود المرسومة من فبل المؤلن كما هي مرسومة من قبل المجتمع القهري، كما تظل الضححية ضحية عاجزة لا تقوى على الثّثورة أو حتى التمرد

يبرز من خلال رواية الحرام أن الغرابوة هم ضهابا القهر الطبقي، وأن هناك تصادمأ طبقياً (الأمر الذي يختلف عن الصراع الطبقي النظم)، ولكن فلاحي العزبة


 هو سره الباتع (YY0) ان الحضارة التقليدية (وكثيراً ما تك تكون في زمن العّمع الصارم حضارة صمت لا حضارة تُرد) تسمح بالنشجار ولا تسمح بالتمر التمرد أو الثورة، إلا فلا في


 رواية عودة الروح لتوفيت الـكيميم كما أظهرنا سابقاً، فيقول هنا فنا في فصة سره الباتع




 بمفاهيم سائدة تبناها كل من توفيق الحكيم وحتى يوسف الماريس : اعجيبون هؤلاء
 من قدراته العقلية ويُدَّم الينا على أنه إنسان عاطني فحسب، فيسطط يوسف ادريس

التصبر:

> IVo الصدر نفسه، صY) (YY )


كذلك في فجوة أسطورة الفصم بين العقل والقلب، وهذا ليس مكانه الطبيعي كما هو مكان توفيق الحكيم الأليف.
 متناهية غبر مألوفة في الأدب العربي، رحلة من أكثيُر أحياء القاهرة ثروة إلى إلى أكثرها






 الر حلة في أزقةة ضيقة تكذّست حولها البيوت واختلط فبها الحابل بالنابل, وزعيق












$$
\begin{aligned}
& \text {.V. المصر نفس، ص (YYY) }
\end{aligned}
$$

يتقدمون اليه (اصـامتين وينحنون على يده يقبلونها"(YrV)". ويفرض السلطان الصمت جامعا في صورته صورنَي الأب والله، فيسعى الفلاح للاحتماء بمن هم







 يعلن بوضوح: (انتي مهلدد دائماً، وأعيشُ ثقافياً على ما يرسمه الآلخرون لي، وأحاط أحا
 الشخصصيات ـ وهنا ما يميزها عن شن شخصيات كمفوظ الماضعة ـ تصر على أن يكون لها أهوات بقدر ما يصر المُجتمع على أن يسلبها أصواتها . ويتمتع صنع الله ابراهيم بقدرة هائلة على الوصف التما التفصيلي حتى للأمور العادية
 الإنسان ألفَرد وهامشيته بالمقارنة مع ضخامة الأشياء حوله . أكئر ما نا نلحظ أن هناك أك نظاماً طاغياً يقوم على الحوف والتمبييز الطبقي حيث اركل إنسان يمب أن يعرف

 قامته ارتفاع عرش فرعون . وأمامه انحنى طابور من القاده المادة العسكريين في حجم حامل المل المظلة||(V\&T)
 الآخر . . . رمسيس الملك يتعبد لرمسيس الالالهس||(18r) ويبلغ صنع الله ابر|هيم مستويات فنية أخرى في روايته التأريغية ذات(Y\&"،



( المصدر نفسه، ص ع \&
( المصدر نفسه، ص (Y


$$
\begin{aligned}
& \text { (المصلر نفسه، ص } 97 \text { (YYV) }
\end{aligned}
$$

حيث تتداخل غختلف انواع النصوص والوقائع المنقولة عن الصحف الانصرية، قاصداً أن يعكس الجو الإعلامي العام الذي أحاط بمصائر شخصصيات الرواية. الإنسان هنا

 الناصر أصبح مستحيلا في عهد السادات، الذي كثّر فيه تداول أنباء النضائح وقصص



 النعيم اللي ربنا ادهولي عايش متهني. لهذا أحس بالفقير أكتُر وأعبر عنه أكثر من




وتخبرنا رواية ذات أن رئيس بجلس السُورى الدكتور علي لطفي طالبَ (العمالَ
 وسرح اللواء علي خليل رئيس حي الزيتون أن الغرق نرج في في بالوعة المجاري المنمتو المة

 الإسلام قوامها الإيمان بالآلخرة، فلالوت بلائلاية لحياة ألخرى هي الحياة الحقيقية، ودولة






$$
\begin{aligned}
& \text { (Y\&q) المصدر نفسه، ص (YOA) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصر نفسه، ص (YOI) المصـ، }
\end{aligned}
$$


ويظهر التوجه الئوزي خاصة في الانتاج الروائي الفلسطيني (غسان كنفاني الذي




 أن نشير بشكل خالص إلى ناحيتين أسانسيتين في مُل هنه النروايات وغيرها:

 والاهنأف والآلام والأفرأح واحـدة. لأن تضية المجتمع هي تضية الإنسان، والعكس
 نجد أَن المعاناة تكون واحدة . هذا ما ما حاولت أن أجسلده شـخصياً في روايتي ستة أيام (1971) (إذ جعلت المجتمع بطل الرواية من دون أن يكون ذلك علك علي حساب إبراز










 كيانه. إنه بلا كيان. يتهلم مثل ابنية القدس القديمة. يمتلىء بالحفر مثل شوالرع بيت

$$
\begin{aligned}
& \text { (YOr) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصنر نفسيه، ص (YOY) }
\end{aligned}
$$

 رام الله. يلتصق بذلّ إلى إلأرض مئل سجاد غزهة")

وقد أدى هذا النزوع نحو التوحد إلى ضرورة خلق أشكال فنية غير جاهزة من




 الفواصل المكانية والزمنية في إطار التوحد النغسي.

وهناك ثانياً مسألة المشاركة الفعلية والحوض في المعاركُ الحقيقية التي يعيشها

 تفرض من المنارج. وحين ترفض رواية التغيير الثوري النظام اللمائلد ويبلو أنها تدعو



 تتخذ التعابير أشكالاً وصوراً جديدة وفريدة ويخيلة طليقة.

من هذه الناحية، تشتركُ روايدة التغيير الثوري مع رواية التهرد الفردي برفضها الثقافة السائدة وبتشديدها على أهمية الإبدأع الفني في الكُكتابة الروائية. غير أنها تختلف






 وبالكتابة انطلاقأ من المعاناة الإنسانية والفنية في آن معا. هنا يمكنني أن أشير إلى روايات غسان كنفاني (14Yヶ ـ ا4Vr ) الذي ربط
(rov) الصـر نفس،، ص (ro

مصيره بمصير شعبه كتابة وعملا"، فتوحدت معاناة شعبه بمعاناته المخاصة، وتثّل في صوته، صوت الفلسطنيين المتتلعين ـ المنغيين ـ المسحوقين ـ المكانحين . لقد تمثّل في

 الفلسطينية. في روايته رجال في الشـمس يظهر بشركل فريد كيف ان ان الفلسطيني مهـد



 وتنتهي بالراديو، أما موته فيكون اختناقاً عبيّياً من دون أن يخوض أية معركة حتى مع

ويختار كنغاني بعد الخأمس من حزيران/يونيو نوعاً آخر من الموت يبدأ بالتحرر





 الفلسطيني أن التخلص من الوحل في المخيم لا يكون بجرفه كلما هطل المطر، بل بل
 خضوعي انسجامي، أما سد مزراب السماء فتحول راديكالي باتجاه التعامل مع مصادر المشكلة التي لا تُلَ من دون تغيير الواقع الذي نسُأت عنه

يظهر هذا النحول أيضاً في أعمال إميل حبيبي (19Y६ ـ ـ 1997) فنكتشف تطوراً في العلاقات والمفاهيم في المياة الفلسطينية نتيجة للتحولات التاريخية الناية . يظهر


 والفصل وليس غريباً في هذه الدنيا"(•7") كذلك تبدلت حياة عجوز حين حضرت
(YON) غسان كنفاني، ام سعد (بيروت: دار العودة، 1979) (YO9)
(Y09) إميل حيبي، سدانسية الأيام الستة، رواية من الأرض المحتلة (بيروت: دار العودة، 1979) .
(Yロ・) المـدر ننسيه، ص 19.

ابنتها لزيارتها فصارت (اتبتسم ابتسامة لم أر مئلها في حياتي، أشبه بآثار موج على رمل سُاطىء في ساعة الجززر|(171) (1) وفي زمن التغير ألثوري يتغير حتى مفهوم الماضي





 توفيق المكيم.

ويتخذ التحوّل شكلاً آَخر في رواية الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد ابي النحس





 ما أسماه المخيلة الشُرقيةَ . إنه تَوّل من الخضوع إلى الثورة
 الداخل كانوا قد اعتادوا تقبّل تعاستهم باعتبار أن وضعهم كائلم كان من الممكن أن يكون




 مشُل هذه التقية وهذه العجيبة، كتب الشاعر توفيق زيّاد:
سن أحفر رقم قسيمة سلبت

$$
\begin{aligned}
& \text { (YTI) } \\
& \text { MV _ Y T المصر نقسه (YTY) } \\
& \text { (المصلر نفسه، صر (Y TY) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وبيوت أهلها التـي نسفت } \\
& \text { وأشجاري التي اقتلعت } \\
& \text { وكل زهرة برية سحقت } \\
& \text { لكي أذكر } \\
& \text { سأبقى دائماً أحفر } \\
& \text { جميع نصول مأساتي } \\
& \text { وكل مراحل النكبة } \\
& \text { من المبة } \\
& \text { إلى القبة } \\
& \text { على زيتونة } \\
& \text { في ساحة البـار }
\end{aligned}
$$

ولكنـن أحوال الفلسطينيين تستمر على حالها بانتظار حصول الوعي الثوري. وبهذا كان شأنهم شأن العيس في بيت الشعر التلي:
كالـعيس في البـيداء يـتـنـها الظما والماء فــوق ظــــــورهــا بحــمــون







 المرة، وييأسون في حين لا منـجاة لهـم من الموت سوى هـنـا النـفق؟| حفرت السنطة الفلسطينية من خلال الاتفاقيات السلمية التي وقَعتها نفقآ للوصول إلى فلسطين فوجدت نفسها في معتقل اسرائيل مُحاطة بالأسلاكُ ألسّائكة؟
(Y (Y) إمل حبيبي، سرايا بنت النول (Y) (Y91) ).

ألم يكن ذلك تماماً هو النفقق الذي دخله إميل حبيبي نفسه من موقع اليأس المطلق منتظرأ عروس البحر فقبل جائزة قدمتها له دولة المّا اسرائيل؟ وها قد أد أوغل العرب في الصشحراء بحثاً عن واحة واپاختلطت المعلم فتاهواهوا عن مواقع ما ما حفظوه من ماء



 فقد اعترف في سرايا بنت الغول: ا„داومتُ، على هذا الخيال، صبا صباحاً صباحاحاً، قرابة

 يختبر الإنسان المسرة والحسرة في آن معاً . وقد توفي إميل حبيل المبيبي وهو يسألل : اهل

 الحر لا بما يفرض علينا فرضاً ومن موقع الضعف في مواجهة مواقع القوة.

وكما انتجت الثورة الفلسطينية كتاباتها الثورية، متمثلة بأعمال غسـان كنفاني
 قبل ذلك. مهما كانت صحة، أو خطأ، مقولة عبد الكبير الخطبيبي بأن الثورة

 واندجت بهم فأنتجوا ادباً متميزأ وصادقاً في التزامه، وصارت الكلمة سلاحاً.

نظر عحمـد ديب (•19ヶ ـ ) إلى ما وراء الأحداث السياسبة مركز آ على تحوّل


 ولاء الفلسطيني في رواية إمبل حبيبي، فهو كطفل لم لم يكن يجرؤ على مواجل المهة أبناء التجار والملاكين والموظفين الاغنياء. كان يهمه باللدرجة الأولى أن يعيش لا لا أن يموت
 بدأت تباشير الثورة، "كان يكس أن الأمور لا تجري على النحو الذي يرضيه. .. كان

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصر نفسه، ص (YıA) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المصلر نفسه، ص (YV•) }
\end{aligned}
$$

ينتظر من الحياة شيئًاً آَخر . . . وكان يتألم، لا لأنه طفل، بل لأنه قد أُلقي في عالم



 حاصرت الشعب من ختلف الاتجاهات فأصبح مذنباً مسبقاً . وهكذا "احل في الأرض

في الجزائر كما في فلسطين، يبرّر الأجانب مشـروعهـم الاستعـمـاري باسمـ














(YVI)

$$
\begin{aligned}
& \text {. المصلدر نفسه، ص (YYY) } \\
& \text { المصدر نفسه، ص ص صبر (YYY) } \\
& \text { Tالمصدر نفسه، ص ص (YVE) } \\
& \text { (المصدر نفسه، ص (YVO) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. E\{V المصلدر نفسه، ص صو (YVV) }
\end{aligned}
$$

الشُعب لإنسانيته. في سبيل تحقيق هذه الأهداف، قال أحدهم : "الن تجدينا الطرق
 نبدل العالم والإنسان . .. ولكن لا لا بد أولاً من هدم كل شيء (rva)

وقد صنْفت الباحثة عايدة بامية أعمال عحمد ديب إلى فئتين : فئة ما قبـل



 (197Y)، وفيها رؤية مثيرة للحياة في مدينة تعيشن فترة مضطربة وتتعرّض لتُوى
 مضطرب بسبب تبدل الأحوال والشُكوك والمخاوف والمفاجآت. وهناك الك دهليز تعقبه دهاليز بعضها ضمن البعض، وأحلام مبعثرة، فلا يدرك الإنسان كيف يتوجّه وهو معرّض لضغوط متناقضة.

ونجد هذه الروح الثورية - في بعديها السياسي والاجتماعي النغسي - في أعمال
 بوجدرة والطاهر وطار وواسيني الأعرج وغيرهم. تتمثل في رواية نجمة (1907)

 بإمكان أحد أن يدجّنها أو يوجهه حياتها بغير الاتجاه الذي تريده لنفسها وليا، وهما مصدر

 يتأصل في أُمته كي يكون مبدعأ واعتبر أن الثّورة الحقيقية تبدأ بعد حرب التحرير . سجن كاتب ياسين وعذب بعد مظاهرات عام 19 وه وهو في السادسة عشرة


 وحدة الجزائر بالأصدقاء الأربعة وبموت الأخضر وبعئه . أما كاتب الـأب ياسين فظل حتى

اما الجوانب النفسية والاجتماعية للثورة فتنعكس في روايات آسيا الجببار التي
(المصدر نفسه، ص (Y२Q)

VVA

 اللرأة وسعيها المرير للتُحرر . نقد رأت في حرب التحرير عاملألأْمهمأ في التحرر الاجتماعي والنُسي وأوضحت طبيعة الصرأع بين العصرنة واللتاليد، خاصة في حيانيا


 الأخيرة، كما في أعمالهـا السابقة، كانت دائماً تبحث عن هن هوية ضائبأبة. وبين انتاجاتها الأخيرة كتاب بعنوان الجزائر البِضاء تتحدث فيه عن أوجاع الجزائر من خلال اغتيال عدد من المئقفين الجزائريين.

وتغضح روايات رشيد بوجلرة، وخاصة رواية التطليق (وهي روايته الأولى 1979)، شراسة الأب وهزالة سلطريته وسلطوية طبتة حكام الجزائر بعد الاستقالال، وقد أطلق عليهم تسمية العشيرة التي تحب اقتناء المجوهراتات وترده ضـد الأب هو
 الطبقي الجديد وسوء توزيع الثروة، وانتقد نزعة توظيف الدين الأغراض سيانيانية، وتناول مسألة اضطهاد المرأة. وبين أعماله النفكك والملزون العنبد وألفـ عام من
 أو يصبح مريضاً مزمنأ، واعتبر أنه في كتابته مرتبط بطفولته التي هي طنولة ولادة الجزائر الجديدة، وهي ولادة عسيرة. بدأ الكتابة بالفرنسية، ولكنّه كآن دائمأ يشعر باللنب والمنين للعربية، ويرى ذلك ضرورة في الكتابة عن المشاركة والإسهام في
 احتالال الجزائر وضياع الهوية والبحث عن جع شتاتها المبثر

 والتقدمين المنشغلين بمهمات الثورة الالجتماعية أيضأ. وتنتهي المواجهة بموت رمور

 الجزائريين، والللاز لقيط لا تتذكر حتى أمه من هو أبوه (والمعنى المجازي للاز هو البطل في غير لغن قومه، أما عننهم فإنه اللقيط أو كل أعور يُشتشاءم منه)، وبرز إلى
 rov المصنر نفـه، صر، (YNY)
 وكان لا بد من اختيار النورة والوقوف إلى جاني






 وني أسلوبه الكتابي، وهو ما يذكرنا بالعقاد وتوفيق الحكيم أحياناً. تتكرر صصورة المرأة
 النافذة أن هنالك شبهآ بين المرأة والنوم من حيث الدي الدلال فـ ا(كلاهما تطلبه فينأى وتتركه









وما قيل حول نظرته التقليدية يمكن أن يقال عن لغته وأسلوبيه الفني في البني
 الزرق بهذا الوصف السقيم: (أما المعارك، أما الأهوال، أما النـيران التي يؤرثها

$$
\begin{aligned}
& \text { lالمصدر نفسه، ص (YAY) } \\
& \text { ( المصدر نفسه، ص (YAZ) }
\end{aligned}
$$


(VAT) المصلر نفسه، ص (YA)




القتال، فتفغر أشداقها وغتد. .. ، أما الأثشلاء وهي تتناثر ، والدماء وهي تسيل،
 كذلك بمبالنـات مفتعلة كقوله في هذه الرواية: اؤنوأنوف ذات عجرات اترات ضخمة كالشُوندرات المهر القانية||(14)، وبصورة تقليدية في الصفتحة ذاتها : صالريح ظلت

 الإبشارة إلم عدد كبير منها في غتلف أعمال حنا مينة . اللهم هنا أن نلفت النظا الفجوة بين تقدمينه السياسية وعسكه بالفنهيم والقيم والأساليب التقليدية الاجتماعية والفنية

 غختلفة. ليس من الغريب إذأ أن يرى منصور عبد السلام في في رواية الاشُجار .. . واغتبال مرزوق أن حالة الإنسان في الأرض تزداد بؤساً يوماً بعد آخر فيقول بإحساس




بمئل هذا الهاجس الاجتماعي يتكون الملم لتغيير العالم ويعاد النظر بكل شئ
 سيدي، بجوسي، لا أعرف"، ثم يتول عن المدندينين : أأنا أعرف هذا النوع من البشُر . الدين عندهم مئل الستارة، دائماً لها وجهانه .. . إنهم يسرقونون، يُندعون، يكذبون، وبعد ذلك ركعة تسّح ما تقدم من اللنوب وما تأخر (rar). بالتاريخ المكتوب نفسه فيعتبره ركامأ امن الأكاذيب والافتراءاتات، . إنه تاريخ اللموك






> (Yq•) مينة، المصابيت الزرت، ص Y Y.


$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر نفسه، ص (Y Qr) }
\end{aligned}
$$



وتقوم رواية مدن الملح على المواجهة التي تتمثل بشخ ألـص متعب الهـذال الذي





 "(وحين يعود ستكون (ب) عودته كريح السموم، قوية كاسحة، ، لا يمكن أحد أن أن يردها أو

 إلا أن الرواية تسجيل لتطور المجتمع في المزيرة العربية نتيجة لاكتشاف النـئ النفط. هنا

 الذي خفف من غلوائه تَحرك اللغة وعفويتها وتدفقنها وحيوية الشُخصيات، والتمازج
بين الواقع والمتخيل .

 الإنسانية بكل أبعادها وتشعبباتها فتكاد تختصر بالجملة الأولى المُعمة بالمعاني : احين بدا
موتِ وشيكاً. . اطلقوا سراحي!

أما النُورية التي نبحث عنها فتبدأ باستيعاب المشكلة التي يراهـا في ا(الهزيمة
 السجن الطويل، سـجن الآباء والأديانان والاقوياء|"(99) . ونجذدها أكثئر ما نجلدها في

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y90) (Y98) عبد الملرمن منيف، مدن الملع ـ النيه، رواية (بيروت: المؤسسة المربية للدراسات والنشتر، } \\
& \text {. } \wedge \text { * (19А乏 } \\
& \text {.1. المصر نفسه، ص (YQ7) } \\
& \text { (المصدر نفسه، صو (YQV) } \\
& \text { (YQA) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصر نفسه، صه (YQ) }
\end{aligned}
$$

اللوقف من النظام العام حين يكاول أن يرسَخ قناعتنا بأن نظامأ من هذا النوع "لا







كانت هذه بعض مالمح رواية التنير التُوري وتجلياتها في عدد من الروايات العربية التي تناولتها باختصار من فبيل بجرد إعطاء امثلة عن هنا استعراض غختلف الروايات التي يمكن اعتبار ها ثورية. إن الككتابة الثورية ليست بجرد


 وتعبر عنها بلغة جديدة وأسلوب فني مبنكر . إن الكتابة النورية تبدأ من من رنف الوصاية والثقافة السائدة وتتكوّن تلقائياً نتيجة لحصول وعي جديد ورؤية خاصة شاملة.

ولأن التكوّن الثؤوري لا يكتمل دفعة واحدة بل يتكامل وينضج تدريياً ومن خلال التعامل مع التضضابا الكبرى على أرض الواقع، يظل عملية استكثـافية باتجاه مستقبل مغنم بالفقاجآت. ويمكنتي أن أثشير هنا أيضاً إل أن هذه الملامح والتجليات تدلز على حدودية الفرضية التي تُؤكد أن الأدب يعكس الواقع نحسب، وتدعم
 الصراع لتغيير الواقع وإعادة بنائه أو استبداله بواقع آخر هو نقيض لهـ به بل نرى أنِ ألكتابة الثورية كتابة فعل بالواقع أكثر منها مسالة انفعال بالأحبا دقيًا في أبعادها كافة ـ وبيلا تكون الكتابة الثورية الثوية رسالة إبداعية، وفي صلب رسالتها الإسهام في خلق وعي جديد بالتناتضات التي تغزّب الإنسان وتعوّله إلى سلعة ينم تبادلها ني سوق العلاقات.

كذلك تدل الكتابة الثورية على عحدودية الفُرضية التي تقول بوجود تصادم بين
 الحلق والتفكير النقدي التأملي في إطار الصراع الإنساني المحتدم . إن روايات التيات التغيير
 والرمزية بانبثاف المرمز من واقع التجارب الإنسانية، وبالتعمق في الوافق المالحليل وحتى


 يصبح بإمكان الرمز أن يغني الرواية فنياً ويكثف من مدلو لون لاتها وإيماءاتها فلا يكون تويهاً للواقع وتجنباً للمخاطر ، بل تعبيراً عن التوق لتجاوزه ه

## Y - رواية المنفى


 إحساس عميق بالنفي نتبجة للتمسكك بالهوبة العربية والانتماء الثقافي العـير العربي على عكس تلك الْهجرة التّي تنتهي بالاندماج في المجتمع الجميد والنفكير في إطار ثقافته


 العربي وما يرافتها من هـجرات فكرية عربية في الوقت الحاضر إلم ألما أوروبا وأمريكا،

المشابهة في مطلع "القرن العشرين .




 السياسية والاجتماعية والثقافية في الوطن العربي .
 السلطلت السياسية المسيطرة. لِقد اعتادت ادبيات المنفى أن تيمز بين النفي القسري

والنفي الطوعي، ما يرافته إحساس عميق بالغربة. في الحالة الأولى يُطرد المنفيّ من


 والظروف والمّجالات التي ينتقدها في وطنه.

كتب جوزيف كونراد روايته قلب الظلمة (19.1) بعد رحلة/نفي إلى داخل

















 وقد كتب في هنا العصر ديفيد معلوف (وهو روائي استرالي من من أحل عربي) رواية الاية
 ا. د. أوفيد الروماني في القرن الأول إلى قرية نائية في منطقة البحر الأسود ومن خلال تجواله في أراضي الأساطير . وحين بدأ يرى العالم من خلال لغة الآلآخر، بدأ

Bettina L. Knapp, Exile and the Writer: Exoteric and Esoteric Experiences: : :
A Jungian Approach (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1991).

يراه بختلفاً. بإقامته علاقة وتُيقة مع الآخر، اكتشُف أنه يستعيد علاقته بنغسه، أي



هناك علدد من الكتاب العرب الذين اختاروا أو وجلدوا انغسهم في المنفى . في

 ياسين وعحمد ديب وطاهر بن جلون وآسيا الجبار وغائب طعمة فرمان وبهاء طاهِ وأهداف سويف وحنان الشُيخ. .. الخّ . كذنك هناك الك من خبروا النفي والغربة في





 مسؤولية خاصة في خدمة قضية الأدب العربي والقضايا العربية بشُكل عامر، لبعدهم عن تأثير السلطات "السياسية والاجتماعية المسلحة بكلى وسائل الترغيب والتريبيب.

يرى إدوارد سعيد، وهو منفي من وطنه ولغته، أن النغفي يعتمد على وجود



 سعيد عن ذلك بقوله ان الكاتب المنني سيظل مهمّشاً فلا يمكنه أن يسلك سبيلاً معتّاً

 تعرّضت لعقوبات شرسة فاقتُلعت وشُرّدت من أرضها فـرا .

ويستدعي الكلام على التشُرد الفلسطيني تناول موضوعات النفي والغربة كما

David Malouf, An Imaginary Life: A Novel (New York: Vintage Books, 1996), (ץ.7) p. 136.

Edward W. Said: Culture and Imperialism (New York: Knopf, 1993), and «The ( $\mu, V$ )
Mind of Winter: Reflections on Life in Exile," Harper's Magazine (September 1984), pp. 49-55.

وردت في روايات جبرا ابراهيم جبرا وأبحائه النقدية. في دراسة كنت فد طلبت إليه أن يعذها للنشُر في بجلة اللدراسات الفلسطينية الصادرة باللّغة الانكليزية، كتب جبرا
 فهو يواجه قوة حديثة شرسة ويعرف أنه لا بد أن يغيّ الواقع وأن وأن تكون له رؤية









واعتبرت في فترات غتلفة أن رواية موسم الهجرة إلى الشـمال للطيب صالح


 مصطفى سعيد حضارة الغرب، لكنها حطمت قلبه فظن أنه يمكن التّغلب على غربته
 الغرب أحس بأنه ريسُة في مهب الريح فبحث عن وسائل الانتقام من أُوروبا للسودوان
 وقسوة، ولا نعرف في النهاية هل هو فريسة أو مُفترِس أو كلاهما معاً ألما ولا يتغلب


 قسوة النفي في الحنارج وعذاب النفي في اللداخل .

وإذا كان يكوز أن نتكلم على التجارب الشخصية، أقول ان صلتي ومعرفتي
 ككل، وليس كمجموعة من الدول المهزومة، وأصبح ولائي اليه بجتمعاً ربما لا يقلّ

Jabra I. Jabra, «The Palestinian in Exile as Writer,» Journal of Palestine Studies, ( $\uparrow \cdot \wedge$ ) vol. 7 , no. 2 (Winter 1979).

عن ولائي إلى البلد الذي ولدت ونشأت فيه. في رواية طانر الموم، وهي رواية -

 النفسي وعل أجنحة المخيلة، بين الكهولة والططفولة وبين مدينة أمريكية هي واشنطن وقرية سورية هي الكفرون، كل ذلك في مناخ نفسي تأملي متوتر . اتنقل بين الهجرج
 كيوليسس مستنطناً التاريخ السحيق كجروح الإنسان، ومستعيداً طفولتي، متحرراً من متاعب المنفي. بل ربما لا استعدي طفولتي بِّدر ما تقتحمني فأتفاجا با با واكتشف:




 الاضي، اجيب: الالذاتية لا يمكن. أما ما تسمتينه رواسب فأسميه جذورأ. لنلك أحببت شدجرة الصفصاف. ليس لأنها تبكي وتهبط دموعها إلى النهر فتُحدث دوائر تتلاشى في بعضها. وليس فتط لأن رؤوس أغصانها المتدلية نرسم أعيناً متتابعة على سطح المأ كلما حرّكها الهواء. أحب شـجرة الصغصاف لأنها تنكفىء على ذاتها وجذورها. كلما كبرت في العمر، انحنت أغصانِ نحو جذوري||(1)
وطلا نتحدث عن الككلام، نهنالا أيضأ غربة ونفي في اللغة. أشير بذلك إلى الروائيين والكتاب المغاربة الذين فرض عليهم النفي في اللّنة الفرنسية، ومنهم عمد ديب وآسبا الجبار وعبد الكبير الشطيبي وطاهر بن جلون وعنا وعبد الوهاب المؤدب وغيرهم. يقول عحمد ديب كأنما بلسانهم جميعأ لا يمكننا اكتشاف ذوا واتنا إلا عبر
 بلادي، كان لا بذ لأجواء رواياتي ان تتغير . أما نظري إلم بلادي فلم تتغير، بل



 الشُمال، نهي بالإضافة إلى الرؤية النقدية . . . سمحت لنا أيضاً بأن نكتشف ذواتنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (r.9) بركات، طائر الموم. }
\end{aligned}
$$

بمعدار اكتشافنا الآخرين. .. . ولا شكك في أن بُعدي عن بلادي، هو الني تادني !!


ومع هذا تبقى مشكلة المنفي في اللغنة التي تد يرافقها نفي في المكان (أو العيش






وآسيا الجببار روائية منفى أيضاً، ومن روايتها الأولى العططن حتي كتى كتاباتها

 واكتشنت اللغة العربية واستعادت علاقتها بها من جلديل من من خلا
 وتوضح انها في روايتها اللمب، الفانتازيا تعالج العلاقة التي أقامتها بين اللنتّتن العربية

 الفكر من ناحبة أخخى. أما المادة الأساسية لرواياياتها نهي ذاكرة المرأة الجزائرية في إطار
 الاحتفالات والخكايات والطقوس والتقاليد القُديمة، فتكون الرواية هاية هذه رحلة بحث عن الهوية، هوية نسوية وهوية جزائرية (r)
آسيا البجبار منفية في لغة المستعمر ومغتربة عن للغتها العربية وتتعامل مع نفيها


 الجبار، كما استطاع غيرها، أن تمارس النقَ الالجتماعي للمفاهيم الأبوية التي كثيراً ما
«A Conversation with Taher Ben Jelloun: Toward a World Literature,» Middle ( $r$ ) Y) East Report, no. 163 (March-April 1990), pp. 30-33.
(r|r)

تجنّها الذين كتبوا سابقاً للمقدين الأخيرين باللغة العربية في المغرب. بهذا كانت لغتها
 ولكنها حاولت أن تعوّض عن ذلك بالعمل السينمائي حيث يكون يكون النطق باللغّة


 "Mot» الخطيبي كما تنظر آسيا البلبار بين حين وآخر إلم الكتابة كنوع من النغي الذذاتي والموت.
ومن اللافت للنظر أن المغرب لم يختبر إلا حديثاً ما اختبره المشرق منذ زمن


 المغربية في الثلغة الفرنسية بالنقد الاجتماعي، متناولئلة مقُدسات العائلئلة وألدين، بينما




 داخل اللغة العربية في المغرب، فبدأت تتزعزع بنى الثقافة بما فيها اللغة نفسا ونـا



 الشُعور باغتراب الذات المقصية عن الوطن وظهور كتابات في الخارج بعد مضي عنـا


 خيلته هذه (االحنين الممض إلى مدينة بغداد، فهو يرسم خط سير سيره في الأزفة والحواري


وماذا بعد هذا التنقل السريع على بساط الريح فوق متاهات رواية المنفى والغربة









 والريادة، والانفتاح الذهني، وعدم الحوف من الغهوض، والتا ولتأمل الداخلي . . .الخ.


السائدة حالياً في المجتمع العربي.

## V -

 منظورات غختلفة، وكان قد اهتم بتحاليل هذه الروايات عدي من الباحئين أذكر منهـم






كنا فلد تناولنا رواية عصفور من الشُرق كمئل للرواية التوفيقية، ونتّاولها هنا
 المعالجة اختزالية وأقرب ما تكون للمقارنة بين الحضارتين من منظور يُنائي ضيق بِتبر

Mustafa Badawi, «The Lamp of Umm Hashim: The Egyptian Intellectual between ( $\uparrow 10$ )
the East and the West," Journal of Arahic Literature, no. 1 (1970); Jabra 1. Jabra, «Modern Arabic Literature and the West,» Journal of Arabic Literature, no. 2 (1971); Issa Boullata, «Encounter East and West: A Theme in Contemporary Arabic Novels," Middle East Journal, no. 30 (1976), and Mayssam A. Ojijeh, «East/West Dichotomy in Modern Arab Novel,» (Thesis, Georgetown University, 1990).

احداهما مادية والأخرى روحية. بل إن توفيق الحكيم كان قد أجرى هذه المقارنة في روايته عودة الروح حيث أكد لنا أن ااعاطفة الرحمة وطيبة القلب واريتباط الأفئدة . . .


 وأن مصر عرفت الحضضأرة عندما كانت أوروبا في مرحلة ما قبل التوحش .

حضر معسن في رواية عصفور من الـُـرق الى باريس في الثلاثينينـات ليتابع

 اللسيدة زينب)، ويذكر فضلها عليه في الملمات، فما من مرة وقع في شدة إلا ورا ورجد
 وثرائها، ولكنه أدرك فوراً معنى الحضارة الغربية التي بسطت جنار الاحيها على العالم الما رأى






الأوروبية التي أصبحت في الشرق مبادىء ثابتة . . . نعم اليوم لا يوجد شرق"(r) (r)
في رأيه، إذاً، أن عصر التنوير الذي كان بداية لقيام المداثة في أوروبا هو





 نفس محسن هائمة في الأجواء العلوية، فعندما أبصر في نومه كابوساً مزعجاً تداعى

$$
\begin{aligned}
& \text { (المكِمب، عصفور من الشرق، ص (M1A) }
\end{aligned}
$$

 زرقاوين، رأى كأنهما في لون زرقتهما بحيرتان من بحيرات البـنة.

 قبل المرأة الشُرقية للرجل، يقول إن المرأة الأوروبية اأعقل من أن تلتي بنفسها في






 للمر أة في الشرق، كما في الغرب، يرى أنها هي أيضأ واحدة وذات بعد واحد.

وني رواية قنديل أم هائم ليحيي حقي، ينشأ اسمأعيل نشنأة دينية في ميدان
 إلى الأزهر لأنه كان يرى ويسمع صبية الميدان تلاحت الفتية المُمّمين بالهنأف البذيء
 الطب رغم تخونها ما تسمعه عن أن نساءها يسرن شبه عاريات وكا وكنهن بارعات فيا في الفتنة والاغغراء. وسافر اسماعيل الم انكنترا وعاش فيها سبع سنوات فانيا فانقلبت حيانه ارأساً على عقب. كان عناً فنوى، صاحيأ فسكر، راتص الفتيات وفست،،، وحلز علي



وعاد إلى مصر طيباً متخصصاً بطب العيون اشهـدت له جامبعات إنكلترا بالتفوق النادر|(rr(")، ولدى عودته شهد ما أزعجه وأغضبه: ا صقذارة وذباب، ونقر وخرابر،
M4 المصدر نفسه، صY (YY)
(rY) المصدر نفسه، ص lor).

-V-T
(YO) (Y (Y)
(l) (YY)

فانقبضت نفسه|(rrv)، وبدأ يتساءل كيف يستطيع أن يعيش مع أهله، وكان بين أول


 يكون ابنهم قد عاد إليهم كافراً.


 واعتبر أن (هذا الرضا عجز، وهذه الطيبة بلامة، وهذا الصـا الصبر جبن، وهن وهذا المرح


 الأسرة وأسفت على اليوم الذي أرسلنه إلى أوروبا.
فشّل اسماعيل في معالجة فاطمة بالوسائل الطبية الحديثة فأصيبت نتيجة الميا فلمالجته




 ُِقال إن الغشاوة زالت عن عينيه وبدأ يفهـم ما كان خافياً عليه فلا علم بلا إيمان ، ولكنه انتهى كما لو أن هناك إيماناً مقبولاً بِا علا علم. أعاد النظر بآرائه حول شعب مصر فبدأ يدرك أنه حافظ على طابعه وميزته، واطمأنت نفسه أمام جما واحد هو الإيمان. وعاد اسماعيلن، هو الطبيب المتخصص بالعـيا ولعيون، إلى قنديل ام هاششم يكلب منه زيتأ مسح به عيني فاطمة فعاد اليها بصرها اليا وتزوّج منها. وبدا وبا وكا وأن

الطمأنينة تسود كل شيء .

ولا يبدو أن الشرق تُكّن من أن يلتقي بالغرب في روابة المي اللاتيني (\&



 والتحرر من بعض العادات (الشُرقية السخخيفة)، وكان أونا أول انطباع كوّنه عن فتيات
 الذي جاء إلم باريس بحثأ عن المأة.



 ويبدو العربب للوهلة الأولى وكأنه يرغب بالتحزر من مكبوتاته، ، ولكنه في هذا يغتبر



 الراوي وصديقه نؤاد "امسرحية لا أخلاقيةه" تدور حول الحيانة الزوجية، فعلّق نؤاد اما يمد للفرنسيين أهمه يقتحمون أدق الميكلات التّي يواجهونها، بالغة ما بلغت من الجرأة، وأنا أعتقد أن هذا هو سبيل لمواجهة هذه المشكالات والتماس الخلول لهاها"، مضيفاً بتساؤل : أأليس أدباؤنا متصرين في هذه الناحية؟ ألا ترامم يتفادون في آثارهم


 إشارة إلى التناقض مع الغرب، وليس من إشارة إل وجود الفرنسيين في الجزائر

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصر نفس،، ص (rYV) }
\end{aligned}
$$

والأزمة فيها تقترب من الثورة. لا يشبر إلى ذلك سوى المغاربة الذين يعيشون في
 هؤلاء السكان من العمال والباعة المتجولين، ومن طريدي العدالة والجناة . . . ان ان

 إليه فؤاد أنه صارح الراوي بأنه لن يتزوج أُجنبية لانتشغاله بالقضايا القومية، فالمرأة
 حياته ولن يتزوج سوى فتاة عربية.

وبعد عودة الراوي إلى بيروت، يستلم رسالة من جانين مونترو التي كان يقيم

 الشرطة قبضت علل صديفه ربيع (وهوْ تونسي) لاشتر اكه في مظاهرة قام بها طلاب

 أما بينه وبين نفسه، فلم يتمكن من أن يتنكر لشُوره بأنه (انذل) و"جبان" .

ويستفيد الطيب صالح من تجربته بعد أن عاش مدة طويلة في أوروبا وعرفها
 والغرب. حين أدرك مصطفى سعيد في رواية موسم الهجرة إلى الشـمـال أن عقله
 الحياة في التشيرة") . وبهذا تبدأ الرواية بانتقالة نوعية، فيقول لنا الراوي في مطلعـيها:




 لا تزال في خير . أنظر إلى جذعها القوي المعتدل، وإلى عروتها الضالنارباربة في الأرض،

 وبين أهله يشعر بأنه مستمر ومتكامل وأن (االحياة طيبة، والدنيا كحالها لم

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصلر نفسه، ص } \\
& \text { ( المصلر نفسه، ص (YY) }
\end{aligned}
$$






 ليس شُّجرة سنديان شُاغخة وارفة الفروع في أرضن منَت عليها الطبيعة بالماء والخُصب،









 عليهـا. ويقون : إإنني أسمع في هنه المحكـمة حلبل سيوف الـرومان النـي في قرطاجه
 العنف الأوروبي الأكبر الذي لم يشُهد العالم مثله من قبل . . . نعم يا سانـي
 أما السؤال اللذي يلي ذلك فهو إذا كان سيتعلم الصمت والنصبر في بتمعه بعلا


 يملك فيلا في أوروبا للاستعمال الصيفي، وتصر زوجته على أن تُستري حا ألمياتها من لندن فتط، ومن خلال تصرف ود البريس الني يتزوج المرأة "ارغم أنفها") ويصز أن

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الصحر نفسه، ص (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$


من خلال هذه الرؤية الضطربة ومعاناة التمهق الداخلي يولد شُلمكل فني جديد يقوم على تكسير البنى القديمة والتوصل إلى أسلوب متميز في لغنته وصوره الشّعرية،










 عن المساواة كحق طبيعي ... أم أن مفهومك للإنسان لم يكن ريكن رحبأ وواسعأ كفاية ليشمل السود والهنود الحمر وغيرهم كن يثعون خارج الدائرة؟ هل يتساوى الناس؟



وأقدم في روايتي الصورة التالية: دأمريكا في علاقتها بالعالم مثل ظاهرة الاضطرابات الجوية التي تسفى بالإسبانية (اللنيو)" والتي تسبن الفيضانات أو الجفان. حيث لا حاجة للمطر تسقط أمطارها الغزيرة حتى تجرف كل شل شيء بطريقها، وحيث تكثر اللاجة للمطر نحجب نفسها كلياً حتى تتشقق الأرض من الجفاف،|(ros). تستط

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصر تفسه، ص (ror) } \\
& \text { (المصدر نفسه، ص ع (ror) } \\
& \text { (ro\&) المصدر نفسه، ص } 4 \text { (ror) }
\end{aligned}
$$

أمطار مساعداتها على إسرائيل التي تحتاجها ولا تستحقها كي تستعملها ضلد العربا وتسلب موارد بلدان عربية، كما تَّيل بعضها الآخر إلى حطامِ.
ويكون علينا أن نتساءل كيف نفهم علاقتنا بالغرب . هل هل نتطلع إليها من منظور

 في صلب أزمة علاقة العرب بالغرب وأساسها؟

## ^ - رواية المداثة وما بعدها (بما فيها رواية تعدّد الأصوات والنصوص)


 والاجناس الأدبية فينصهر فيها الواققي الملموس بالخيال والتاريخي بالأسطوري. وهي




 هذه الرواية يتخبط الإنسان بين أموانج الحيرة والتساؤلات، وبين أسباب




 وتولْد كثرة الأسئلة حيرة في النفس، ولا يقتصر النتحرّر على المعنى السيـنـياسي فهو
 يقول كمال أبو ديب، بإشكالية العلاقة بين النص والعالم، وتتحولِ الكتابة نفسها (إلي





والابهامية التي تكتنف أرواحنا ونحن نسعى إلى الافصاح"(TOT).




 فيقول جوابأ عن عدد من الأسئلة وجهت إليه ني مواقفت (Yov): رأظنّن أنْ تجربتي

 تبشيراً بها، أو دعوة لها. انعكاس للأوضاع الاجتماعية. .. وإنما هي دعوة للمشاركة في الخبرة، في سياق له جاليته؛ ولكن الجمملية ليست هنا بطبيعة الحـال هي النسق المنتظم التقليدي الجمميل بالمعنى المألوفه .

إن رامة والتنين (وهي الجزء الأول من ثلاثية تشُمل أيضاً الزمن الآخر ويقين
 وفي مناخ شعري داخلي هميم. وهي ربما كذلك لأنها رواية حب لا قيود ولا شرو


 الجسد وتحتغظ بتلبهها منيعاً لا يستباح. وقد أحبـت الكـثيربن وأحبها المكثيرون



 تعابير تتكرر أيضاً من دون منل في نص الرواية). وبين أكثر ما يقلق ميخائيل هو ألن
 صياغة وجه العالم على غرار وجهها. والكلام عنده فعل، والفعل كلام، ولا يفوقه أهمية سوى الود الجسدي .


من هنا أهمية اللغة وتعدد الأوصاف في الرواية فيقال : اكانت المدينة المنيرة ملك




 التمرد والنداء المحبط والرفض، ،في داخل الصممت الططبق")، و (قالت له مرة، في في نور




ورغـم كل تحرّر رامة، فإن لنها نظرة تقليدية للمـرأة. تُقول، وهي التي لـها
 استطيع، لا استطيع حقاً، أن أدخل في حديث عن الموضة ونـئ وصضفات الأكل وأنواع










 التـارى\&". وكـذلك يـتحـدث راوي الـرواة مـن منـظوره عـن خـلافـاته مـع المؤلف

ومسؤوليته تجاه القاركءء فيخبرنا أن العلاقة ساءت بينه وبين المؤلفـ "إلى حد القطيعة



 جلوى القضايا
 والنسرد والمخاطبة، وتحـليل وتفسـيرات، وتنــال الالاستتحضـارات دفعـة واحـدة فلا




 داخل سبرورة غير منتهية||(r7A) (r)

وتتجلى علاقات القُوة من خلال اللحياة المسياسية بالانضواء في الحركة الوطنية


 التتآلف مع ما يستمر في الوجود في الوقت النّي يقال بهدم البالي المتجمد وبناء البـديد

 ماض موروث وحاضر يشع بالبريق"|(rv)

وفي ظل هـذه الأحـوال والتحلاقات تسـود سلطة فبلية تصـادر أحـلام النـناس
 أصحاب الحف إلا أن يرضـخوا للأمر الواقع" فمن "يركع يـعش . ومن يكترم نفسه
( Y (
.|r•و











يرى كمال أبو ديب أن رواية لعبة النسيان تجسيد للبنية الروائية الجديدة التـي
 باهر . . . والمكوّن الأكثر أهمية في هذه البنية الجديدة علاقة جديدة مع الواقي









 خوري (أليس" (وهي اسمه الأول من دون ألف) كي تخكي حكايانها وهي التي لا تتمتع بصدقية كبيرة ولا تتنه لشيء ولا ولا تعرف حقيقة ما ما يجري . وتظل الحقائق غامضة رغم أن حكايات الياس خوري مستـمدة من الحرب الأهلية اللبنانية، وهو الذي حصد قمح هذه الحرب



 لها أبطال وقضايا كبرى


المصدر نفسه، ص (rVr)

N. $r$

وإذا كان الراوي لم يشهد الحقيقة والحقيقة لا تُروى، فماذا يكون الـئ الغرض من

 رغبة بالتفاهم والالتقاء؟ ولماذا لم نعد نعرف المقيقة (أو المقائق إذا شئنا) بعد ألنـ



 وربما ما كانت الحرب تقع لو لم تكن كل قبيلة مقتنعة كل الاقتناع بما ترويه هي ولا تصدق ما ترويه القبائل الأخرى.

وربما نتوصل إلى أجوبة مقنعة لككل هذه الأسئلة حين ندرك أن حكائية غاندي






 الصغيرة والحكايات الصغيرة والموت الصغير . . . لم يعد أحد أو أو شيء أو كا كلام أو أسلوب بما في ذلك الراوي والمؤلف، كبيراً. لقد انتهى كل ما هو المو كبير . . . إنه عالم البشُر العاديين الذين لا يملكون من سبيل لتغيير العالم ولا يقطن أرواحيرا
 اللرسالات الكبيرة"(rvo)

قلنا إن الياس خوري حصد قمح الحرب الأهلية اللبنانية وطحنه وعجنه وخبزه،

 بينها سوى من خلالال التجريب الفني ومن خلا

 كبير أن مشكلتهم الأساسية أنهم يتكلمون بصوت المؤلف النّي يجيد تقليد الأصوات

المختلفة . التعدد هنا تداع لأحداث ذات تأثير خاص بحياة الراوي، التي هي امتداو التداد لاهتمامات المؤلف نفسه، الحكاية هي اللراوي والراوي هو المكاية الماية، وسرد الحكابات المات هو اللعبة الفنية التي يغتبىء المؤلف وراءهها .

وحين يكري حديث عن تغيير العالم في رواية ملكة الغرباء، يتم ذلك من غير أن يعي الرواة ما يقولون وإن وعوا تماماً لملاذا. يتحدثيون عن تغيير العالم لأنهم كانوا
 الفعل في التاريخ وتجاوز اغترابه، بل للاذا وكيف تُروى الـحكايات؟ وهكنذا تصبح الروابة الجلديدة عند البعض لعبة سرد الحمكايات وتوليد الذكريات

 يتجزأ من جوهر الرواية.

ويبلغ العبث أقصاه حين تقول الرواية : "نحن نتخون الموتى بشُكل دائم، الكتابة









 الكبير والحوف من أن تتلاشى الأحلام.

وحين تبدأ الرواية من التحرر الاجتماعي والنفسي، لا يعني ذلك أن نقلّد
 التعذد إلى الأخذ بالمقولة الغربية بانتهاء التاريخ والقضضايا الكبرى والتحوّل عنها عنا إلى لعبة
 هاجس التّتخلي عنه والستبداله بالتفننن المتعمد بنن السرد. هـذا ما ذهبت اليه في

الصدر نفسه، ص (TVV)



ليست الرواية موضوعأ أو فكرة أو رسالة. إنها، قبل كل شيء، تجربة إنسانية وجودية ميممة نهز كيان الروائي وتحرّكُ فيه كل طاقاته الاتبا

 تخوض رواية الرحيل ببن السهم والوتر تجارب خاصة في علاقة المرأة بالر بالر جل ويكتد



 ومعتوحاً في بدايات الرواية كما في نهاياتها.

والرواية ليست التجربة الإنسانية بحد ذاتها ولذاتها، كما ليست الأسلوب الفني
 والوتر مع الكتابة عن تجارب خاصة في علاقات عدد من الرجا

 بالبحر ويتمتع بالأمواج من دون أن يعرف أن يصف تلك المتعة. وإنـا مألـا ما أصرّ على
 أصابعه . يندمج في الأمواج ويرتفع معها ويبط نحي نحو العمق ويترك جسـد


 بإمعانِ، فهما يسعيان كلّ لاكتشاف عالم الآخر من دون أن يتمكنا من تيميز الحدود بين التسوة والعطف، واللعب والجلد، والللذة والالملم.

يكي نائل لزينب قصة ابراهيم، الصديق الذي كان يكاول انقاذ أمته حين كان

 الششعر ويعبر الأهوال وإلا خربت عنقه وفصلت رأسه عن جسله. وفكّرا في ما إذا
(rVA) حليم بركات، إنانة والنهر، رواية (بيروت: دار الآداب، 1990) .

كان كلز منهما يطلب المستحيل في الآخر . وينينيان معاً:


ولا ثختلف العلاقات الأخرى بين الرجل والمرأة. في سبيل ان يتجنبا حصول
 ليس وسيلة تواصل وتناهم بل أداة التجنب الحميمية بينهما والاحتغاظ بالسافات التي
 وتكون مارسة اللد والمزر والتساؤل حول أمور لا أجوبة عنها، ويسلك الإنسان المان دروبا لا تلتقي، في زمن أصمح به الاستكشاف كنوعأًا ويستمر من دون التهاء التعامل مع
 ويتخذ التحرر الاجتماعي والنفسي شكلا آَ آخر في رواية إنا
 (إيمانه" واستبداله باسم (إبانةّل) - ملكة السماء والأرض في أسطورة سومرية. اكتشففت
 للياتها وأن تختار الطريق التي تريدها لنفسها. وني بحتئها لم تعرف إذا كان وعيها
 تدجينها أو ، على العكس، بدأ تردمها حين تكوّن لها وعيز خاص بذاتها وعلاقاتها بالناس والعالم.
ومزّت إنانة في تجربة قاسية فاتخّت قراراً حزّكُ سكينة قريتها، وجرت أحداث
 والرويات. اشتهر عنها أنها شـجاعة، ولكن ليس هنا ما تا تسمح به التُقاليد، فاضطربت

 يؤمه أهل المدن، فككرت المقاهي والطاعم والفنادق وارتنعت ألمعار الأراضي وألمي وأصيبت الينابيع والنهر بالتلوث واستقدمت السلع من كل نوع، وازدهمت الأزقة بالسيارات وكثرت مشـاريع بناء المساكن المديثة داخل القرية وعلى التلال المحيطة بها من دون تناست مح بيئها



 تنقد القرية سرّها الغامض وأن تهجرهأ الطيور، وهذا ما ولْد في نفسها غضباً شديداً،

فأسست جمعية صديقات النهر لمحاربة التلوت وصيد الطيور . وكان أن توقّع لها البعض لا النجاح في ثورتها، بل الجمنون.
ورأت أمها أن لا منقف لابنتها من المنون سوى الزواج من من العقيد حسان، الذني




 تتمكن القرية من التغلب عليه لزمن طويل وحتى كتابة هذه الرواية، وكثرات الشئر الشرو المتناقضة والحكايات حكاية داخل حكاية ينسجها الناس من خيوط همومهـم وأحداثها الـفية والظاهرة.

وجاءت أيام ماطرة متعاقبة من دون انقطاع، ورأى العقيد حسان منزله قفصاً،




 الناس بعد أن انحسر الطوفان لتكتشف أن النهر قد جرف في طريقه المقاهي والمطاعم على ضفتيه فاسترد نفسه، مثلها، من الأسر، واستعاد طفولته النقيّة، كما في بدايات طفولته الأولى .

إن التحرر الاجتماعي والنفسي هو البلديد في عملية التغيير التجاوزي وليس

 الروائي الجلنوب إفريقي اندري برينك (André Brink) في كتابه اللغة وان والسرد سيرفانتيز إلى كالفينو . يقول إن الرواية كانت دائلما


 اللغوي هو ظاهرة قديمة كلاسيكية(rva).

André Brink, The Novel: Language and Narrative from Cervantes to Calvino (New (个vq)
York: New York University Press, 1998).

## خاتمـة

حاولت في هذه الدراسة تحليل الكتابات الروائية العربية وتحديد اتحاهاتها وإعطاء
 تتعلق بالرؤية العامة لدى الكاتب وكما تنعكس في الرواية، وبالفقاهيم المستملة منها،
 الرواية والتزامها بالقضايا الإنسانية الكبرى ومسُاركتها في الصراع في سبيل تغيير الواقع
في ضوء هذا المنظور تُكنت من تحديد بعض الاتجاهـات في الرواية العربية
 الذي ينطلق من رؤية جديدة ترى المجتمع والإنسان في حالة تنا تلاقض وصيرورة،



 جديدة للواقع. إن الكتابة تعبير وتنوير • إنها المرآة والمنارة في آن معأ.

## (لفصــل (الثالث عشر

## الجدل الفكري: استعادة الماضي،

## والتححديث، والتحوّل الثوري

> إن الظالج لو رأى على جانب الطظلوم سيفاً لما أقدم على الظظلم.
> عبد الرحن الكواكي.
> عافت النفوس الإقامة ني أرض تُنبت شوكُ الظّم وبحت سماء تُطْر نار الغرم.
> شبلي الثـميل .
> نتوخى الدقة والشهولية في تعريفنا بالفكر العربي العاصر، وهو وهو ما نعتبره المكوَّن
المتصارعة في سياق التحديات والمهمات التي كانت، ولا تزاليال، تواجه المجتمع
العربي، وربط كل ذلك بالتنافضات الخارجية والداخلية التي أذت لظهور حركات
سياسية واجتماعية وثقافية تكافح في سبيل فكرة النهضة القائمة على التحرير والتحرّر
بدلاً من ذلك، نقول ان الانجاهات الفكرية العربية هي تعبير عن البحث العـر العربي في
المشكلات القائمة وكيفية التغلب عليها، وما يرافق ذلك من النقاش المحتدم من
منظورات غتلفة.

واجه العرب في مطلع القرن مهمات التغلب على مشاكلهم الداخلية والتحرير
مـن تعسف الـكم العثـماني، ولكن ما إن تمّ لهم ذلك وظنوا انهم سينعمون

بالاستقلال حتى وجـدوا أنفسهـم يقاومون هيمنة أوروبية تصر على تجزئة الوطن
 الجزائر وفلسطين . وما ان بدأوا يِصلون على الاستقالال من الاستعمار الأوروبي

 بكن الصراع الداخلي مع الذات في في بكابهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أقل قسوة من الصرأع مّع الآخر .

ولأن المواجهات الحارجية والداخلية في سبيل التحرير وبناء بجتمع أفضل هي هي


 حذر يوازن بين المصالح الوطنية والمصالح المناصة . لنلك لا يُنهـم التوجّه الفكري
 يُنهـم أي تيار فكري بمعزل عن التيارات الأخرى والصـراعاعات المحتدمة بين قوى متعددة ومتناقضة في مصالمها وتوجهاتها.

ان التوجه الفكري الذرائعي الني يقول بنهاية الأيديولوجيا والتاريخ هو نفسه فكـر ايديولوجي وتاريخي من موقع التقوى المسيطرة، وبغية التـعتـيـم على طبيعة التناقضات القائمة . لذلك نتمسك هنا أيضأ بالأطروحة ذاتها التي خرجنا الما با با في تنا تناولنا
 في صراعها مع ايديولوجيات أخرى مضادة أو بديلة، كما أن الايديولوجيات بدور وها تنبـتق من خـلال التفاعـل مـع الواقع ونتيجـة للتناقضات في البنـى والعـلاقات الاجتماعية، وتتمثل بالصراعاعات القائمة داخل المُجتمع في علاقته مع نفسه كما في عالقاته بالمجتمعات الأخرى .

ليس الفكر العربي واحدأ، وليس حتى منتوعاً فحسب، بل بل هو في صراع مـع
 مفكريها، الأمر الني لا يعني بالضرورة أنه ليس هناك من منكرين منـرين قادرين على سلوك


 والجماعات المظلومة ويتبنو| غاياتها وتطلعاتها المستقبلية.

وإننا نتبين في المجتمع العربي، كما في المجتمعات الأخرى، ثلاثة تيار المارات فكرية
 الثوري. وتكاد هذه التيارات أن تتوازى أو تتقارب مع ما ما يُعرف في الثـو الثقافة السياسية


 آخر، لا بذ من تحليل التيارات الفكرية على أنها جزء لا يتجزأ من الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية المتصارعة.

يختلف هذا المنهج الذي نسلكه في تحليل الفكر الـربي المعاصر عن المناهج الأخرى المتبعة في هذا المجال . افترض ألبرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر






 مستمرأ حتى الوقت الحاضر حول التقلئليد مقابل الحداثة، والأصالة ألما أو الخِّصوصية مقابل نزعة تقليد الغرب والأخذ بمقتبساته المادية والروحية .

 في عالم الحدائة . ولم يختلف شرابي عن الحوراني من حيث الوا رابي

 الأرستقراطية والزعامات الإقطاعية المتحضر نة، ، وبروز طبقة مر كانتيلية، وانهيار الهيمنة العئمانية يقابلها توسع السيطرة الأوروبية|"(1)
وقد جرت عدة محاولات أخرى للربط بين الفكـر الــربي والمناهـب الفكـرية
 درس تأثير الفكر الأوروبي التحريري، وخاصة ما يتصل منه بالثورة الفرنسية، على

Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Formative Years, 1875-1914 (1)
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, [1970]), pp. 2-3.

الفكر العربي. كذلك اهتم أنور عبد الملك في كتابه الفكر السياسي العربي المعاصر

 الفكر العربي المعاصر عند عند من التيارات الفكرية العربية، ومنها تيار المفكرين العرب الذين حلَلوا الثقافة العربية التقليدية من منظور الحداثة الأوروبية(r)

وتوصل عممد عابد الجـابري في كتابه الحطاب العربي المعاصر إلى أن العرب وجدوا أنفسهم عند بدء يقظتهم في أؤائل القـرن التاسع عشر (وفي رأيه أن الأمر ما
 الأوروبية . . . والحضارة العربية الإسلامية")، فلم يتعاملوا معهـما تعاملا إبلاءاعياً بل

 يختار أحد النموذجين لأن يخوض حرباً ضد النموذج الآآر . . . لا فرق في في ذلك بلك بين من يدعو إلى بعث النموذج العربي الإسلامي، وبين من من يطالب بالب بالاقتداء بالنموذج


 نموذجيين حضاريين هما النموذج العربي الإسلامي مقابل النموذج الأوروبي.





 انتاجهم الفكري، جزء لا ينفصل عن الحركات السيـياسية والاجتماعية في سياق جتمعي وتاريخي بجّد .

Anouar Abdel - Malek, ed., Contemporary Arab Political Thought, translated by (Y)
Michael Pallis (London: Zed Books, 1983), and Issa J. Boullata, Trends and Issues in Contemporary Arab Thought, SUNY Series in Middle Eastern Studies (Albany, NY: State University of New York Press, 1990).
( ${ }^{( }$(

(£) المصلر نفmه.

والمعرفة التي نحن بصدد دراستها وتحليلها هي في كئير من الأحيان صراع

 ولكنهم لا يفعلون ذلك بمعزل عن الصراعات الـات القائمة في المجتمع . إن المعرفة في جوهرها هي في الأحوال كافة ايديولو جية، بما فيها المعرفة النذرائعية، أدركنا ذلكا ولك ألو

 والخارجية، كما يتجاذبه الماضي والحاضر والمستقبل .

وقد تمتيز الفكر العربي كجـدل ايديولوجي وسـجالي بالوعي الحاد بالكوارث




 والعمل السياسي والاجتماعي على أمل استعادة القـدرة على صنع التاريخ وتنشيط
 الغرب في مثل هذا الفكر العربي نموذجاً نسعى إلى تقليده، بقدر ما هو تحـدِّ يستدعي فينا غختلف طاقات المواجهة وأساليبها.

وفي تحليلنا للاتجاهـات الفكرية المتصارعة في الثقافة العربية منذ مطلع عصر





 الأولى)، ومرحلة الصراع في سبيل الاستقلالا وتعزيز الوعن الوعي القومي (بين الحربين

 I97V وحتى الوقت الحاضر في نهاية القرن (وقد يكون من الجائز أيضاً النظر إلى فترة
 تجاهل الآمال التي فجّرتها الثورة المصرية والثورة الجزائرية بشكل خاصل

## أولاً: الفكر العربي في المرحلة التأسيسية

 (بين منتصف القرن التاسع عشر والحرب العربي العالمية الأولى)

 جديدة . واقتضى ذلك حدوث جدل بين المككرين العُرب، كل من منطلقاته وانتماءاته الخاصة، حول قضايا الهوية والتجذد والنهوض استجابة للتحديات التارئية الجديدة .


 المتوبنة نلهيمنة على العالم. في المشرف العربي حصل تنافس حاد بين فرنسا وانكلترا في
 الشُـملة. وفي المنرب العربي كان التهديد باستـبلاء فرنسا عليه بدءأ من فرض

 النهضة أُخذ يتُنكل تدريياً من خلال مقاومة الهِيمنة الأورووبية، وفي الوتّ ذاته من

 الأسئلة الفكرية من مواقع غتلفة، بل متناقضة : ما مي طبيعة الضعف والشنلل في الشُرق وما مصادر قوة أوروبا؟؟ ما هو الداء وما هو الدواء؟؟ كيف نـهِ من من كبوتنا ونصلح حياتنا؟ ما هي السبل الفضلى للخُروج من حالة الركود والتخلف والجهل إلم الم

 الأصالة؟ هل نحذّد هويتنا على أساس ديني أم عرتي أم قومي علماني أم طبقي؟ّ هلِ
 بديلا يتجاوب مع رغبات الثـعب ويمثل ارادته، ويستند إلم قانون يتساوى أمامه اللواطنون كافة، من دون تميرز، وبصرف النظر عن الانتماءات المتعددة؟ كيف نحقق العدالة الاجتماعية؟ ما هي وسائل التنيير؟ من يعمل من أجلّ التنيير ومن يناوهه؟ ما العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ كيف التغلب على الاستبداد؟
 تترقف بانتهائها و وقد تنوعت عاولات الإجابة عنها في إطار التحايات والمجاباتات الخارجية والداخلية فتكونت بمرود الوقت ثلائة تيارات فكربة واضحة المعلـ : التيار

اللديني المنقسم بدوره بين المحافظة والاصلاح، وتيار التحديث الليبرالي، والتيار النغدي الثوري
وقبل أن نتناول هذه التيارات بالتتابع يكون من الضروري أن نوضح أن الصراع




 منفتح على التيارات الأخرى. ولم يكن من من النادر أن تتبدل الآراء والمواقف وأن وأن يكمع

 الأزمات، كما حدث لعباس محمود العقاد وخالد محمد اللا كبير آخر، في الربع الأخير من القرن العشرين .

1 ـ التيار الديني
تسكك التيار الديني في المرحلة التأسيسية بفكرة الخلافة الإسلامية، إما من موقع



 الأمر الواقع، فدعـت لاستعادة الماضي بالعـودة إلى منابع الإلسالام ونقائه الأول. ونستي هنا الجماعة الأولى تقليدية والجماعة الثانية سلفية إصلاحية الِمية
 بالعائلات والطبقات الحاكمة والزعامات الكبرى من (پذوات البلد وأعيانانها")، واستمدت

 مقولات طاعة الحاكم، عادلا كان أو ظاللًا، تجنباً للفتنة وتجزئة الأمة والتمسك بك بالنقل على حساب العقل . من ذلك قول ابن تيمية بمفهوم حق الحاكم في أن يفرض الط الطاعة
 ذلك خير من الفتنة وانحلالل الأمة) (o)

دار النهار، [19719])، ص

وما أعان الجماعة التقليدية على استغلال الدين واستعماله كأداة سيطرة، اخضاع

 الذين كانوا يذعنون لتوجيهات السلطة . هـنذا شُخلّ علماء الدين ألدين طبقة كهنوتية كما
 وبذلك أصبح لهنه الطبقة الكهنوتية امتبازات ونفوذ ومكانانة اجتماعية الجية خاصة، فلعب افر ادها دوراً قمعياً في اججهزة الحكم وعارضوا الإصلاح، انسجاماً مع مواقعهم الطبقية المتميزة في السلطة .




 من قادة مثل هذه الجماعاعات التقليدية في المرحلة التأسيسية للفكر العربي المعاصر الشّيخ
 عبد الحميد، وشارك، كما يتردّد، في اضطهِاد عبد الرحمن الكواكبي، وأظهر وألمر عداء


 عن حق السلطان في الخلافة وضرورة التفاف المسلمين حوله .
ومن مؤلفات الشيّخ الصيادي كتابه راعي الرشاد لـسببل الاتحاد والانقياد الذي
ورد فيه قوله: إإن الحلافة ضرورة إيمانية انتقلت شرعياً من أبي بكر إلى العثمانيانين؛
 يطيعوه وأن يكونوا من الشاكرين إذا أصاب، ومن الصابرين إذا إذا أخطأ؛ وبأن عليهم،







. $1 \cdot r$ -

رغم كل ذلك وما أضمر الصيادي من عداء للأفغاني، قال هذا إن ا"أبو الهـى الصيادي" هو "اخير عربي صـحب السلطان، وقد درأ شرآ، واستدر ما است استطاع من



مقابل هذه الجماعة التقليدية، كانت هناك جاك جاعة الإصلاح الديني التي ربما ريما كان
 وجمال الددين الأفغاني وعممد عبلده ومحمد رشيد رضا (في مراحل وغيرهم كن قالوا بإحياء الإسلام من خلالل استعادة ماضي السلف في في عهـده الألون الأول،

 بصفوف السلفية الإصلاحبة أو بصفوف التحديثيين الليبراليين . كذلك يمكين الئلئن أن يدرج البعض عبد الر همن الكواكبي في صفوف جماعة التغيير الثّوري، بالتركيز على كتا كتابه
 الديني استناداً إلى كتابه أم القرى .











 بمحبة الوطن كأساس للفضائل السياسية، والأخذ بالعلوم الحديئة، وتحسين الأوضاع
( (1) جمال الثدين الأنغاني، الأعمال الكاملة، مع معدمة بقلم عمد عمارة (القاهرة: المؤسسة النصرية


Sharabi, Arab Intellectuals and the West: The Formative Years, 1875-1914, p. 27. (1.)

الاقتصادية، رابطاً بين التقدم والرفاهية.
 في مناهج الآداب العصرية، يرينا أن نظرته للسلطة كانـت ألتا أقربب إلى النظرة الدينية
 عزيز العظمة إن الطهطاوي نفسه الما كان . . بـبعيد أبدأ عن التنظير للاستبدلـداد
 تجاهـه فتّط، وليس له من دون الهّ ديان سوى ضميره، فيكون على رعانياه واجب الطاعة المطلقة.
من هـنا الحـيرة في تصنيـف الطهـطاوي مـن قبل غختلف التـيارات الدينيـة
 الليبرالية الفرنسية ظل يعتبر الحاكم غير مسؤول عن أعمالنه أمام أحلد من الرعية،




 الطهطاوي|"(r)





 وخلتي واحد، وتخضع لتشريع واحد ودولة واحدة وا وا أي تكون ضمن وحن وحدة سياسية


(11) رناعة رانع الطهطاوي، الأعمال الكاملة، عَغيت عممد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية
للدرامات والنشر، ، 19Vr) .
(IY) العظمة، العلمانبة من منظور غختلف، ص 'A (IT)
(IT) طاهر عبد الـكيم، النشخصبة الوطنبة المصربة (القاهرة: دار الفكر، 1917)، ص 187 -
(ألمدر نفسه، ص 1\&^) أ.

وقد خلص حسن حنْي إلى ازدواجية فكر الطهطاوي حتى في كتابه تخليص


 1 - إن أحكام الطهطاوي هي أقرب إلى انطباعات شخصية لعالم أزهري وتع تحت تأثير صدمة حضارية.
Y ـ يتفاوت الكتاب من حيث الصنعة بين الوصف التاريخي والاجتماعي والفن الأدبي، وخاصة المُّعر .
r ـ الكتاب موجه إلى جمهور عريض لا إلى بمهور المتخصصين.
 الحدث الإسلاهي، فليس فيه إدانة أو دعوة للتحرد .


7 ـ جعل الطهطاوي التقابل بين الشُرق والغرب بتقابِلاُ بين أولوية الدين أو العلم، فتد أعطى الشرق الأولوية للدين على العلم فضلّ الدنيا، بينما أعطى الغرب



V - تكثثر في كتاب شَليص الإبريز من أوّله إلى آخره مدائح الــلطـطان، وذلك
 بجلب الإفرنج والترحيب بهم وموالانهـم (10)
 الأمة بمغاهيم إسالامية وإلى غير المسلمين من شعبه (اكثـعوب ذيمية)، واعتبر أن تعليم البنت ضروري لتحسين مؤهلاتها، ولكنه اعتبر الرجال الغربيين اعبيد النساءاء". ومع أهه كان يعيشّ في فرنسا حين بدأت احتلالها للجزائر، ، إلا أنه لم يعتبر ذلك خطرأ بل بل برره بقوله إن اوروبا لا تسعى وراء القوة السياسية والتوسع والسيطرئلانيرة الاقتصادية بل وراء نشر العلم والتقدم والتمدن. وفي تبريره الدعوة لاقبال على العلوم الخديئة، فال
(10) حسن حنفي، "جدل الأنا والآخر : درامة ني (اتخليص الابريز") لنطهطلوي،" الآداب، الُسنة


إنها علوم إسلامية أخذنها أوروبا عن العرب، فيجلدر بالمسلمـِيْ استعادتها. وبكلمة بختصرة، تبنّى الطهطاوي بعض الأفكار التحديئبة، من دون أن يتخلى عن منطلقاته السلفية.

وبين أبرز رواد مفكري الإصلاح الديني في هذه المرحلة التأسيسية خير الدين






 نذكّر هنا أيضاً أن فرنسا كانت في ذلكّ الوقت قد سيطرت على الجزائر ) .

وقد جمعه مع بقية الرواد الإصلاحيين في القرن التاسع عشر، كما يقول معن




 والشورى (من أهل الملل والعقد) والعدل والحرية بوضع حد للظلم والاستبداد انطلاقاّ


 القناعات والمطالب التالية بلغته هو :
ـ التماس ما يمكن من الوسائل الموصلة إلى حسن حالة الأمة الإسلامية .
ـ تحذير المسلمين من تماديهم في الإعراض عما يكمد من سيرة الغير، فـ ا"الحكمة
 يكتاجون إليها (في دفع المكائد وجلب الفوائد1) . ـ مشاركة أهل الحل والعقد في كليات السياسة.
(IT) معن زيادة، خبر الدين التونسي وكتابه أتوم المسالك في معرنة أحوال الممالك، ط ז (بيروت:


واستند خير الدين التونسي في مطالبه هذه وغيرها الى تحكليل رائد للخلل



 مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به . وبابلِملة، فليس لنا الآن من نتائج أرضنا إلا إلا قيمةِ




 ودولة الفاطميين بمصر وافريقية، ودولة الأمويين بالاندلس . ثم تكا تكائرت الحروب



 بسهل عليه الاحتماء بمن يراه قادرأ على حمايته||(19) "



 بالدولة العئمانية الظالمة التي تعاملت من دون دون عدل مع رعاياها على انها القوة الرئيسية في التصصن للاستعمـار الخربي. وفضّلن، في عصر القوميات وضروروة فيـام وحدة

 الدستوري واعتماد العقل وتضامن الطوائف في ترسيخ وحدة المجتمع والاختـبـار الإنساني الحر كبديل للجبرية، ولكنه طالب، من ناحية ثانية، بالعودة الى السِلف وبناء
. lor ـ lor المصلر نفسه، صم (IV) (IN)


المدولة على أساس ديني، وهـاجم بعنف الدهريين من خلال مصادر ثـانوية على ما يبدو، ومن دون اطلاع مباشر على أعمالهم.

تُسك الأفغاني بـ (الأصول الثابتة") في زمن التغيير ورأى إن العلاج الناجع


 أخرى، رأى الداء في انقطاع روابط التعاضد وانغصام عرى التعاون وتفرق الأهواء،
 "إحياء الرابطة الدينية" وفي "اصيانة الدين من الـين البدع") وفي "رفع ستار الأوهام عن الـن



وبحث الافغاني في وحدة الاديان فتوضل إلى أن الأديان الثلالثة ـ ـالموسوية
والعيسوية والمحمدية) - (اعلى تام الاتفاق في المبدأ والغايةل) ، وعلى هذا لا لانح للأفغاني

 هذه الـِياة القصيرة". وأما الاختلاف نهو في ا(أهمل الأديان، فليس هو من من تعاليمها،



ولم يعر الأفغاني العامل القومي والتناقضات المادية بين الأمم الاهتمام الضروري


 "التعصصب الديني" على (التعصب الجنسي" أو القومي لكمونه "أقدس وأطهر واعمـ
 أما في ما يتعلق بالعربّ، فلم يكن لهم شأن قبل الإسلام "الأن قوة الجِنس توز الِّن في قبائل . . . وعلى هذه الصورة لم ينتفع العرب كأمة من قوتها الجخنسية . . . فكانت

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الأفغاني، الأهمال الكاملة، ص } 191 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المدر نغسه، ص صوب، }
\end{aligned}
$$

قوة الجنس في العرب، على هذا الحال، أشبه شيء بسلاح المنتحر"(r0) إلى إن جاء الإسلام فدعا القبائل إلى دين يميع الأهواء.

وفي تعليق لعواطف عبد الرهمن حول موقف الأفغاني من الانتمـاء الديني والانتماء القومي، تقول إن رؤيته الفكرية تطورت خلاللال مرحلتين رئليسيتينين : في


 اعتقاده، يلهو عن جنسه وشعبه ويلتفت عن الرابطة الخاصـي بالـن بالرابطة العامة وهي
 العربي، والهندي يذعن لرياسة الأفغاني" . أما في المرحلة الثانيلنية فأظهر الألفغاني اهتماماً
 (إيمانه بالملامعة الإسلامية هو الأساس") (r)

ودعا الأفغاني للأخذ بالعلوم المديثة وتحكيم العقل بصفته أسمى ما عند الإنسان
 إنما يغلبون الحكومات الإسلامية بالعلم، مصـدر القوة وينغلب المسلمون بالمـونهل،
 الجلديد وارسال بعض شبانهم الِ البلاد الغربية ليطلعوا على ملا ما يكتاجون له من من العلوم
 المنتحلين أطوار غيرها، يكونون فيها منافذ وكوى لتمطرق المور الأعداء إليها . . . لأن نتيجة

 قواعد ديننا وقرآننا فلا خير كنا فيه، ولا يمكن التا ونا



(ro) المهر نفس،، ص س rer.




وتخوف الأفغاني في رذه على الدهريين من تفسير العلوم الطبيعية والمادية للتطور



 كذلك تحدث عما أسماه (الأباطيل الدهرية)" التي قامت عليها بحسبب زعمه مذاهب

 سُسُل الأفغاني عن قول المعري:


 المذهب. إذ قال أبو بكر بن بشرون . . . في بحث الكيمياء اإن التراب يستحيل نباتأ، والـنبـات يـستـحـيل حـيواناً، وإن أرفع المواليد هـو الإنـسـان (الخـيـوان" وهـو آنـر



 في نشر مذهب داروين، وتحمهله أعباء المكفرين له (عن غير علم وتعقيق)، ما "ايعد


وفي مقالة للأفغاني حول الاشتراكية، قدّم فهماً يختلف عن مفاهيم ألمد فارس


 المثالي وليس من حيث السلوكُ والممارسة العملية في الحياة اليومية.


$$
\begin{aligned}
& \text { (YQ) المصر نفسه، مو (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( }) \\
& \text { rol - YO. }
\end{aligned}
$$

"حاسة الانتقام من جور الحكام"، و اعووامل المسدل في العمالن من أرباب الثراءاء"،

 وغاصبي حقوق الأمة|"(Tr)

أما في معالمته للاشتراكية في الإسلام، فيرى أنها ملتحمة مع الدين الإنسانسلامي،


 الأسر الحاكمة من أموية وعباسية وعئمانية. وكان بئ بين أول من تنبّه لهذا التطور أبو ذر الغفاري فخاطب كلاً من معاوية بن أبي سفيان وعثمان بن عنان مطالباً بالرجوع إلى سيرة السلف

ويبثى الأفغاني بين أكثر المفكرين المسلمين سجالِية وموضع اختلان في في الرأي


 الحديث من عصر اسماعيل إلى ثورة 1919 19 القال عوض في بحثئه هذا ان الأفغاني أقام




 بل شيعية، وأنه كان صLاحب انتماءات واتصالات سياسية مباشرة بعضها ظاهر

وأثارت تساؤلات عوض جدلألأ كبيراً وردود فعل قوية أخذت طابعاً سيباسياً


 والتعاون مع السلاطين، وقد ائتُهر عنه أنه عمل مستشاراً لشُاه إيران ناصر الدين، ثم

> (بץ) المصرر نفسه، ص ؟\؟,



انتـلـب عـليه، وتـدخل لـدى المهـدي في الـــودان مـن أجـل اطـلاق سـراح غـوردن
 تشعبت الآراء حول الأفغاني فإنه قاوم الهـيمنة الغربية وانتقد استعبادها للما للشُعوب
 والهوان، وانتقد بجرأة استبداد الحكام وانغماسهم في الترف والتخاذل .

وتتلمـذ على الأفغاني عدد كبير مـن السلفيين كان في طليعتهـم عـمد عبده

 فذهب إلى بيروت والتحق بالأفغاني في باريس حيث اصصدرا معأ العروة الوثقى وأسسا



 إياه بالتدخل في دسائس القصر في استانبول بدلاً من أن يقنع السلطان بإصلاح النظام


 الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى" جاعلاً من „البلاد المصرية جميعها |قطاعاً واحدأ





 باعثأ على البحث في أسرار الكون، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالبالبآ بالتعويل


 لقد فكر الشيخ عحمد عبده في مسألة ترير الفكر ا(داخل الحقل المعرفي - الأيديولوجي

القديم وضـمن اشكاليتّه||(rV) . بهذا المعنى أن العقل الذي يتكلم عليه عبلده هو عقل استعادة الماضي لا عقل صنع مستقبل جديد.

في إطار هذه الرجعية السلفية، دعا عحمد عبده إلى ترشيد الدولة واقامتها على


 عصمتها، وباجازة ابطال تعدد الزوجات، وحث على تعلمّ اللغات الأجنبية للاطلاع

 اطار هذا الفكر السلفي الشنويري. وكما ابدى الأفغاني تقديره لشُبلي الشُميل، أظهر ألمر
 وتشعب الكلام بينهما للمعقارنة بين المسيحية والإسلام اضطهادهما للعلم والعلماء(T9)
وأنشأ عمد رشيد رضا (1170 ـ 19r0) بجلة المنار بعد مغادرته مدينة طرابلس







 عدم تعاونه وانتقاده للطرق الصوفية.

 المباشرة. في تلك السنة توفي عحمد عبده اللذي كان يمانع في إقحام المجلة في بال

> (المصنر نفسه، ص זץ.



أدونيس العكرة، المؤلفات الفلسفية؛ ب (بيروت: دار الطلمعة، 19A1) .

العمل السياسي، فأصبح رضا يكتب المقالات مؤيداً الرابطة العُتمانية القائمة على

 والإخلاص لهـم لأن مصلحتنا ومصلحتهـم في ذلك . على أننا أحوج إليهـم منهـم
 لدولتنا والاتحاد بالترك وسائر العناصر العثيمانية ما دامت هذه العنا


وما إن اقتحم رضا العمل السياسي المباشر حتى بدأت تحو لاته : فقد اصطدم بـ (الععبية التركية" واعتبر أنها هي التي أحيت (العصبية العربية)، ، فأيذن ثورة الشريف

 هؤلاء حسب وجيه كوثراني شكيب أرسلان الذي (اظلّ يرى أن المططر الأساسي يكمن
 ولَا يكوز أن يكون ذلك مبررآ لإعلان الاستقلال عن الدولة العثمانية(2)
وتتابعت تحولات رضا، فتخلى عن الشُريف حسين وأبنائه ووقف (كما يظهر الـا

 تعصباً وتزمتأ من الافناني ومحمد عبده، إذ دخل فيل في عدة مساجلاتلات طائفية فوضع
 مساواتها الفعلية (رغم مساواتها المبدئية في الحقوق) على أساس تفوق الر جل المل في القوة

 كذلك أظهر عزيز العظمة في كتابه العلمانبة من منظور غختلف ان محمد رشيد





(££) المصلر نفــه، ص |Y|.

Nr.




 عبد الرازق ووصفه بالمرتد (پ7) إصلاحي إلى مفكر إسلامي تقليدي يمارس الاضطهاد كعدوه السابق الشيخ الصيادي .

 الدينية التقليدية، ظلّت في التحاليل الأخير حركة توفيقية عحافظة تعمل في خلما
 عبد المميد، وتعاون محمد عبده مـع الادارة الانكليزية في مصر بعد المد أن تحوّل فكره

 حذدناه في مطلع حديثنا حول التيار الديني.

## Y ت تيار التحديث الليبرالي


 والعلمانية كبديل للدمج بين الدين والدولة، والعقلانية النسبية كبديل للإيمان المطلق







عمل ناصيف اليلزجي باتجاه اليقظة القومية بإسهاماته في إحباء اللغة العربية
 إبراهيم اليازجي هو الذي اطلق تلك الصرخة القومية الأولى في بداية النهضة ا"تنبهوا
(؟) (؟) المصدر نفسه، ص 19^.


واستفيقوا أيها العرب"، وفي إئرهما انطلق بطرس البستاني من فكرة الرابطة الوطنية



 والقيم الوطنية، وقد ضمت طلبة من ختلف الطوائف في وقت كانت كل طلئلفـة الئفة تسعى في مناطقها لتأسبس مدارسها الماصن بها .

حرّر بطرس البستاني ربما أول نشُرة سياسية اسبوعية بعنوان نغير سورية التي

 الطوائف، ليس على أساس انتمائهـم الطائفي بل على أساس كونهـه شركاء فـاء في الانتماء
 للفكر القومي في تاريخ السُرق الأدنى الحديث|"(2V)

نانشد بطرس البستاني خختلف أبناء الوطن من منطلق القناعة بعدم المزج بين

 أبوها الوطن وأمها الأرض وخالقها واحا والـد هو الهّ، وجميع أعضائها من طين واحد وقد

 المعارف التي صدر منها ستة أجزاء (وقد توفي فجأة بالسكتة القلبية وهو يعمل على مشروعه هذاً، وقد اكتشف ميتاً والقلم بيده والكتكب من حوله) .



 عكس ما فعلت المؤمسيات التعلمية التي تدبر ها الارسماليات. ومن مآلثّر البستاني "خطاب في تعليم النسـاء" طالب فيه بإعطاء المرأة حقوقهـا المشروعة ومسساواتها
(\&v) ناصيف نصار، نحو جتمع جدبد: مقدمات أسـاسبت في نقد المجتمع الطانفي، ط ب (بيروت:

$$
\begin{aligned}
& \text { Y\& المصدر نفسه، صو (\&^) } \\
& \text { (\&q) المهنر نفسه، ص (\& ) }
\end{aligned}
$$

بالرجل . وقد وصفه جرجي نقولا باز بأنه شأول رسول نسائي سوري" .
وكان البستاني قد قرن بين القومية والعلمانية، فميزّ بوضوح بين (الأديانه) التي
 والإنسان وبين المواطن والـدكومة في الوطن الواحدند، وعلى أُساس هذا التميييز تبنى

 كرّس الطّائفية في لبنان كأساس للتمئيل السياسي، وهنا وها نظام لم يتمكّن لبنان مـن

النتحرّر منه حتى نهاية القرن العشرين رغم ما جلب على لبنان من ويلات وخراب .
وذكر جورج انطونيوس في كتابه الـُهير اليقظة العربية ان ناصيف اليازجي
 في سورية) بالانـترالك مع مرسطلين منهم كورنيليوس فان دايك وإيلي سميث، تلك الجمعية التي استبدلوها بعد عشر سنوات بـ "الجمعية العلمية السورية) كي كي لا بقتصر

 جمعيات (بعضها سرية) وبجلات ونسُرات وطنية، ما جمل الما السلطة العئمانية تتنبه للأمر فلجأت لمزيد من القمع الذي أدى إلى هجرة عدد من هؤلاء الفكرين إلى مصر

كان بين هؤلاء يعقَوب صرّوف وفارس نمر اللذان انتعَلا بمـجلتهـها العلمـية
 | ایQY
 بيروت). كانت هنه أول ثورة طلابية من أجل حرية الفكر وانستعمال اللغة العربية في






 العلمية في عصر النهية وقد اسمماها جرجي زيدان لاشيّخ المجلات العربية|.

[^15]دعا صرّوف لاعتماد العلوم النطبيعية والاجتتماعية وإرساء أسس التحتليل
الاجتماعي للمعرفة، مشـيرأ إلى مقولات ابن خلد إلدون وهربرت سبـر سبنسر وأوغست كونت. واعتبر أن هذه العلوم والصناعة هي في أساس التقدم الخضاري الغربيري، وأن



 نظر صرّوف: ا(أن تكونَ الأمة مستعدة للارتقاء وليس في شُرائعها وتقاليدها ما يبعدها فا فـا
 الارتقاء ويقوون على مقاومة العقبات التي تعترضهمب|
من ناحية أخرى، لم يفت صرّوف، رغم وعم وعوته للتـحرّر من التقاليد المعيقة للتقدم، أن يقرن بين التحديث والاعتماد الذأتِ والاستقلالية في شبابه، فيقول علئ عام



 عيونهم" رغم نقده التعالي الغربي.



 صديقه عحمد عبده، وإن جمع بينهما الاهتمام باللاصلا
 وأخلاقها، كما لفت النظر إلى التلازم الوئيق بين انحطاط المرأة وانتحطاط الألمة . الما يعود


(01) سامي عون، البعاد الوعي العلمي: دراسة في الفكر العربي المدبث (بيروت: منشوروات الككتب.
البولسبة، 19A1)، ص ص זY.
(or) المصدر ننسه، ص صعזr.
(or) المصدر نفسه، ص عor (or



بالأحرى من طبيعة العلاقات السـائدة بين الرجل والمرأة. بـأ تحليله من منطلق
 النوازع التي تنظم العلاقات ضمن العائلة هي النوانوانع نفسها التي تنظم العاقاقات في



 شُأن النساء فيها إلى درجة عالية من الاعتبار وحرية الفكر والعمل)|(07)






 (ov) الأمر . . . غير مؤمن بأن الوأجب عليه أن يشرك




 الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يكتقر المرأة في ضعنها. .. . وكل





 والنهي ولها الطاعة والصبر|"(01)

$$
\begin{aligned}
& \text { (07) المصدر نفسه، ص }
\end{aligned}
$$

ويتكامل في كتاب المرأة المدبدة الفهوم التحديئي الليبرالي، إذ دعا قاسم أمين إلى التحزر من نزعة تحري الكمالل في اللاضي، حتى في اللاضي الإسلامي، فالطريق
 أوروبا. وقد أضاف أمين أنه من العبثِ تبني علوم أوروبا من دون تبني المبادى؛

 اللمي،، واقترب من مذ جسور مع التيار الئوري التقدمي المتقبلي.



 إلى تقليد أوروبا لم تدرك عمقن التهديد الغربي لاستقلالية الشُعوب الأخرى وسلبها حرياتها ومواردها وحقوتها بتقرير مصيرها.

كذلك لم تستوعب الخركة التحديئية الليبرالية أهمية تُقيت العدلالة الاجتماعية في بجتمعانها، بل ظلت تنظر إلى هذه الأمور من موقع الطبقات والأسر الحاكمة. ويتبينّ هذا حتى في فكر أمد لطفي السيد الذي اعتبر بين أهم رموز الحركة التحديثبة
 اللعرية وكانت عور تفكيره (نادراً ما أشار إلى العروبة) كبديل لفكر الـلافة ومفهوم الأمة الإسلامية. وأظهر أهد لطفي السيد تعلقاً بفكرة الحرية كما قرأ عنها في الفكر الأوروبي واعتبرها الغذاء الضروري للحيـاة، فالكه استبداد الدولة ولة في مصر وعاقاقات الأمر والطاعة أو السيد والعبد وخنوع الشعب وعبادته نلقوة، ولكنه لم لم يكن يُعنى كثيراً بمسألة العدالة الاجتماعية كغيره من التنويريين الليبراليين. لقد ساهم أمهد لطني السيد، كما أظهر طاهر عبد الحكيم بجلاء، في صياغة فكر حزبر الأمة المصري وهو حزب النخبة وكبار اللاكين، وفي التعبير عنه. تقول وثيقة تأسيس حزب المبي الأمة التي

 يكون رقي كل أمة على يد. .. أولي الرأي فيها") . ويعلق طاهر عبد الـكيم بقوله إن
 التعاون مع بريظانيا، وإن فاخرت بالوطنية المرية(نا)


وبين المفكرين التحدينيين الذين تمحور فكرهم حول الفكرة القومبة العربية






 الواحلدة على الأخرى. غير أن عازوري لم يربط بين هذه الحركة الصهـيونيونية والنزعة

 العثمانية والتحرَر من سياسة الاستبداد التركي التي اعتبرها في أساس التخلف العربي(

## 「 ـ التيار النقدي الثوري

بلتقي الفكر النعدي الئوري مع الفكر التحديني الليبرالي من حيث الميل للتنظير
 الثوري في بنية اللعلاقات التقليدية والمؤسسات والنظم السائلدة باتجاه التأكيد على أهمبة

 ( (191V ) وفرح انطون (19YY - IAV乏) وغيرهـم مكن مشلوا في هذه المرحلة طليعة

 الفكرية. كذلك قد يشترك الششدياق والشمميل وانطون مع التيار الليبرالي في بعض

 أصحاب التبار التقدمي والتحوّل الثوري كانوا ربما أقلَ اهتماماً بقضايا المرأة والحريات
الفردية من التحديُيين "الليبراليين .
(71) نجيب عازوري، بقظة الامنة العربية، نعريب وتنديم أمد بوملحم (بيروت: المزسسة العربية
للدراسات والنُر ، [ـ . ت.]).

صحيح ما قاله لنا فواز طرابلسي وعزيز العظمة من أن أحمد فارس الشدياق





 العربي في مطلع عصر النهضة(با"). وللشدياق مؤلفات عديدة تبلغ حوالى الخميسين، ولكن أهم ما كتب هو الساق على اللـاق (1)00) . وقد تعرّضت مؤلفاته للتعتيم
 عرضهما لكتاب الساق على الساق، توصّا إلا إلى أنّ الشُدياق تصذّى لثلائة محرمات هي الدين، والثورة الالجتماعية، والمرأة والجنس :
أولاً، توصل الشُدياق من خلال نقده الساخر لرجال الندين المسيحي وانحيازه


 بالتآخي بين أبناء الوطن الواحد كافة، والِلى الاعتقاد بأن الدين شأن فردي .







 بنهضة المرأةها، وليس في دعوته إلى مساواة المرأة بالرجل في التعليم والعمل، وليس
(Y) نواز طرابلسي وعزيز العظمة، أمد فارس الـديـياق، سلسلة: الأعمال المجهولة (بيروت:






في يعوته لاحترام حقها باختيار زوجها وأن تتمتع بحق متساوِو في الطلاق . الجديد أيضاً هو في دعوته لمساواتها بالرجل من حيث حتها باللذة الجنسيِّ

وفي قراءتي الساق على الساق في ما هو الفارياق (1)00)، تبينّ لِ أن لـه،

 (فارس) والجزء الأخير من الاسم العائلي (الشدياق)، واصبح يعرف باسم الفارياق . ويتصف اسلوبه بالسخرية والتلاعب بالللغة في سبيل إظهِار سيطرته على اللا العربية
 والأثرياء، ومن العلاقة بين الشرق والغرب كما بين الترك والعرب، ومن النساء.

استوقفني في موقفه من رجال الدين والأثرياء قوله : (والظاهر أن سادتنا رؤساء




 الفراء السمورية وهذه الآنية النفيسة والملي الفاخر؟ فإن الإنسان إذا نظر إلى الملي لا يستفيد منه شييناً لا لبدنه ولا لرأسه|(TN(

وفي نظر ته إلى علاقة الشُرق بالغرب، ولم يكن الـُدياق يعاني عقدة ما، ولم يعمد إلى التبسيط في وصف المجتمعات وئقافاتها، بل صوزّها ونا بكل تعقيداتها وتعتّديتها

 واطوارهم وتدري أخلاقهم ومذاهبهـم وسياستهم. تم تم تقابل بعد ذلك بـل بين الحسن

 والنرب يتجلى بوضوح بتوجيهه سؤالاً إلى ثري شرقي : افلمَ تُشتري من الافرنج الخزّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (70) المصدر نفسه، م } 1 \text { (IV) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (TV) المصدر نفسه، م } 1 \text { (TV) }
\end{aligned}
$$



ولم يكن الشدياق يعاني عقدة علاقة الشُرق بالغرب؛ نيقول إنه كان يكسب قبل

 النظر فيهم تجدهم لا فرق بينهم وبين الهمتج. يذهب الفلاح منهم في الغنداة إلى الكد



 (v) (V) يتُاءب ساعة ويرقد أخرى نم يعود إلى بيته الم

وفي نظرته للعلاقة بين التركُ والعرب، يقول: ا(فإن للترك؛ سطوة على العرب




 قال له الـربي: رحمك اللهّ . وإذا تنحنح، قال: حرسك اللهّ . وإذا غخط قال: وقالك (Vr) (|W)

ويسخر الشدياق من علاقة الرجل بالمرأة فيقول بلسان حاله : الحزّجت على


 الرجل، "المهما بالغت في أن تبرقع زوجتك عن عن رؤية الدنيا فلن تستطيع أن تُفيها عن
 عند فتاة انكليزية، وفي اليوم التالي خرج إلى متنزه فإذا بتلك الفتاة التاشي رجلاً

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصر نفسه، ص ص1 (VI) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصر نفسه، ص صو (V) }
\end{aligned}
$$


 إن مثل هذه السخرية والطرافة لا تخفي ان ان احمد فارس الشـدياق خبر قسوة الحياة، ولكنها تؤكّد لنا أنه خرج منها سليدأ معأفّ.

















 صارت الـكومات تجبي الأموال من الفقراء وتمنحها للأغنياء الذنين يوالونها . . . وانتشر
 والتعضب للمذاهب، وركّز على أهمية طلب الحرية ومقاومة الاستبداد، وعدّد أسباب فساد الادارة العثمانية.

$$
\text { (VO) المصلر نفسه، ص } 7 \text { (Or }
$$

(V7) عباس عممود العقاد، الرحالة (كان) عبد الرحن الكواكبي (القاهرة: مطبوعات اللجلس الأعلى

$$
\text { لرعابة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، 1904)، ص } 7 \text { §. }
$$

عبد الرحم الكيواكبي، الأعمال الكاملة للكواكبي، إعداد وتحقيت عـمدل جمال طحان، سلسلة (VV)
المصلر نفسه، ص (VA)

عبّر بلسان المنتدين عن زوال عزة الـدين بعد أن كان عزيزأ، وميّز بين أهلر التبصر وأهل التقليد، وتوصل إلى أن مسألة تقهتر الإسلام نتيجة ألفـلـن عام أو ألكثر ،






 واقترب كثيراً من القول بالعلمنة حين اتفق على (أنّ داءنا الدفين دخين دين دين ديننا تحت ولاية العلماء الرسميّن، وبعبارة أخرى تحت ولاية الجاء الجهلة المتعممين . . . وهم المقّربون


في رأيي، ومن خلال قراءتي لكل من أم القرى وطبائع الاستبداد، ان الكو اكبي

 (ايغتصبها" أبو الهُدى الصيادي) فتجاوز المناهيم والمعتقدات السائلئلدة في عصره إلى
 والديمقراطية والاشتراكية . شخْص النظام الذي أراد تقويضه بأنه نظام مستبد مطلق
 وتصور نظاماً بديلا يقوم على العلم والتبصر وتحكيم العقل والتسامح والحرية والعدالة .

في ما ينعلق بموقفه من القومية، تخلى الكواكبي عن فكرة الحلافة أو أية فكرة أخرى تدعو لإقامة نظام سياسي ديني، واقتنع بالفكرة القومية العربية. لقد دافـع عكمد عمارة عن عروبة الكواكبي وقوميته في مقدمته وتحقيقه لأعماله الكاملة لألة و وجاء في
 العربية. لقد نادى الكواكبي في كتابه أم القرى بعودة الملافة إلى مصدرها في الجّي الجزيرة
 يكن قومياً، بل دينياً كما استدل بذلك عزيز العظمة في كتابه العلمانية من منظور

$$
\begin{aligned}
& \text { (VQ) المصر نفسه، ص YA9. }
\end{aligned}
$$

(المظلمة، الملمانبة من منظور غغتلف، ص • (A1)

لقد شذَد الكواكبي في طبائع الاستبداد على عنصري اللغة والوطن أو الأرض
 من المسلمين ومن غير المسلمين فنادى：（يا قوم：وأعني منكم المسلمينـن ．．إن جرثومة دائنا هي خروج ديننا عن كونه دين الفظرة والمكمة．．．إنَّا جعلناه دين الحيّال والحبال، دين الخلّل والتشويش ．．．يا قوم：قد ضينع دينكم ودنياكم ساستكم الأولون وعلماؤكم المنافقون ．．．ويا قوم：وأعني بكم الناطقين بالضاد من غـير اللسلمين، أدعوكم إلى تناسي الاساءات والاحقاد．．．．فهذه أمم اوستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني ـ دون الديني، والونا ولوفاق الجنسي دون الذذهبي ．．دعونا ندير حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى

 الطوائف في أمة واححلة إلى مُقولة فصل الدبن عن المدولة أو السلطتِّن الدينبية والسياسية، فإن（ادارة الدين، وادارة المكك لم تتحدا في الإسلام تُاماً إلا ني عهود الخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز، فنط．．．ولا يوجد في في الإسلاملام نفوذ دين

 يتراؤون بالدين إلا بعصد تُكين سالطتهم على البسطلاء من الأمة＂）، ويتخذونه（وسيلة
 عادة على كل دين بتقادم عهده＂وبتأثير من اغوناءناء العلماء النفل，الأغبياء، الذين


 الأخروية، فيعدها بجنان ذات أفنان ونعيم مقبم أعده له الرهمن．．．．ولبسططاء الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون محائبهم عليها، وهي نحو قولهمم： الدنبا سجن الؤمن، اذا أحب الشّ عبدأ ابتلاه．．．وكل هذه المسلبات الثمبطات تهون عند ذلك السم القاتل، الذي يـوّل الأذهان عن التماس معرفة سبب
（＾）عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الككواكبي، تحقيق ودراسة عممد عمـارة
(بيروت: المؤسسة انُعربية للدراسات والنسشر، 9Vo ا)، ص ^؟.

ヘを「

الشقاء، فيرفع المسؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر)(17)
بل إن الكواكبي يرى بوضوح أن الإصلاح لا يتمّ عن طريق الدين في ظل

 الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين . . . ويريدون بالدين الانين العبادة، ولنِّنمَ الاعتقاد لو




 عليه، ما أجحدر بالأمـم المنحطة أن تلتمس دواءها عن طريق إحياء العـلم وإحياء (AV) الهمة|

واعتبر الكواكبي أن الاستبداد يفسد الدين، وهذا ما شهده المسلمون (امنذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين. .. وهؤلاء المهيمنون على الأديان كم يُرهبون الناس من غضب الله . . . وأن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هن هذا
 "امعبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من المالات والأسماء والصفات. . . وبناء علين الها
 (مقارنة لا تنفك")، ويكون (اقصر المستبد") هو (هيكل الخنوف عينه) كما يكون "الملك (1) الجبار هو المعبود)(1)

وعندما يقترن الاستبدادان الديني والسياسي يغسد العلمب وتغسد التربية، فيستخلص الكواكبي ان االاستبداد والعلم ضدان متغالبان، فكل إدارة مستبدة تسعى

 والادباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء. . . أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهمه. .. ترتجف من صولة العلم!"(19) (ل1ه

وكنا في الفصل العاشر من هذا الكتاب، حول السياسة والدولة والمجتمع، قد

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصدر نفسه، ص (NT) }
\end{aligned}
$$

ذكرنا ان عبد الرهمن الكواكبي توصّل، الى القول بـ هالفلسفة الاشُتراكية") من خلال الالم بحثئه في طبائع الاستبداد، مشيرأ الى (الاستبداد الاجتمهاعي المحمي بقلاع الاستبدا

 فيها، أي غير مرؤوس لأحدال)، فيكون التحرر من الاستبداد الاد بتُبيت (العدالة ولـة والمساواة بوضع حد لاحتكار القلة لثروات البلاد ا(إنٍ أهل السياسة والاديان ومن يلتحق بهمّ،

 متراوحين بين الملاهي والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشُون في بيوتهم في الظلام
"اثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه

 الظاللة هي الاستبداد. . . لا. لا لا لا لا يطلب الفقير معاونة الغني. . . . ولا يلتمس منه الر حم، إنما يلتمس العدالة. . . إن المالن هو قيمة الاعمالل ولا يكتمع في يد الألألانياء إلا بأنواع من الغلبة والمداع. فالعدلالة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الألغنياء ويرد

 المعاشة بين الناس، وتسعى ضد الاستبداد المالي، فتطلب ان تككون الأراضي والاني وآلات المعامل . . . مشتركة الشيوع بين عامة الأمة، وإن الأعممال والئمرات تكون الئرن
 (المولدة للاستبداد1)|(9)

من منطنقات القومية العلمانية والديمقراطية الاشتراكية، حرّض الكوواكبي ضد استبدادية كل من السلطة الدينية والسلطة السياسية منبّهاً إلى أن الظالم لو "رأى على

 بتحريضه بقول أبي العلاء المعري :

إذا لم تـــم بـالـعــل فـينا حـكـوهـة فــنـحـن عـلى تـــــيـــرهـا قـدراء وقرن شبلي الشُميل بين الاشُتراكية والتقدم الاجتماعي معتمداً منهج الفكر



العلمي كبديل للفكر الغيبي المثالي. إذا كان المدواء لدى الافغاني وعبنه ورضا العودة
 كما في الماضي بل هو (اعلم تجربة وعَمَل") وفي طليعته العلوم الطبيعية والعـي والفلسفة المادية . درس الشُميل الطب في البلامعة الأميركية في بيروت وتيرّ المرج فيها عام (عندما كانت تعرف باسم الكلية الإنجيلية السورية) وتناولت أطروحته مرية مسألة


 نقاشُات حول ما إذا كانت الأرض كروية، ولكن ذلك الك لم لم يكن إلا ليزيد من قناعاته،


 في المجلات والصحف ومنها المقتطف والمقطم والمؤيد والهلال ومصر الفناة.

 وفي نظره ان إصالح المجتمع لا بكون بالديمن، بل بالعلم الذي يكرّر الإنسان مـن



 الإنساني بتأثيرات الدين السلبية على الفكر والمجتمع والسلولكُ المعيسُ، ولكين ولكونه عنصر تفرقة ووليد خيالات ومشاعر واهية بدائية وليس وليد العقل والتقدم .

وفي رأي الشممل أن المجتمعات تنهض وتتقدّم بقدر ما ينتشر العلمم، وقصد به بالدرجة الأولى العلوم الطبيعية، وباللدرجة الثانية العلوم البشّرية وأخضضع هذه لتلك. وتوقّف عند العلم الطبيعي من حيث إنه هدم الاعتقاد بأن امواليد الطبي الطبيعة

 الكائنات في الطبيعة واتضح حيئذ أنها جميعها من حي وجماد وإنسان وحيوان من من أحل واحد متسترك في موادها وقواها، وأنها جميعها متحولات بعضها إلى بعض

وأوضح في كتابه آراء الدكتور سُبلي النـميل أن نظرته حول الدين تبدو


 فصار من اللازم لمصلحة الاجتماع وضع نظام يكبح جماح المبلبرة الصالمالمين ويخفف من





 الأديان بين أكبر رجال الإصلاح في التاريخ، ولكن "مصلح اليّل اليوم لا يلبث أن أن يصير
 كان. . وإذا كنت قد قمت على الأديان من الجهة العلمية فلأنها لا مسِوغ لها لها في العلم . ومن الجهة الاجتماعية فلأنها أضرّت بجمودها وجمود أتباعها بابا" (90)
ومن اللافت للنظر أن علاقة صداقة واحترام متبادل كانت تقوم بين شبلي

 مفرط وأدب رائع، مع شـجاعة في القول لا تصلـر إلا عن نفوس مستقلة كريمة|"(97) وسبق أن ذكرنا أُن الأففاني أظهر احترامه لشبلي الشُمميل مشيدأ بـ "جر أته الأدبية) فقال


وكان الشهمل شديد الاحترام لمن يخالفه الرأي، ودعا للتسامح في النا الأديان وفي

 عظيماً، وأنا أنظر إليه كرجل وأجعله أعظم. ونحن وإن كنا في الاعتقاد.. . على
(9६) شبلي الشُميل، آراء الدكتور شبلي الشميل (القاهرة: دار المعارف، I91r) ).
(90) المصـدر نفسه
 . 89 (1991

 في كتابات سياسية وإصلاحية، أطلق الشُميل لقلمه الحرية منْهُأه إلى أن سبب







 بـ (اللموك النازلين من فخذ جوبيتر"، وتحدث عن "اوسواسه الاضطهادي" بحيث إنه

 في نيويورك نظر فيها إلى ننسه "كباحث طبيعي في الأخلاق والطبائع"، فنادى بتقوية

 اللسوري في زمانه حتى ان المهل (احفر . . . بينها خنادق لا اتصال المال فيها إلا على جثث القتلى")، وساءه ان (السوري كفرد أعظم جـدأ منه كمـجموع)" حتي (اعافت النفوس الإقامة في أرض تنبت شُوكُ الظلم وتحت سماء تمطر نار الغرم"|(1•1)
كذلك اشتْمل هذا الكتاب على مقالة بعنوان "اسورية ومستقبلهبا" نشرها عام 1910، قال فيها مرة أخرى : "اسوريا لا ينتصها شيء من الواهب الطبي الطبعية لتكون



 فتغرّق المذاهب جعل فيه بدلا من العصبية الواحـدة عصبيات، كل واحلـة تقاوم
(9A) الشـميل، حوادث وخواطر، ص YIY.


$$
\text { الحمراء، 1981)، } V \vee .
$$

الأخرى وتضعف كلمة المجموع. .. والسوري سريع التحصيل للعلوم كافة. . . ولكن ذلك فيه لا يتعدى الظواهر على الأكثر ويقتصر على الفرد وحدر ولده ولا يمتد منه
 للظلم ولا يقوى على مناهضة هاضمي حقوقها (1.r)

وكنا قد ذكرنا في النصل العاشر، حول السياسة والدولة والمجتمع، أن الشُميل


 والتحرر من المؤسسات الرجعية، ولفصل الدين عن الدين الدولة، وللتنغلب على غختلف

 الاشترأكية فهو في رأيه تعقيق السعادة على الأرض واستعادة الفردوس المفقود، ويكون
 المظلومين|"(1.)

وجاء في كتاب آراء الدكتور شبلي الشمميل دعوته إلي (ااحترام الحقَ بمكافأة
 للاشتراكية على أنها (ااصلاح حال الالجتماع بإصلاح حال كل واحد فيه،)، فالاششراكية
 عاملين نافعين منتفعين كل واحد على قلدر استحقاقه، حتى لا يبتى في في الاجتمتماع أناس عاطلون وآخرون مغنبونون يشوشون فيه ويفسدون")، و(االاجتماع لا لا يتم ... إلا إلا إذا
 سلطة الفرد ومبدأه الأعمال لمصلحة هذا الفرد ونا
 ومن آرائه في هذا المجال أيضاً ما يتعرض لعلاقات القون والا والاستغلال فيتحدث عن

 نظام أثرة يغرّق بين النـاس ويقتل المهـمـ ويطنىء المواهب")، و"شـدة الـتباين بين الناس . . تفقدهم الصلة في ما بينهم في كل أمورهم المعاشية فتسوء حال الأفراد


ويتزعزع كيان الاجتماع. قصور فخمة بجانب أكواخ حتيرة. وأحياء نظيفة بجانب


غير أن الشُميل، رغم تقدمينه، كان قد اتهُّم بالقّسوة على النساء كماء كما ورد في


 يؤدي إلى رفع الهجاب الحسي عن الجسمى. .. فتحرير العقل إلى الغاية القصوى لا لا يتم




وجمع فرح انطون (IAYY ـ INV\&) في فكره بين مقولات الاشتراكية والعلمانية

 في الأخشـاب وتخرج في مدرسة بكفتين (ملرسة في قضياء الكورة)، ولمألمأ إلى مصر

 اضطههاداً قاسياً بسبب تنديله بالاستعمار الإنكليزي، فقد كان ينا ينادي بالجامعة العئمانية




 بتوقيع فرّان (غتتصر فرح انطون)، فأوقفت السلطة الجـر الجريدة، فانتقل مع زمالائه إلى



للاستعمار البريطاني، فتغكّه أصحابه بأنه متخصص في إغلاق الصحف.

(1.0) فتاة الشرت،


وعرنه مارون عبود في كتابه جدد وتدماء بأنه اأشتراكي كمورم حرارته دائماً فوق الأربعينه . وكما كان يُمومأ في دعوته للانشتراكية، كذلك كان فئ في دعوته للعلم
 وتولستوي. وكان شديد إلاعجاب بعدد من الفـن الفكرين العرب من من أمثال ابي العالاء
 بكتاباتهم في معاركه التي لم تتوقف حتى وفاته في الثامنة والثا والاربعين من عمره.




 وجر ائدها العلمية والسياسية . . . وربما وصل الشُرق إلم هذا الزمن بعد قرن ون ونصف




 اللذهب الثاني وأكد على ضرورة الاهتمام ابلالعاني تبل امتمامه بالألفاظه والنفور من الألسجاع والألفاظ الترادفة والتعابير الخطابية التي تسرد منها سطرين ألور أو بلاثة ولا بكون تختها إلا فكر واحدل، واطلاق (اللغة الـربية من أسر الاهتمام بالألفاظ والسجع والمترادفات)|"(1) (1) وفي حواره مع التحديئينين الشرقيين الذين يميلون لتقليد الغرب، يمتدّح فرح


 معناه إنّ النور الذي أدخله الغرب إلى الـنـرف قد انحصرت فائدتـه في تفتيح عيون
 وفد اهتم فرح انطون بأمهية الوحدة القومية مقارنأ بين (التعصب الجنسي"، ،





المحمود في بعض وجوهه، و(التعصبب الديني" المذموم في غختلف وجوهه. وفي

 للعلم والذي ينتج من النظر العقلي الموضوعي ويهلف إلى إلنماء مواهب المواطني المن وقواه

وكنا قد أشرنا في الفصل العاشر، حول السياسة والدولة المّار والمجتمع، إلى موقف


 الكادحين، وتتوخى السعادة للجميع والسلم بين الأمم. . ورأى المجتمـع ني الـي حالة تناقض وصراع، فالكبير يأكل الصغير والقوي يلتهم الضعيف، ومبادى الأىء القوة والدها والدهاء
 طريق الاشُشراكية التي يكون فيها القضاء على الفقر والظلم في التفاوت الاقتصادي . وقد لجأ فرح انطون إلى الرواية في سبيل عرض افكاره الاجتماعية والوالو والسياسية











 معامل الأمة ومصانعها ومتاجرها وأراضيها . . . لا يُوز أن تكون ملكانَأ لفرد أياً كان،

(المصدر نفسه، ص (II•)
(111) (111) فرح انطون، المؤلفات الروائة، تدم لها ادونيس العكرة، سلــلة التُراث الحربي المعاصر
(يريرت: دار الطلِعة، 19V9 - )، ص •7 - זד.

ورذ كيّل أهل الالل بقوله: ا(مسألتنا مع عمالنا مديمة منذ وجود الإنسان في

 الاتفاق بين القوي والضعيف. .. بـي وئقاً وطيداً إلم ذلك اليوم الذّي قام به الخسد
 إننا مصدر ثروة البلاد وحياتها .. إن حق اللـكية حق متدس لا يكوز للحكومة



 ونهّد . . أما المساواة المانكنة الحقيقية أيها اللسادة نهي تكون ني السماء لدى الشه لا في الأرض بين الناس)
وتصوّر الرواية أن أهل العلم منتسمون إلى فرقاء. يقون فريق منهم إن المككومة


 فريق آخر من أهل العلم بلسان شيخ العلماء: افلتكنز وظيفتنا أيها السادة التوفيت بين


وكان لفرح أنطون موقف واضح من الْ الدين ودوره ني المجتمع، نتد أعلن كما ورد في روأتنه اورشُليمر البديدة او فتح العرب بيت المقدس، ان حياة رجال الدين ليست منعزلة عن الانتسامات الاجتماعية ورؤساؤمم يتمتعون بحـياة مترفة، ولالا يـمكـن الاصـلا الاجتماعية||(1) ." لذلك طالب انطون بالتساهل الديني واعتماد العقل والعلم ونصل الدين عن الدولة بحيث تتم المساواة في المجتمع بين غختلف الأديان والطوائف واللل والجماعات من الانتماءات كافة .


$$
\begin{aligned}
& \text { vo - VI المصدر نغسه، صو (IIr) }
\end{aligned}
$$

شُراح فلسفة أرسطو في القرون المتوسطية وأهم مـن رستخوا التراث الـقلاني في
 تهافت الفلاسفة وعلى نقض مذاهب المتكلمين. وقد ارتكز كتاب انطون حول الابن ابن رشّ على خمس مقولات أساسية هي احترام الأديان والاعتراف بفضائلها، والإيمان بالعـان العفل ، واعتبار العلم قاعدة العمران، واحترام حرية النكر والنشر، وفصل اللسلطة الدينية عن سلطة الدولة(117)

وربما كان بين أهم المناظرات الفكرية في هذه المر حلة التأسيسية النقاش الذي


 فارس الشُدياق وشبلي النُميل وفرح انطون من رجال الدين الإسلامي في هنـه المرحلة التأسيسية

## * $* *$







 أسأل : إذا كان المجتمع مريضاً، هل يكون من الأفضل معالج
 الفكرية المتصارعة في المرحلة الثانية بين المرب العالمية الأولى والثانية.

## ثانياً: مرحلة الصراع في سبيل الاستقلال بين الحربين اللعالميتين: صعود الفكرة الفيل التومية

لم يتضاءل الكفاح السسياسي والفكري في سـبيل التحرّر والاستقلال بانتهاء الحرب العالمية الأولى وانهيار الحلافَةَ العثمانية، فقد وجد المُرق العربي نفسه يرزع،


مثل المغرب العربي الكبير، تحت هيمنة الاستعمارين البريطاني والفرنسي و ولم وينفّف


 الوطن واستغلال موارده وطاقاته الطبيعية والبشرية.





 لم بكن من الغريب أن تُطبع العلاقات العـربية الأوروبية والأمريكية في ما با بعد بهنـه

 تاريخية.
ونتيجة لهذه التطورات واتساع قاعدة الطببة الوسطى بانتشار التعليم تَعزَز التيار

 وحركات سياسة تصارع في سبيل التحرير والنتحرر .

## 1 - صـراع فكري بين التيارين الديني والقومي التحديثي







 جعلت أوروبا قوية: الوحدة والسيادة القومية، والديمقراطية الدستورية، والعـرية والعلمنة، والعلـم الحديث،، وتحرير المرأة، والتمدسك بضرورات حرية الفكـر واحترام حقوق الإنسان .
ولكن، ولوهلة قصيرة، بدا للبعض وكأن فكرة الجلامعة الإسلامية ما زالت

مكنة رغم الإخفاق العثماني الكبير، فجرت عحاولة بدعم من الانكليز والقصر الللكي


 الدُول الإسلامية للمشُاركة في هذا المؤتر ). ولكن الفيكرة المكرة الدينية كانت قد أصبحت، كما اعتبر سعد زغلول، فكرة خيالية تجاوزها الزمن في ذلك الوقت
 التحديثي والثوري على حد سواء. . يذكر طامر عبد الـكا
 السُعبية غير المهادن في صراعه ضد النفوذ الأوروبي بتوجهه إلى الفلاحين والجمن

 مهد لثورة 1919 التي شختلت بداية جديدة . ومقابل تيار الوطنية النـعبية ظهر تيار

 تيّزت هذه القومية النخخبوية بمسالمة الانكليز وبجاملتهمّ، فنادت ليس بتر بتحرير مصر منهم، بل بتحرير المصريين أنفسـم من أفكارهم الموروثة. إنها قومية الانسلاخ عن الشُرق والالتحاق بأوروبا، وذلك باسم القومية التحديثية، إنما في خدمة مصـالح طبعة الملاكك الكبار .

أ ـ الصراع بين الفكر الديني والفكر الوطني التحديثي في مصر





 ردات فعل لم تتوقعها الهيئات الدينية .
في إطار هذا الصراع بين فكرة الحلافة الإسلامية المتمثئلة بالقصر وبدعمب من
 الأحرار الدستوريـن وغيرهمـا، ظهـر كـتاب الإسـلام وأصول الــكـم للـنـيـيخ علي
(llVV) طه حسين، في الشـر الجاهلي (القاهرة: مطبعة دار الكتب الُصرية، ج1ar7).

عبد الرازق (197 (19 1) . وتتلخص فكرة الكتاب الأساسية كما شرحبا علي





 للعبّادة والخير العام، وإلى أن سلطتها كانت في الواقع مضرة بالإسلام، وإلى أنه ليس في الإسلام ما يمنع قيام نظام سياسي جديد.


 الحـلافة ليسـت أصلا مـن أهـول الإسلام، وليس في القرآن ألما أو السنة مـا يشـير إلى




 الا بما بأخذ من حياة الشعب، ولا قوة الا بما يغتالل من قوتهمه ولا عظمة لها له ولا





 وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته من أي جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة عمومية دينية أو غير دينية.

 (114) رجاء النقاش، عباس المقاد بين اليمين واليسار (بيروت: المزسسة العربية للدراسمات والنشر ،
. 94 - 9 N ص (19Vr

ورغم كل هذا التهجم وإقصاء عبد الرازق واضطهاده بشخصه، ساهمت آراواؤه مساهمة فعالة في اضعاف فكرة الخلافة، وفي تثبيت الاتجاه الوطني التحديثي، وألفيان

 والعصمة عن بدايات الإسلام، إذ رأى فيها تاريناً دنيوياً متحولألا ينزع عنها صنـا صفة




 الفكري، وخاض في هنا الكتاب ما أسماه معركة ألقديم والبـديد حين مين ميزّ بين مذهبين في البحث : مذهب يقوم على الإيمان فيتقبل صاحبه مُطْمئناً ما فالِ قال به القدماء
 توارنناه، فيقلب صاحبه العلم القديم رأسأ على عقب ويتسبب بالقلق والاضطراب.

بدأ طه حسين كتابه في الشعر البلاهلي بتوضيح منهجه الفكري النقدي، فقال





 وأن يتناولوا العلم على نحو ما يتناوله المحدثون، لا يتأثرون في في زلك الك بقومية ولا ولا




 العصبيات القومية والدينية إلى القول إن ورود اسمي إبراهيم وإسماعيل في التوراة
(العظمة ، العلمانية من منظور غختلف، ص MA.)
(IYI) ( حسبن، ني الــبر الجاملي، المقدمة.

والقرآن لا يكفي لائبات وجودهما التناريخي وأن ابوتهما للعرب كانت بجرد اسطورة

 يختلفة، فهو شعر لا يمثل الحياة الدينية ولا اللغة العربية في الزمن الجلاهلي.

وجاءت ردات الفعل لنشر كتاب في الشـعر اللماهلي عنيفة شرسة كان من من جرائها










هذه النقاط الثلاث سبباً كافياً لتكفير طه حسين ما يوجب الهكم بارتداده عن الدين .

 مَنْ خذله الله جعله بهني بالكفر فيحرم من رضوانه وجنته . وعمد رضا إلى إلى تذكير طه
 المقترن بالإذعان والتسلِيم بما يقول النص الديني، ولاني كما عيتره بقتسوة غير إنسانية بأنه
 على الإلحاد والزندقة بغية الـُهرة والتزلف للإفرنج
وناقش البرلمان برئاسة سعد زغلول كتاب في الشعر الجاهلي فأمر بمصـادرته

 أغضبت نقاده، ومنها المواد المتعلقة بإبرامهيم وإسماعيل . الميلـ وكان أن أن نشر طه حسين اثنّاء التحقيق معه مقالا في جريدة السياسة الأسبوعية بعنوان (العلم والدينن")، قال فيه دفاعأ عن نفسه :
(الناس معنيون في هذه الأيام عندنا بالخصومة بين العلم والدين . وقد بدأت
 رجال الدين ينكرونه ويكفّرون صاحبه ويستعدون عليه السلطان السياسيـ الميا وزادت

هنه العناية شدة حين ظهر في هنه السنة كتاب في الشُر الجحاهلي، فنهض المدين أيضاً ينكرونه ويكفرون صاحبه ويستعدون عليه السلطان الُسياسي . والحـت إن هذه الخصومة بين العلم والدين . . . قديمة. . . . وستظل قوية هتصلة ما قام العلم وها





وكما يوخـح لننا بعض معالم فكر طه حسين أنه ولد ني بلدة صعيدية (والمه








 الأحرار في بY بوليو من تلك السنة .

وكان قد التحتق قبل متابعة دراسته بححقات أحمد لطني السيد النذي كان، كمما ذكرنا سابقاً، من قادة حزب الأمة (وهو حزب الا حزب الأحرار اللدستوريين (حزب الأعيان والاقطاعيين) فقال بالقومية المصرية مكجداً:

 !الاقتصادية والو حدة الجِرافية يجب أن تأخلذ الأولوية على الرابطة الندينية واللغوية، كما

 الوفل ويقف اللى جانب المطلب الشععبية، فأقالته عام 19 الش حكومة صدقي باشا من
(IYY) تضايا دشهادات، كتاب ثنـافي دوري خاص حول طه حسين؛ رفـم 1 (تيرص: مؤمسـة
 (I النقانش، عباس العقاد بين البمين واليسار، ص.

عمدة كلية الآداب في جامعة القاهرة. ولطه حسين كتابات عديدة بين أهمها تجديد



الأربعاء، وغيرها .
ومن الطريف حقاً التوقف عند كتابه مستقبل الثقانة في مصر (19r^) الذي تعمّد فيه طه حسين الإثارة والمواجهة كما تقضد في في كتابه في التّبعر البلاهلي. وأطرف
 بمذهب اليقين، فاختلط لديه الإيمان بالعقلّ . بعد عقد من الزمن ألمن أصبح يشــذد على






 أوليات لا معنى لإضاعة الوقت في إقامة الأدلة على صحتها، إذ كانوا قد فرغوا من ذلك منذ زمن بعيد.

عبّر طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة ني مصر عن إيمانه الراسخ بأن مصر كانت (ادائماً جزءاً من أوروبا، في كل ما با بتصل بالحياة العقلية والثقافية، على الختلاف

 "اسيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ولنكون لهم شركاء وماء في الـضضارة،


 أصدقائنا الانجليز خاصة، رقباء يكصون علينا الكبيرة والصغيرة ويكاسبوننا على اليسير والعظيم" ${ }^{\text {(ITV) }}$



(17V) (ITO) المصدر نفس،، ص
(المـر نفسه، ص \&.

ومع هذا، فطه حسين هو بين طليعة أصحاب الفكر العربي المتنور في القرن العشُرين، واستمر ينادي بالعقلانية والحرية حتى في زمن الثُورة المصرية، فكتب في

 يفرض السلطان السياسي عليه رأياً من الآراء ومذهباً من المذاهب أو سيرة بعينها في التفكير والتعبير والعمل والنــاط. والعقل المر هو الذي لا يقبل ديكتاتورية هـهـا



 الأدبي، وكان قد ارتبط في المراحل الأولى بحزب الوند


 المديث، فكان شديد الطموح للتعرف إلى الثقافة الغربية مع الإصرار على التمسك بالثمقافة العربية القديمة.
نشأ العقاد، كما يخبرنا رجاء النقاش، ، في أسرة من الطبقة الوسطى الصغيرة،





 النديم في السابق (اكاتب الثورة العرابية)| .
غير ان تحوّلا حدث في حياة العقاد. أصبح في الفترة الثانية من عمره (أي بعد


 الشُعب سنة 19Y7 عضواً في جبلس النواب)، وتوجّه إلى الكتابة في الإسلاميـات
(1Y^) اتظر : سعل الش ونوس، "بمئابة تقديم،" في: تضابا وسهادات، ص 7.
(وإن نشر بجموعة من المقالات ضد الإخوان المسلمين) متأثرأ بفكرة دالـسوبرماذه|


ب ـ الصراع الفكري في المغرب العربي

في الوقت الذي كان طه حسين يقول بالقومية المصرية ويعتبر مصر جزئراً من أوروبا في كل ما يتصل بالمياة العقلية والثقافية، ويدعو للسير سيرة الميرة الأوروبيين




 للاغتراب في اوروبا.


 (شيخ الطريقة الرهمانية) والحاج عحمل المقراني في الجزائر وعمر بن عئمان في تونس

 العلماء المسلمين الجزائريين التي تزعمها رافعأ الشعار الشُهير، "الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطنتا).

ولد عبد الخميد بن باديس بمدينة قسنطينة لأسرة برزت تاريخياً في المجالات




 الهوية الإسالامية تههيداً للمقاومة والثورة التي حرّزت الجزائر من الاستعمار الفرنسي ولابن باديس خطاب مشهور بجّد فيه اللغة اللعربية فاعتبرها وحدة الرابطة بين الشُبِ
(1+9) انظر : النقاش، عباس العقاد بين اليمن واليسار .

الجزائري وماضيه، والمقياس الذي تقاس به روحه بأرواح أسلافه، والترجمان عما في القلب والعقل من عقائد وأفكار وما في النغس من آلام وآمال .

وعلى صعيد فلسفي، رأى بن باديس أن صـلاح المجتمع متوتف على صـلاح

 مريض وأنه بحاجة ماسة إلى العلاج النذي لا يكون سوى بالر جوع إلى القُرآن . وهنا

 وكانت له صلةً وثيقة بشُكيب أرسلان الذي كان يصدر بجلة الأمة العربية بالفرنسية في

برزت جمعية العلماء في مطلع الثُلائينيات وتولى رئاستها الشُيخ عبد الحميد بن

 وإحياء اللغة العربية وآدابها وتقوية رابطة العروبة، والمدافعة عن ا(الذاتية الجزائربة التيا


 ولكنها مـن جهة أخرى تعتبر حركة قومية، تعارض كل سياسة تنادي باندماج الجزائر في فرنسا، أو تجنيسها بجنسيتها، وتطالب للجزائر بالمحافظة على صيغنتها الإسلامية


ثم كانت هناك عدة منظمات وطنية أخرى بين الحربين العالميتين، منها حركة تككافح من أجل استقلال الجزائر التام، هي حركة نجم شمـال افريقيا (ساهم في

 وتكونت في الأساس في باريس عام 19Y0 من العمال الجزائريين والمغاربة والتونسيين


(Irl) المصدر نفس، ص vo.

مصالي الحاج حزب الشُعب الجزائري داعياً للاستقلال الثُوري الذي يرفض أنصاف

كذلك كانت هناك حركة الأمير خالد أو وحدة النواب المسلمين التي كانت
 والاقتصادية، وبحرية الصحافة والخطابة والمِمعيات، وبتطبيق قانون فصل اللـين الدين عن


 عباس والدكتور الاخضري والدكتور ربيع الزناتي وغيرهم.

وبقدر ما نقترب من بدء الثورة الجزائرية، كانت الفكرة القومية قد بدأت تسيطر


 النذي نشأ نشأة تقليدية وتأثر بمحمد عبده كما فعل بن باديس .

وتتجلى الفكرة القومية من خلال استعراض فكر علال الفاسي في المغرب الأقصى الذي كان من زعماء حزب الاستقلال ونادى بضروروة حمصول تغيبير في
 واقترح، على وجه التحديد، أن يتم العمل (اعلى تغيير عاداتنا، ولنأنحذ انفّسنا تلمنا تدريجياً



 مقدور وقضضاء موقوت||(1)

وجمع عـلال الفاسي في تفكيره، إضافة إلى نوع من السلفيـة المتنورة، بين


 رفض تفكير الشارع يعود لتغلغنله (في الدين، فيمزجه بالخرافة ويملؤه بالطفنيليات")، ومن هنا فإن اتكوين النخبة المفكرة في الأمة ضروري لتعليم الجمهور عادة التفكير

الضّرورية للرفع من شأنها" بـحيث يتـحرّر من فورة (الأجواء الغيبية") ويتـمسـك بـ (العقل" الذي هو في نظره سبيل (نهوض الأمة وتحريرهـا"، لأن المغرب لا لا يزال الان



ومع انه كثيراً مـا يشــار إلى سـلـفـيـة عـلال الفـاسي المتنـورة، إلا أنـه رفض

 وآخرون طغت عليهم زغبتهم في الجدة والابتكار، ، فأصبحوا يؤمنون نـون بأن كل ما نتل
 العصرية . . . والحقيثة أن عند الفريقين خطأ شنيعاً في نتطة البداية للتغكير، ذلك الك ألن









 وعاربتها"؛ ؛ (£) وأن يكون شاملال، "أي أن تكون الفكرة مراعية ما يصلع كل جان جانب


 فكلتاهما تقوم على التقلْيد والجممود حتى في صيغتهمها اللغوية . هذا تا تامأ هو الأساس الذي قام عليه فكر نتد الازدواجية عند العروي والخطيبي والجابري كما سنظهر في تناول المرحلة الأخيرة .
(المصر (IY (IY)



## 「



 الإيعابي بين الالجاه القومي والاتجاه التقدمي وإن كان يشوبه بعض التأزم في الكثير من الهالات.

## أ ـ الاتجاه القومي التحديثي في المشرق العربي



 أن برزت في مرحلة النهضة الأولى كما سبق الكلام على ذلك في القسم الأول مـن هذا الفصل .
تيّزت ت مرحلة ما بين الحربين العالمنينين بنشوء الاحزاب القومية المديثّة، وقد أشُرنا سـابقاً إلى نشُوء حزب الوفلد في مصر وحزيب الاستقلال في في المغرب وحز وحزب


 وانطون سعادة وزكي الأرسوزي وميشال عفلق وساطع الحصري وقسطنطين زريق وغيرهم.







 عمره، متهمة اياه بالكفر والالحلاد.


 كتب (ولديه مولففات عديدة بالعربية والانكليزية) بين أهمها من زاوية اهتمامنا هنا

الريحانيات وكناب خالد وزنبقة الغور وملوك العرب والنكبات والتطرف والاصلاح


 هنا المجال نتوقف خاصة عند كناب خالد (1911) الذي وضعه أصلا بالانكـليزية،
 بعد وفاته في بجلدين بعنوان القوميات.

كتاب خالد (r|")، سيرة ذاتبة في شكل رواية فكرية تطرح الكثير من المسائل


 المتاهات الفلسفة")، متصدياً للمشكلات الحقيقية في الحياة بصدق وشجاعاعة وبكثير من


 اضطراباً في النغس وفي المجتمع .
كان توجه الريهاني القومي في مطلع القُرن لا يزال غائماً في مغهومه لهوية الوطن . تحدّث في البداية عن أن خالد امتحتّر من نسل أولئك الفينيقيين الشُجعان




 وفي الصميم من هذا العالم، في جزيرة العرب|"(1\&)(1)
(1Y7) أمين الريكاني، كتاب خالد : روابة نلسفية اجتماعبة، ترجمة أسعد رزوق (بيروت: المُؤسسة



(1 (1 $)$




وأمين الريكاني في كتاب خالد أكثر وضوحاً في موقفه الصدامي مع المؤسسة

 والنظام الكهنوتي فيتبرًأ من النظامين، فيقول: (إنن عدة أشياء، ومن جملتها (استبداد) طغيان الأبوين ومكر الكهينة؛ سوف تتآمر هنا ضد تلك السعادة الكين الروحية التي ينعم بها بمفرده|"(1) (1) في حبه لفتاة أحلامه نجمة.

وبئورة لا تختلف عن ثورة جبران يكتب خالد فائلا: امتى كان المرء يكظى بهذا العدد الوفير من الآباء، وكلّهم يذّعون أنهم أولياء سعادته الروحية والمئي والمادية، يجب عليه


 على الملأ: قداسة الفرد، وليس العائلة أو الكنيسة. ذلك ألكا أن الامتداد العائلي. . . كمبدأ


 صاغية، ويؤمنون بك متى كانت لديك أية حقيقة لتعلنها لهم. ومن المؤكد ألـند أن قيمة

ومن طريف ما توضّل إليه الريحاني في كتاب خالد ملاحظة الجتماعية مهـمة
 حين يقول على لسان خلالد: (اوما ينغي ألا يفوتني ذكره أيضاً هو أَنْ البلدة . . . تنعم باثنتي عشرة كنيسة. كل أسرة، وهي نوع من العشيرة، لها كنيستها وكها وكتيأها. وبالتا ولتالي لها خصومها ونزاعاتها مع باقي الأسر. إنها أعجوبة أنـئ كيف يستطيع هؤلاء الناس
 من المؤسسة الدينية والمؤسسة العائلية، وهما أقدس مقدسات المجتمع العربي، فلا غرابية
 وبجرأة نادرة يُلقي خالد خطبة في دمشق، التي يصفها بأنها امعقل علمـاء

> (1\& (المصر نغسه، ص هو.



(ألصدر نفس، ص ص (I\&V)

المدين")، فقال: (اسوف نحر"ر الإسلام من عـداته البـالية وتقاليلـه الحـانقة وخرافاته



 الأولى وأخطأت" فأكذَ لها أنها لم تخطىء. وسألته إذا كان مسيحياً فأجاب إنه مسيحي
 هي خيٌرة وحقيقِّة، متى كانت تخد أند الغرض السامي لمؤسسها. وكلها ديانات بانطلة ومزيّة،، متى كانت تخدم الغرض الأناني لكبار كهنتها|"(101)


 فكان يقول بانتمائه للأمة السورية والأمة العربية والأمة اللبنانية في الوقت ذاتي الـنه (وقد




 جبل لبنان عام • 191 إلى الشُعب بقوله (انحن السوريين") . وإثر الحرب العالمية الأولى







 بالاتحاد. ... . ولنلك نعول إن الفكرة اللبنانية، بل الفكرة القومية الطائفية، هي فكرة

$$
\begin{aligned}
& \text { (l\&^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10•) المصـر نفسه، ص (10) (1) } \\
& \text { (101) المصدر نفسه، ص 999. }
\end{aligned}
$$

$\wedge v$.

عتيقة عقيمة. هي لو عُمل بها اليوم، ضربة قاضية علئينا فينا . فقد كانت سبب تقهقرنا وبالئنا في الماضي، وستَكون إذا سادتُنا، سبب بلائنا في المستقبل"(1or)

 سوري مسقطط رأسي لبنان، واحترم مصدر لغنتي العرب، وأنـور وأستوكل في ديني النه


 وألقى في عام 19 خ خطبة في دمشق بعنوان (اروح العروبة) قال فيها بمفهوم
 فريق من الشُباب العروبي قال فيها إن ا(الوحدة العربية مككنة بل بل هي محقعة . . . لأنها








 فننضم كلنا، اللبناني والسوري والفلسطيني والعراقي والنجدي والحـجازي واليمني،
 العريش إلى خانقين، كلها عربية|)(100) . كذلك يكدّد في مقالة ألخرى بعنوان (افلسطين





وحول العروبة يقول أيضاً: اکانت العرب قبل الإسلام وقبل المسيحية. وستبقى

 لا افضضل طائفة على طائفة ولا دينأ على دين. الدين هو المعاملة . أما في في التفضيل








 الفكرة القومية|"(10V)

وقبل وفاته بسنة، أي 19r9، ألقى خطبة في حفلة أقامتها لتكريمـه في


 العروبة في أسمى معانيها وفي أقصى أهدانها. إنها احلال القو القومية الواحلدة الكبرى محل القوميات الصغيرة الضائعةً ! إن لكل قطر من الأقطار العربية قضية واحدة، في الحا الأقل، للأجانب يد فيها فلا يستطيع ذلك القطر أن يكلها وحده هـ الا لا يستطيع أن يكلها



وقد رأى الريكاني في العلم والتعليم تحقيق أقصىى أمانينا القومية، فاقترح عام
 نرى في المستقبل جامعة سورية وطنية، لا بروتستنتية ولا كاثوليكيكية، ولا ألميركية ولا ولا يسوعية، بل جامعة وطنية مدنية بحيث ترفي منار التهذيب الصحتيح والتعليم الحر في الأمة السورية؟)(109) . ثـم يضيف: (المدارس، المدارس، المدارس الوطنية الُمبمومية

$$
\begin{aligned}
& \text { المصدر نفسه، ع (10V) }
\end{aligned}
$$

الاجبارية اللاطائفية هي الطريق القويم إلى المحجة الوطنية العليا. هذه المدارس يجب

وكان الريماني يؤمن بتنشيط المجتمع الملني وحت المواطن بالتُعبير عن رأيهه،


 يكون، قبل كل شيء حـاكمآ، فلا يبتسم علناً ولا يلين رسمياً، لأحد من الناس . لان والحكم والتحكم من مصدر واحـد. إنما العاجز من لا يلا يستبد . . لا لا لا ليس لأحد ألن ينبهه إلى خطئه علنأ، وخصوصاً على صفـحات الجرائد، فيحط ذلك من مقامه، ،

ويذهب بهيبة الحككومة. .
"وقد كان صديقي مع ذلك عصرياً في نواحي حياته غير الرسمية كلها . . لا لا

 فوق الأنتقاد، بل فوق القانون، فالأمة في خطر أثد من خلم الـور الاستعمار الأجنبي.


وكان بين أعلام النهضة القومية والتحرر الـسِياسي عبد الرهمن الـنـهـبندر
 دراساته في مدارس دمشت وتخرج عام 19 19 طبيباً في الكلية السورية الانجيلية التي اصبحت تعرف بالجلامعة الاميركية في بيروت. كتب حول التي التسامح وهاجم التعصب
 مشُانق جال بانـا في سبيل العروبة وأن جميع المواطنين يعيشون في سفين ألمينة الوطن الواحدة. كذلك اعتبر أن مقياس الارتقاء هو مقدار الحرية التي تتمتع بها المرأة في المجتمع. وظل الشهبندر يتمسك بأفكاره التحر رية هذه وغيرها إلما إلى أن اغتيل عام - 19 شهيد افكاره التحديثية والصراع السياسي للوصول إلى السلطة.

عرف ببراعته الحطابية وثقافته الموسوعية، وكتب مقالات في المقتطف والهلال
 حلقات الشيخ طاهر المزائري الفكرية. وشارك بعد انهيار الـلافة العئمانية في مقاومة

 من الوطنيين السوريين منهم الدكتور الشهيندر الذي لجي لجأ الى مصر، كما فعل من قبل ، نتيجة للمشاركة في مقاومة الحكم العثماني.

انسُغل الشُهبندر بالقضية القومية في اللدرجة الأولى ورأى من موقع الواثق بنغسه


 والعراق، وشذّد على أهمية الوعي الوحدوي فقال : (ما من سبيل إلما إلم منع الأفكار
 الوعي العام يتعذر معها اسدال الستائر على الأنهام|(17Y)





 أعواد المُـانق مسلمين ونصارى في سبيل العروبة، وقد جمح هذه المقالات في في كتا فتاب
 العربي (17\%)
 خلدون وعلي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الـكـم الذي سبق ألن أن تحدثنا عنه

 إليه في هذا المجال تنبهـه إلى أن الصراع من أجل الاستقلال يستدعي تفهـم الواقع
 اجتماعية من الطراز الأول. . فلا غرو أننا في جهادنا مضطرون إلى اصلاحات جمة

الفكري (دمشتَ: دار الأهالي، 19^91)، ص 9 ع وبه.
(ITI) عبد الرهمن الـُهيندر ، التضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي (القاهرة: مطبعة مصر،

من هنا المنطلق عالج موضوع المرأة والر جل فدعا إلى تحرر المرأة. وتنا وتناول مسألة


 الشعب فكانت بعيـة عن التدخل في تقرير شؤون حياتيا، فيما كان الخليفة يتمتع


 وأموالهم وأبضاغهم". . وكان المسلمون إذا بايعوا أميرأ (لجعلوا أيدهمه فِي يده تأكيداً




وفي دعمه نقيان نظرة رحبة سمحة للندين، أستشهد الشهبندر بما قاله ابن عربي حول وحخـة الأديان في قصيدته النُهيرة (أأدين بدين الحبّ|" :
نقـد كنـت قبل اليوم أنكـر صاحبي إنـا

 أديـن بـديـن الخـب أنـى تـوجّهـهت ركـائـبـه فـالحـب ديـنـي وايـهـاني





 التناريخية إلا ان العادات والتقانليد المحلية واختخلاف درجة الثقانة العامة . . . جعلت

$$
\begin{aligned}
& \text { (ITI) }
\end{aligned}
$$

شقة الحُلاف فيما بينها أبعد من أن يضهها بجلس تشريعي وإحد أو يلمُّ شتاتها ارادة سلطانية واحدة)(TV)




 الزوبعة والمجلة والنظام الجلدبد وجريدة الحزبا


 مصيرها. ولذلك اهتم بالدرجة الأولى بتوضيح هوية المجتمع القومية معتبراً ان واقع النع الإنسانية هو واقع قوميات متصارعة، وبتقلِيم نظرية للحياة تنكون فاعدة في عملية التغيير الاجتماعي ووضع نظام جديد يكل بحلّ النظام القُديم المتخلف.

قال في مقدمة كتابه نشوء الأمم "إن الوجدان القوتي هو هو أعظم ظاهرة الجتماعية في عصرنا. .. ولقد كان ظهور شخصصية الفرد حادناً عظيماً في ارتقاء النفسية البشرية وتطور الاجتماع الإنساني. أما ظهور شخصية الجمهاعة فأعظم حوادث التطور النطور البشُري

 الكتاب تعريف الأمة وكيفية نشُوئها ومحلها في سياق التطرر الاجتماعي، فيبدأ من
 البسرية، ، فتكون البيئة هي، تاريخياً، في أماس تحديد هوية الجمماعة لأن لكل بيئة جغرافيتها وخصائصها

وبعد الحـيث عن تطور الثقافات العمرانبة، يتوصل إلى أن الدولة شأن سياسي لا لا وججود لها إلا في المجتمع، كما أنه لا وجود للسياسة من دون الان الاجتماع، ثـم بضيف :
 ودرس الأمة ونشوئها هو درس اجتماعي، لا درس سياسي . . . وإذا كانـا الألمّة واقياً
 وما هي روحيته أو عصبيته، التي نسميها القومية، وكيف نفهمه؟|"(1TN()
(المصـر نفسه، ص (17V)


جواباً عن هذا التساؤل يوضح سعادة "اإن الاشتراك في الحياة يولد اشتراكاًا في العقلية والصغات كالعادات والتقاليد واللهجات والأزياء وما شيكاكل، ويتوصل إلى أن








 او جتمع طبيعي من الناس قبل كل شيء آخر"، وقال بـل بكلام آخر إن پالألمة جماءة من

 من الجمماعات)(179)



 والتعاون الداخلي بالنظر لدنع الاخططار التي تحدق بالأمة ولتوسيع مواردهـا، المُوجد
 فلاحَ المجموع وخذلانها خذلانه. القومية هي الروحية الونا الواححدة أو التشعور الواحـد


واعتبر أنطون سعادة أن سورية هي إحدى الأمم الـربية (ووصنها بأنها أمنة



 (الرأسمالمي الفردي الحر" الذي پاكوّن رأسمالية مرهقة ساحقة وطبقتين مضغوطتين

> | 1 • و ( 179 (المصدر نفسه، الفهمل
> .|A| - |N• (IV.)

ويمادل سعادة في كتابه الصراع الفكري في الأدب السوري (19६Y) أن فتر
 مغلقة وغياب الاهتمام بقضايا الحياة الكبرى والتفسخ الروتي المنتشر في الأمة . وهو يرفضى ذلك التقسيم اللسطحي الذّي يعتبر الشُرت كله روحياً والنربِ كله مادياً؛






إن النجديد في الأدب هو نتيجة لخصون تجديد في الفكر والشُعور وفي النظرة إلى الحياة. والمبدع ليسس هو اللذي يصوز واقع الخال كمان هو ويكون مرآة لها لها بل هو




 ويكصل التجدد بنشُوء نظرة فلسفية جديدة تتناول قضايا الإنسان وألمجتمع الكبرى،



(IVI) عادل ضاهر ، المجتيع والإنسان: دراسة ني نلسفة الطون سعادة الآجتماعية، سلسلة أعلام


ص
(المصـلز نفسه، ص (IVY)
(المصـن نفسـه، ص (IVE)
A (المصلز نفسه، (IVO)
. المصلر نفسه، صم (IVY)



 رسالتنا القومية هي رسالة الحياة والتحرُّر، وإخضاع التقاليد للحياة الميدة، ودعامة





وفي هنه المرحلة أيضاً كتب قسطنطِين زريق بجموعة من المقالات بعنوان الوعي







 التنظيرية العبقرية العربية في لسانها، وبعث الأمة العربية ورسالتـالتها إلى العالم . وفي عام l 9 VY

 نفوسُ أبنائها التيارات الفكرية فتكتسب الشُعور بححيقتها المثلى وبارتقاء الذهن . المّا وقصد

 عليها الأمة بنيانها فتر جع به الإنسانية التهعرى . وكنا قد ذكرنا في الفصل العاشر أيضاً أن حزب البـا قومية عربية، غير إنه تبنى فع الوقت مفاهيم ومقو لات وشعارات اششراكية. لقد الـد كتب
(IVV) رسائل حب من انطون سسادة اللى ادذيك جريدبني (بيروت: [د. ن. ]، 1998)، ص 9.

$$
\text { المصدر نغسه، ص } 9 \text { (IVA) }
$$

 (اكواسطة لإشباع الجياع وإلباس العراة فحسب، ولا ولا يهمني الجائع لمجرد كونه جائعاً،



 (iva) سادة وعبيد

هنه هي خلاصة الفكر القومي الني سيطر بخاصة في مصر والمُشرق العربي في

 يتمكن هذا الفكر القومي من ان يتطور كئيراً باتجاه مزيد من التقدمية الاشتراكية نتيجة
لأولويات الصراع للتحرر من الهيمنة الأوروبية .

## ب - الاتجاه الاشتراكي في مرحلة ما بين الحربين العالميتين

ساد الفكر القومي في هذه المرحلة كلا من الفكر الديني والفكر النقدي الئوري
 وبسبب استيلاء البرجوازية الوطنية على الحر كات الفكرية والحزبية . ومع هذا تنبّه بعض مفكري القومية التحديئية الليبر الية إل أن التحرّر السياسي لا لا يتمّ من دون

 والكوارث الاقتصـادية التي يعانيها الفلاحون والعمال الذين يتـكوّن منهم بُموع
 النواب وأضاف: (اما الذي يكسبه الفلاح المصري من الاستقلال؟ّه فلنتلها، إذاً، قولة
 بقي علينا أن نخلّص المصري من الاستعمار المصري"(••1)

هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هي التي استدعت قيام أحزاب اشتراكية
 بالسياسة والمجتمع، متفاوتة بين النـيوعية الماركسية والاشتـراكية القومية والفابية
(IVq) كمـ ورد في: ميشبـل عفلق، في سبـل البعث، ط r (بيروت: دار الطليعة، س797)، ص


الأوروبية. ولم يرافق تأليف هذه الاحزاب قيـام فكر منهجي تُكْن أن يذهب ابعد ما ذهب إليه فكر شبلي الشميل وفرح انطون في المر حلة التأسيسية السابقة . في في الوقت
 النظرية الاشتراكية في ضوء التجارب والتناقضات العربية الحناصة (وهذا منا سبق الما أشرنا إليه في الفصل العاشُر من هذا الكتتاب) جنح المنظرون منهم باتجاه تحديد مواقف اشتراكية وجلة الئر فـرة مرتبكة .
 لقد أراد، وهو الذي نشـأ في أسرة ريفية متوسطة الحال، ألن يجمـع في فكـره بين



 السوبرمان من خلال تراءة برنارد شو ، فنسر أول مقان اللة له بعنوان (امقدمة السوبرمان") وكتاباأه بعنوان نظرية التطور وأصل الإنسان (19rv) .


 بماركس، فاعترف بعد قيام ثورة 190Y يقول: "امع اني في كتاب مؤلاء علاء علموني قد

 في العالم من تأثرت به وتربيت عليه مئل كارل ماركس، وإنما كنت اتفادى ذكر اسمهه خشُبة الاتهام بالشيوعية)(1A1)



 الناس في الاثراء. . . ، أما كيف تتحقق الاشتراكية في مصر، فتكون المان حسب سلامة موسى "ابتربية الممهور على المكم النيابي اللديمقراطي أولا فلا ثم نشُ المبادىء الاشتراكية


الثقانة البديدة، (19A1)، صم AV.


في تأسيس الحزب الاشتراكي المصري عام •19r مؤكداً على ضرورة الأخذ بالتطور البططيء لا الثـورة، ومن خـلال ترسيخ قواعد الـنظام البر لماني الثليبرالي والتععليم والتصنيع
وظهر موقف سلامة موسى الوجل في دعوته للاششر اكية من خلال حر المرصه على


 ربوع البلاد الروسية ألوية الحراب والدوا والدمار . وثانيهما أننا في مأزق سياسي لا ينا ينغي ألني أن
 شيوعيين بولشيفيين، وهذه الفاظ تستطير لب ساسة الانجليز" .
في الواقع أن سلامة موسى لم يتنصل من الشيوعية فحسبب، بل بل زيت مبادى



 مصالحتهم أيضاً، لألن مصلحة الاثنين واحدةا". وبعد أيام عاد فنـئر مقالة أخرى في




 والنشُوء لا الثُورة والْانقلاب"، . لذلك، كما قالكا قال رفعت السعيد : اكان طبيعياً بعد

 واستشهد أنور عبد الملك بعول سلامة موسى عن نفسه بأنه يدعو "إلى العقل بدلاً من العقيدة، وإلى استقلال النُخصية بدلأل من التقاليد. .. . إنتي اؤمن بالحقائقن، ومن هنا


*     *         * 

. الأهرامه (1Ar) (1Ar)




هنه هي، إذاً، الاتجاهات الفكرية الرئيسية التي سادت مرحلة النهوض الثنانية








 النقدي المضاد للفكر التسويغي المرتبط بالانظمة اللسائدة .

## ثالثاً : مرحلة سيطرة البرجوازية الوطنية في النصف الثاني من القرن العشرين : بحث في أسباب الإخفاق

يمكننا أن نميزّ في هذه المرحلة بين فترتين زمنيتينن، هما الفترة الممتدة بين نهاية


 وإحساس بالتفاؤل الثُوري تجاوبآ مع ثورة بّ يوليو في مصر واندلاع الثورة الجمزائرية



 عهد جديد تحرزي تتصر فيه الإرادة العربية.





 انتقالا نوعياً من عهد الانقلابية العسكرية وتُورة الانظمة إلى عهد قيام تُورة الشُعبب، بل بلغ التفاؤل درجة عالية حتى الاعتقاد بأن الثُورة الفلسطينة أخذلت تشخّل رأس

الحربة لقيام نورة عرببة شاملة. ولكـن الانظمة العربية التي أخفقت فيل في موانجهة
 وتعمل على احتوائها وتَويلها إلى نظام عربي آخر .
وإذا ما أمعناّ النظر بتطور الفكر العربي بعد الحرب العاليمة الثانية نجد أنه على




 بمساعدات خارجية إلى قوة ليس في خدمة الشُعب بل ضده الشُعب ليس بتمثيله وبإشراكه في صنع مصيره بل بإقصائه وتهميشه.





 تتحرّر من طبائع الاستبداد والتحكم الفردي ولم تحدّ من سيطرة الاقطاعيين واحتكار السلطة من قبل الأسر الكبرى .
 ولكن هذا الترحيب لم يدم سوى فترة وجيزة. ثم أم حدث انقلاب الضبا مصر في بY يوليو/ تُوز عام 190 فأعاد للمجتمع الثّقة المُعببة بإمكانات المات الخروج من المستنقعات التاريخبة، وبلغ التنفاؤل قمته عام 1907 إثر تأميم قناة السويس والمقاومة الباسلة للاعتداء الثلالئي (انكليزي - فرنسي - اسرائيلي) على مصر . تلا ذلك
 مصر وسوريا. في هـذه الفتترة كانت حرب التحرير المزائرية تثير غخيلة العرب وشعوب العالم الثالث .
وفي مناخ من الحماس القومي في الأوساط الشعبية وغخوّف بعض الــكومات


 التناقضات الاجتماعية، وهذا ما سبق الحديث عنه في الفصل العاشر حول السياسة

والدولة والمجتمع. ولم يدم ذلك طويلا، ككل تفاؤل عربي، نقد حدئت هزيمة الخامس من حزيران// يونيو عام 197V، فعفت الحيبة الكبيرى، ووجد الفير الفكر العربي نفسه مرة أخرى منشيلاً بالبحث في أسباب الكارثة انطلاقاً من الإحساس المرير بهول الأساة التي أصابت العرب وكبديلز للفكر التسويغي لدى شرائح المئقفين المرتبطة بالسلطة . هنا أيضاً تنوعت التيارات الفنكرية بين تومية تحديثية وسلفية دينية وتقدمية ثورية غلب عليها الفكر النقدي والتحليل الاجتماعي متحترزة من الالتزامات الأيديرولوجية والمزبية الضيقة.

$$
1 \text { ـ التيار التومي التحديثي }
$$



 معنى النكبة بجددا، فـنـدند أيضأ على أمية الأخذ بالعلم والعقالنية في إقامة المجتمع
 نسبت المعركة الأولى بين جيوش الدول المُربية والتوى الاسرائيلية، نحدئت الكارئة

 تكون نتائجها المتقبة أقل وطأة على الشنوب العربية، بل انها ونتائجها تبدو أضخم

حاول زريق في الكتابين أن يوضح المفاهيم والقواعد الضرورية لإقامة بجتمع عربي جديد، منطلقاً من التساؤل حول كيفية التمكن من فلب المجتمع العربي امن
 أسباب النكبة إل الفارق الحضاري بينه وبين المجتمع النَّسر ائيلي (وهو فارق في في الأخذ

 التغلب على أعدائه رغم الفارق الكبير في التفوق العلمي، ويعود ذلك إلى صالروح
 في النفس"، ومنها (اوضوح الغاية") وحلّل زريق أيضاً أسباب النكسات والخسائر التي مُنيت بها الخركات النومية
(IAV) المصر نفسهه، ص (IVA)

العربية وتوقف عند سببين: أولهما تعرض الدعوة القومية للدعوة الاشتراكية فتغلّب



 الطبقية من دون ان تهتم أيضاً جدياً باقتباس العلم والتصنيع فظل (الجلانب التوزيعي الطبقي من الدعوة. .. غالبآ على (لجمانب العلمي الانتاجي التصنيعي|"(1)9،

وتكرْرت آراء زريق هنذه في كتابه نحـن والمستقبل (19VV)، فقد دعـا مرة


 المجتمع على تكوين بنيته الوطنية المتماسكة . وقد أكذّ ان هذه العقلية المستقبلية لا تـنـكر
 بالفعل للحفاظ على الأصالة ورعايتها وتنميتها والافادة منها خير افادة في تحقيق النات وفي الانجاز والابداع"(19.)




 الغربية الحديثة، والتأكيد على العقل والحرية أو التعقيل (أي عقلنة الئقافة) والتحرر (من السلفية العمياء والمداثة المقتلعة الجلذور) .

نبع الهمّ الأساسي لزكي نجيب عمود من التساؤل: كيف تكون المين الثقافة العربية معاصرة (والمعاصرة تعني له الثقـافة العلمية لهِذا العصر) وعربية حعيقية في الوقت
 الفكـري العربي القديم ومقتضضيات العصرنة ، فيكون المثقف العربي المق هو المترع بالثقافة العربية القديمة والمتخصص تخصصاً دقيقاً في الثققافة العلمية لهـلةا العصر المديث والمنفتح على التجارب الإنسانية كافة.

$$
\text { (ا المصر نقسه، ص • }(1 \wedge 9)
$$

YIY - Y 11 (19•)


تساءل زكي نجيب عموود في مطلع المبعينيات: "اكيف نوائم بين ذلك الفكر






 كارسات أهل السلطة وتوظيفهم الدين في خدمة ومصالحهم
وإضافة إلى ذلك، أوضح أنه كما أن هناك قضايا ومشُكلات تسُغلنا في العصر




 الفكر المعاصر فهي التي تدور حول علاقة الإنسان بالإنسان، والإنسان بالنان بالطبيعة

 نجيب محمود ان بين أهم مشكلات التفكير العربي الفلسفي العلمي المعاصر مشكـلة
 تشخيص الواقع الإنساني والاجتماعي

وإثر هزيمة حرب الخنامس من حزيران/ يونيو عام 197V، كتب زكي نجيب



 من التعثر والفوضى والاضطراب والتُشتت بعيدة عن مر حلة الاكتمال .
ومن مظاهر ذلك انتسام المكرين العرب (ابجموعات أشتاتأ. . . . كل منها ترى ترى
 الثقافة الأوروبية الخديثة أشد اللجزع، ويعدها ثقافة دخيلة تستهدف التسلطط والسيطرة،
(19Y) الأصنر ننسه، صم 7.

ويلوذ منها بمكمن من التراث العربي الصرف . . . وأما الطرف المتطرف الآخر فيفرح
 المتطرفين، تجد صنوناً شتى من الأمزجة التي تأخذ بطرف من من هنا وطرف من من هناكّاك






أما أين موقع زكي نجيب محمود في هذا الشتات الفكري، فيمكيننا أن نتبينه من






 كأنما نحن أمام وصفة طبية لا علاقة لها بتشخيص الواقع المعاش .
Y ـ التيار الديني

خَفَتْ صوتُ التيار الديني لثلالاثة عقود بعد الحرب العالمية، وبخاصة في مصر والمُرق العربي بالمتارنة مع الفكر القومي والليبرالي والتقدمي اللذي ينادي بالتححول

 العربية وسبل التغلب عليها. وبين أبرز هذه الأصهوات صوت أِ

 بالتآمر لاغتيال جال عبد الناصر عام 190 ، وحكم عليه بالآشنال النُاقة لمدة خمس

عشُرة سنة ثم اطلق سراحه بعل عشُر سنوات من اللسجن، إنما أُعيد توقيفه وتم إعدامه عام 1977.

وضع سيد قطب مؤلفات عديدة بين أهمها بالنسبة لموضوعنا العدالة الاجتمالماعية

 (1971). من (190Y)





 تجريد الإنسان بوسائل العنف من حكم نفسه بنفسه

رأى قطب أن العالم المعاصر، ومنه العالم العربي والإسلامي، يعبيش جالهيلية





 الكثيرون عقدوا آمالهم في هذا التغيير على (الاركسيةل)، على المادية المدليةلية وعلى



وكنا قَد أشُرنا في الْفصل التاسع، حول الدين في المجتمع العربي، إلى أن

 واعتبر سيد قطب انه في ظل هذا المنهج الإسلامي، وفيه وحده، (ايتحرر الناس من
(199) (197) سيد تطب، الإسلام ومشكلات المضارة (التاهرة: دار الثروق،
Iva, المصدر ننسه، ص (lav)
 ورفض الاقرار بالحاكمية لأحد من دون النه، ورفض شـرعية أي وضع لا لا يقوم على
 القرآن تطبيقاً حرفياً . وأول هذه الأحكام أن يكون الحكم نفسه لهُ وليسى لأي بشر أو









 تسهم إلى حد بعيد (في خلق الظاهرة الالجتماعية . . . وتغيير الاوضاع العالمية)، وألن

 ويؤكد بن نبي أن (اجوهر المسألة هو مشُكلتنا العقلية)، ويذهب إلى أنه (امن هنا

 الاعتقاد لدى بن نبي بأن الصر اع في أسـاسه صراع حضـاري نُقافي فكري. ومن





$$
\text { (19^) سبد قطب، معالم في الطريت، ص 0 و } 0 .
$$


(بيروت: دار الفكر، 19791)، ص ع1 ـ 10.



ويقول مصطفى محمود من منظور يميني إن الإسلام "اينطلق من فكرة الصملح الصنح







 واقامة الوحندة في مقابل التجزئنة، وترسيخ الهوية في مقابل التغنريب، وتعقيق التقدم







 إنسانية تَدافع عن حقوق الإنسان)|(r.i(
وفي مقال لحسن حنفي في بجلة الوسط (r•v) كتب يفول : (احق الاجتتهاد هو السببيل إلي استئناف الحضلارة الإسلامية وعلومها بعد أن توقف معظمهـها منذ القرن






$$
\text { . } 9.0 \text { (191) }
$$








اليقينية . . . والأخص العقل . . . حتى يكقق الاجتهاد غايته في استنباط أحكام جديدة تتقق مع روح العصر ومصالح الناس المتغيرة" .

## ץ ـ ـ نقد الفكر الديني

تعرّض عدد من المفكرين العرب في النصف الثاني من القون العشرين لنقد الفكر الديني الأصولي من مواقع ختلفة. منهـم من تعرّض له من موقع التُ من التحول الئوري
 موقع إسلامي مستنير مستفيدين من العلوم الاجتتماعية والإنسانية المديثة منل منل عـمد أركون وعمدل عابد المابري، ومنهم من صبت اهتمامه على تحليل النصوص الدين الدينية كما فعل نصر حامد ابو زيد، وآخرون من مواقع ثقافية ابداعية أو سياسية بجرّدة.
 العظم (19r£ ـ ) لنقد الفكر الديني المثالي بأسلوب سجالي لازي



 بقيادة المفتي النيخ حسن خالد أمر هذا الكتاب إلى المسؤولين القضائيين لاتخاذ ما يلزم
 للغيبيات وافتراء على الدين والقرآنه يكعل صادق العظم "اخارجاً عن الإسلام ومرتداً، وكذلك من يؤيده ويجاريه في رأيه،

حلّل العظم اسباب الهزيمة ناعتبر أنها تعود إلى أسباب اجتماعية ونفسية


 تضخيمها من ناحية أخرى. وقد ربط بين ذلك وبين عوامل أساسية التدخل في بنيان



 في التأكيد على الذات من ناحية أخرى، واستهانة بالصعاب والتعلق بالغيبيات. واستمر صادق العظم في نقده للفكر الديني، فنشر عام 199 راد كتاباً بعنوان ذهنية التحريم ضمّنه دراسة طويلة عن سلمان رشدي وحقيقة الادب وحتّل فيها

روايته الآيات الشُيطانبة ودافع عن حقه في الحياة، وهانجم نقاداً عرباً هابجموا الكتاب من دون أن يقرأوه وعالجلموا موضوعه وكأنّ رشدي فقيه وعاني وعالم وليس روائياً، ومن دون

 وردوده على هذه الردود.
وفي بجمل ما كتب العظم حرص على ألى أن يذكّرنا بأن الثقافة العربية شهدت منـا





 مواقعها الماصهة، وعن ألصالح الاجنتا لالحتماعية التي ترى في الستمرار الوهم والتفكك

ومن موقع القول بضرورة حصول تحوّل ثوري بسبب الإحساس بـ ا"ا(لهزيمة الفاجعة" وبالضعف العام العميق الذي شمل كل نوالحي الحياة العربية، نشُر عمهد النويهي عام $19 V$ جمموعة من المقالات في بجلة الآداب دعا فيها إلى إحداث ثورية عربية شاملة في الدين والسياسة والاجتماع.







 معيناً لنصوص مقدسة معينة|(r)"(1). وإن النقد المطلوب في نظر النويهي هو الذي

(Y-q) (Y- عهد النوعي، نحو ثورة ني اللفكر اللدني (بيروت: دار الآداب، 19AY).

(YII) المصلر نفسه، ص صغ (Y)

يدعو الناس (إلى نظرة أكثر علمية وموضوعية نحو حعَائق الكون وطبيعة الإنسان

واستفاد عحمد أركون في تحليله للفكر الإسلامي من العلوم الحديثة، التاريخية
 والعـلاقة بين الفكر والوسط الاجتمأعي التـاريخي، فاعتبر انه لا لا يمككننا ان نفهيم






 اجتماعية وسياسية في جماعته.
 (الثيولوجي) والبحث ألعّلم ـ اجتماعي (سوسيولوجي) في دراسة الحقيقة التاريخية

 في ما يخص المنهج الديني الغيبي يعتبر هذا القتلل حدثاً عابراً سببه أناس أشرار الما خرجوا

 بالمقارنة مع الأصوليات الأخرى، يرى أركي أركون أنها تعاني قطيعتِين معرفيتين، أي مع


 لتأسيس تاريخ منغتح لهذا الفكر على علوم الإنسان والمجتمع، وهذا ما يقول به عمدل أركون .

كذلك كنا قد أشرنا في الفصل نفسه إلن موتف أركون من العلمنة ، حيث قال
 أنها لا تزال تطرح نفسها في الْغرب، "الكنها بالطبع ملحة أكثر في أرض الإسلام،





 خصـائص الموضوع الذـي تعاملنت معه الفعالية الـذهنـية لمفكري اليونان وفلاسفـة





 للنهوض بل مشروع النهوض نفسه. وما رسّخ ذلك كون التِراءة السلفية قراءة لا لا لا لا
 للترات"، .إنه الترات يكرر نفسه، بينما السئوال هو : كيف نحقق ثورتنا ونعيد بناء
 بجمله فكر لاتاريخي يفتقد الحد الأدنى من الموضوعية|"(10) ${ }^{(1)}$







 فارغة جوفاء تعبر عن آمال أو غخاوف ليس غير، الأمر الذي جعلها تعكس أحوالاً
(YM) عمد أركرن، ناريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمن هائـم صالح (بيروت: مركز الإنماء
القرمي، 19A1)، ص MVT.
(T1\&)


$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصدر نفسه، ص (YIT) }
\end{aligned}
$$

نفسية وليس حقائق موضـوعية. وبعبارة أخرى، يجب القون إن الخطاب العـربي
 عقل|"riv)

وعمد نصر حامد ابو زيد إلى دراسة الـططاب الديني (الفهـم البشُري للدين)

 وضع أبو زيد عدة مؤلفات منها الانجاه العقلي ني التفسير : دراسة في تضية المانية المجاز في

 (199ヶ)، والتفكير ني زمن التكفير(1990))،

في هذه الكتابات وغيرها أراد نصر حامد إبو زيد تجديد الفكـر الفـر الإسلامي،


 حدث في تاريخ الفكر الإسلامي في عصر الجممود والركود وبين استئماره أو تنميته وتطويره في سبيل المساهمة في تحديث الحياة.

ومع أنه من البديهي في نظر أبي زيد أن الفكر الإسلامي هو كل الفكر الذي
 وتتجاهل، أو حتى تضطهد، كل ما هو غيرها . ويقتضي هنا بالما بالنسبة لألبي زيد تحديد مهمات متكاملة لتجديد الفكر الإسلامي بفراءة الواقع من خلال تحليل أنماط الما الحطاب
 الإسلامي في سياقه التاريخي، وتحليل النصوص الدينية التأسيسية وفق المناهج الحديثة.

من هذا المنطلق دعـا نصر حـامد ابو زيد لإعادة قراءة العلوم القرآنه" قراءة جديلة بعد أن عُزل عن سياق ظروفه الموضوعية والمتاريخية . يقول في كتا فتابه مفهوم


 في رأيه ما هو واضح وضوحنأ تامأ بحيث لا يكتمل سوى معنى واحد، وهناك ماك ما يتساوى فيه معنيان يصعب ترجيح احدهما، وهناك ما تتعدد معانيه، وهنائك معانٍ

المابري، المطاب المربي الماصر : دراسة تحليلية نقدية، ص (YIV)

متناقضة. كل ذلك يقتضي \#|الولوج إلى عالم النصس وكشف أسراره وغوامضه|(r|A)
 عندما أصدر ججلس جامعة القاهرة قراراً بحر مانه من الترقية إلى درجة أستاذ ألداذ بناء على

 جهل فاضح"، متهماً إياه بالكفر وإهانة العقيدة، ولكن ألكن جامعة القاهرة عادت ومنحته
 قضائية أمام معكمة الجيزة الابتدائية ضد الئدكتور ألبا أبي زيد طالبوا فيها بالتفريق بينه وبين

 لدعوى الحسبة بناء على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستنا ولناداً إلى ثبوت
 أبي زيد تثثل جحداً لآيات القرآن، إذ وصفه بأنه (منتج ثقافي")

وفي أعقاب مذا الحكـم اضطر أبو زيد نلنخروج من مصر تجنباً لتمريقه عن






 والثمانين من عمره.

وفي طرحه لمختلف القضايا من خلال تحليل النصوص الدينية، يردّ نصر حامد


 تتبذد جوانب المشكلة وتتيه في ضبـاب التأويلات. لذلك اعتبر ان هنه المناقشة من

( الوسط (10) كا كانون الثاني/يناير 1997) )
.1947/9/17 (YY)

منظور الدين تتعمذ إخفاء البعد الاجتماعي والاتتصشدي. ولهنذه الأسباب كلها قال ان
 مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية في الأساس .

> £ ـ فكر التحوّل الثوري



 من حزيران/يونيو عأم $197 V$ منذّ بدأت تبرز ظاهرة الاقبال على العلوم الاجتماعياعية

 انطلاقاً من مهمات تغيير الواقع تغييرأ جذرياً شاملاً.





 واعادة تحديد الفقاهيم في ضوء خصو خصيات الواقع العربي.

 وهو بجموعة مقالات في النقد الأدبي كتبها مع عبد العظيم أنيس)، وتأملألات في عالم

 جمموعة مقالات كتبت بين (190 و 1970 (1970)، والوعي والوعي المزيف في الفكر العربي
 إشكالية (1919) (19)

عمل العالم في غتلف كتاباته باتجاه تأسيس فكر نظري نقدي يعبّر عن المعاناة

 بلمنهج المادي الجنـلي والتاريخي إشكالية العلاقة بين الأنا والآخر، وإشكالية العلاقة بين

التراث والعصرنة، وإشكالية الوعي الذاتي في مواجهة الوعي الزائف التي تقتضي
 كتابه الوعي والوعي الزائف بأنّ دراساته السابقة في الثققافة المصرية وفي المعارك الفكرية كانت تفتقد الدقة النظرية بسبب ميوله الايديولو جية واللسياسية والـية والحزبية
الدعائية في ظل الحكم الناصري.

ولكي نتغهم معالجته لهذه الإشكاليات، نستعين ببعض ما قاله في كتابه مفاهيم وتضايا اشكالية. عالج في احدى مقالات هذا الكتاب اشكاليالية العلاقة بين المثقفين


 تقدميأ، فلا يتحتدد هذا الموقف "ابالتأييد أو الرفض للسلطة على اطلاقها وإنما يتحدد
 تغيير ها تغييرأ جذرياً)(1)". دلاليّن غختلفين أو ان العلاقة الوحيدة بينهما هي علاقة الوان حراع، بل بل هناك في رأيه
 واحدة (ابل ينتسبون إلى خختلف الطبقات والفئات الاجتماعية . . . ولكل طبقة وفئة من هؤلاء مثقفوها المعبّرون عنها|"(YY)

ويذهب العالم الى أن الثورة "(مهمة اجتماعية شاملة إلة مرتبطة بالسلطة الثورية") ولا


 والثورية، والمنخرطون. .. في النضال بالفكر والإبداع والعمل العلمي من أجل تغيير

 السياسي الثوري المنظم هي أرقى مشاركة للمثقف في تحقيق التنيير"(YO) ونشير إلى أن العالم كان قد نشُ عام 1907 بحثاً بعنوان (الفكر العلمي عند

(المصدر نفسه، ص (YY (YY)


(المصدر نفسه، ص (Y (YO)

العرب" في مجلة كتابات مصرية حاول فيه أن يفسّر الفكر العربي الإسلامي في العصر

 المرحلة المعاصرة. وقد طرح في الِّزء الأول من الكتاب قضية التراث الع العربي في نطاق الاحتياجات الاجتماعية والخضارية العامة والماحِية النظرية العلمية للواقع العربي الراهن على
 وآفاقها ومهـهاتها في انجاز النورة في المجتمع العربي (جYب)

وفي ناية السبعينيات ظهر كتاب النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية
 صفتحاته من الألفين، إنما من ضمن الاهتمامات بالحاضر والمستقبل . إن هذا الكتاب دراسة تحليلية تتناول الأفكار الفلسفية في اطار التيارات الفكرية والقضايا الاشكاليالية بما
 في حينها. ويرتكز هذا الاطار النظري على مقولات الار نمط الانتاج السائد، الذي وصن وصفه
 التُجاري المتنامي الى جانب نمو الصناعناعات الخرفية المتطورة نسبياً ني المجتمع العربي الإسالامي خلالل العصور العباسية) (YYV)

وفي صلب كل ذلك الطاع الصراعي في الفكر العربي القديـم والحديث. . وبين


 في كتاب يتضمّن شهادات في فُكر حسين مروة ونضاله ، حيث ويُ يقول إن بين الأفكار التي حاول دحضها تلك الفكرة التي يكاد يجمع عليها أغلب مؤر خي الفلسفة العربية

 تبديد هذه الاسطورة . . . وما أكثر النتائج العميقة التي توصل إليها حسين مروة مثبتاً الطابع الصراعي لا الطابع التوفيقي بين المعرفة الايمانية والمعرفة العقلية|"(YYA)

 التراث العربي.
(YYV) حسبن مروة، النزعات المادية في الفلسفة العرببة الإسلامية، 「Y ج (بيروت: دار الفارابي،
-"1989 - 19rv


ونذكر بين المككربن اللاركسيين سمير أمين واسماعيل صبري عبد الها اللذين
 (الأمر الذي سبق أن تحدثنا عنه في اجزاء سابقة من الكتاب وستاب وسنتاوله بالمزيد من التحليل في الفصل الأخير) . وند تُّاوز كل منهما الأدبيات السائدة بما فيها ماركين المبية الانظمة النشيوعية والاشتراكية. نظرّ سمير أمين (1971 - ـ ) للتبعية، وهو بين أهم منكريها المبعين، وقد انطلق تفكيره من دراسته للرأسمالية كمنظومة عالية وبحتي في السمات الأساسية لا اصطلح على تسميتنه بلدان المكركز الرئيسية (اوروبا وأمريكا
 العالي، فأصبح لا بذّ من فك هذا الارتباط المجحف والتنلب على الاستمطاب العالمي كثرط ضروري لحصول تنمية شاملة متمحورة حول الذات الـونـو وقد اثبّت سمير أمين من خلالها أنه ماركسي وناقد للماركسية في آن معاً، فقد تطوّر نكره خارج الأنظمة والاحزاب والتظيمات والايديولوجيات الرسمية وباستقلال عنها.
وقد سعى سمير أمين في كل ما كتب (التطور اللامتكانئئ، الأمة العربية،


 القائمة تتصل بغياب الديمقراطية، بمعنى غياب القدرة النقدية وحرية التحرك والمبار البادرة من قبل الطبقات الشُعبية. هذا ما يتر هِه بعد انهيار مشرووع بناء الاشتراكية علي النمط السوفياتي، وعدول الصين عن المشروع الاشتراكي وإحالالها عله مشروعأ وطنياً، وإثر تطورات الرأسمالية الأخيرة وتعنقّ ظاهرة العولمة. كل هذه التطورات فرضت العاع العادة النظر في النظريات السابقة الخاصة بالانتقال إلى الاششتراكية، فأصبح سمير أمين يميل

 العربية السابقة ومن دون ادرالـ أهمية الديمقراطية في مشّروعو التحديث المجنمبعي وفي رأيه ان الديمتراطية هي شرط أساسمي يستحيلِ تجنبه في مهمـات التحديث والتقدم، ومن دون ذلك يظل كل بناء هشأ وعرضة للانبيار .
 العاشر) من قدرته على التمسك بمنهج نقدي مستقل في تكليله لقضايا التنمية والسباسة
 موضوعياً، فتساءل هل كانت الاشتراكية حلمأَ لم يتحقق من قبل الانظمة التي تبتتها، وهل بقي شيء من الماركسية بعد انهيار هذه التجارب؟ يقول اني ما ما قدمه ماركس هو تحليله الدّقيق لآليات الاستغلال الرأسمالي البني على نفزّد الأقلية بملكية وسائل الالنتاج المتاحة للدجتمع. ومن هذا المنطلق استخدم اسماعيل صبري عبد الشّالمنجج الماركسي

نفسه في تقويم تجارب الانظمة الاشتراكية، وفي طليعتها التجربة السوفياتية وما حل .

وفي محاولة لمناقشُة هذه المسألة قَّم اسماعيل صبري عبد الهّ أفكارأ أولية

 والخطأ في ذلك انكار وجود تناقضات في هذا المجتمع، مكا أدى لإمهال البحتث بها
 السياسية، فخير وسيلة لْبناء الاشنسراكية نعذّد الآراء وحصول صراع فـرا فكري بين بغتلف







 المعلم مع مدرسة تقليدية تر نض منهوم الحوار كأداة تربوبة عظيمة التأثير|"(r9)

ونتير عابرأ في معرض حديثنا عن المفكرين الماركسيين العرب إلى ألنـ أنه في زمن انهيار الاتحاد السوفياتي وأزمة الفكير الماركسي عامنة،


 الماركسيين الغربيين) الذين يأخذون بمنهج المادية ويناقثشهم من الموقع ننسه.
وكنا قد ذكرنا في الفصل العاشر ، حول السياسة والدولة والمجتمع، أن عحمد



 اللسياسي إلعبق؛ فذكر أن بين الملامح الرئيسية التي تتصف بها البنية السياسية للنظام


العربي، أنه ليس حتى اليوم من حاكم عربي قبل بفكرة تداول السلطة، فعجز المجتمع المدني عن فرض إرادته على الحكام .
ثم إن تركيب السلطة في أي نظام عربي بحسب ما ما ذهب إليه عحمد سيد أمهد




 العربي على أسبقية الصراع العربي ـ العربي على أي صراع آخر . ونتيجة للـيجنز عن السيطرة على المصير يمتل التفسير التآمري للتتاريخ المكان البارز في الفكر المسياسي

العربي.
وبعد التوفف عند قلة المككرين الماركسيين، نتعرض لكتابتابات عدد من المفكرين النقديين الاجتماعيين مثل هشام نُرابي وعبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي وأدوارد سعيد ونوال السعداوي وفاطمة المنيسي . وقبل ذلك نشـبر إلى كتابات نقدية نشـر في بجلة مواقف التي تأسست في عام 1979 في مرحلة ما بعد الحامس من حزيران/ يونيو عام 1977.
جاء في افتتاحية العدد الأون من بجلة مواقف (وقد وقَعها أدونيس) أن المُنجلة

 هكذا تطمح موآتف إلى أن تكون استباقأَ . كل استباق إبداع . الإبداع هنجوم: تدمير




 وعمل . إنا الثُقافة التي لا تُعنى بتفسير العالم أو الحياة أو الإنسان الا لغايةِ أساسية:" تغيير العالم والمياة والإنسان. انها الثُقافة ـ الثّورة) .

وبين من كتبوا في الأعلداد الخمسـة الأولى (إضافة إلى ادونيس) زكي نجيب
 وناصيف نصار وصادق العظم وعممد برادة وغسان كنغاني وأنا شخصياً) . في العلدد
 الفسينسائي، فكلاهما يتكوّن من جماعات وفئات متغايرة، ولكن المجتمع التعددي

يكون أكثر تشديدأ على وجود تغاهم بين تختلف جماعاته حول المرتكزات، وقيام حوار




 السياسي على أسانس طائفي، واختالاف مرجعية الللبنانيين حتى التناقضى وفي المُجالات كافة. وختمت باللدعوة إلى قيام هوية تتجاوز الطائفية إلى قيام هوية قومية .

ونشرتُ في بجلة مواقف دراسة بعنوان ا"الاغتراب والثورة في الحـياة العربية

 السياسية والالجتماعية في الحياة العربية، وتو قفت عند نتائجه السلوكية البديلة(•r")

 اللراهنة بل يرفضه، ويختبر العلاقات على أنها تقوم على الاستغلال والتهر .

وعلى صعيد الوعي، تلت إن العربب بدأوا ينركون پبأنهم عاجزون كمستمع
 التُشور والجزئيات، بل يتناول الأمسس والمنطنقات. وقد وقل بدأ هنا الـشـعور ينمو بعل







 وضع الإنسان في المجتمح وعدم القدرة على المشاركة في تقرير المصير، وانحلال القبمّ


(صـف 1979)، ص Y - YT.
(المصر نفسه، ص (YY) (YY)

والمعايير، والتجزئة الاجتماعية وفقدان الهوية، وعدم انبثاق السلطات من الشعبب، وسطحية التطور الاجتماعي والسياسي، فهو تطور في النظاهر لا في أعماق النفس
 الانسحاب من الواقع، أو الرضوخ ظاهراً والنفور ضمنياً، أو التمرد الثوري في سبيل التغيير الشامل.

كذلك كنت قد كتبت في بجلة مواقف (لمباه بالسلطة، انتقدت فيه التحدليدات المغلقة لهذه العلاقة وتوصلت، كما كـا سنرى في خاتمة

 نوّهت بالتزام الكاتب بالقضايا العربية وبرفض النظم والعقليات السائدة، إلى الأخذ
 السياسية ـ الاقتصادية والقيم والمبادىء التي تقوم عليها . . . من أجل خلق التق مستقبل جديدل، الأمر الذي يستدعي اهتمام الكاتب الثوري بالتِيارية التضايا السياسية، والمشاركة في الحياة العامة، ونقد الواقع الاجتماعي، ورفض كلا كل بحاولاتلات التدجين من قبل أية سلطة مهما كانت، والتمسك بالفردية والاستقلالية والمستقبلية|(r)(r)

ولم تتجنب مواقف حتى نقد حركة الثورة الفلسطينية في ذلك الوقت، فتد كتبت هيئة التحرير (وكنت أحد اعضائها) افتتاحية أعلنت فيها أن أن لنا مآخذ كثيرة عليها، منها أننا (الا نأخذ على فصائل الثورة الفلسطينينة تعدديّتها بقدر ما نأخذ عليها





 الراهن" شذّد فيها على ضرورة الترابط العضوي بين النظرية والممارسة والتنظيم وبين
 بأنها (أضحت بعد سنوات قليلة من نشوئها مكتبية بيروقر اطية)|(ro (r)





بعد هذه الإشارات المقتضبة حول دور مواقف التأسيسي في أعدادها الأولى، لا
 الفكر النعددي الاجتماعي والثقتافي العام في تحليل الواقع العربي سعياً وراء معرفة

 وادوارد سعيل ونوان السعداوي وناينطمة المرنيسي

حـاول عبد الله الـعروي في كتابه اللعرب والفكر التـاريخي نقد كلُ من الفكر
 الفكر التاريخاني. عرف المنهج السلفي بأنه اللجوء إلى الماضي لإنجاز اصلاحلات اتلات فرضها
 وذكرنا في الفصل الثالث، تحّذث عبد الله العروي عن قيام تعارض بين ثقافة أصيلة


 التغريب أو التنرنج والاستلاب، وعن الخطر الآخر الذي أسمـاه (االاعتراب")، الذئي
 باللغة العتيقة وفي نطاق التراث فحسب، بل إن اللّغة والترات هما اللنفان يفكران من

خلال فكره.
ويكـون المخرج من الاستلاب عند الـعروي بسلوكُ المنهج التـاريخاني وبالثنورة الثقافية، فيقول إنه إذا كان لا بلد من الان الانتيار بين المنهج التقليدي ونير وبين الليبر اليةه ، فإنه


 شعوب العالم الثالث . . . ولن يرتفع عنه البؤس إلا إذا عمل على تغيير بحتمعه جذرياً وواقعياً من أجل أن يخرج العرب بعد الخيبة والانتظار من شتائهم الطويل|"(TT)
 والواقع"، يقول إن أبرز علامات التأخر تخلف الوعي العربي عن الواقع، وإن إن پانبعاث الإنسان العربي" لا يتمّ سـوى بـ"الاعتتر اف بانفصاله نهائياً عن إنسان العهلد الوسيط بحيثث. . . نودع نهائياً المطلقات بميعها، ونكف عـن الاعتقاد أن النموذج الإنساني


وراءنا لا أمامنا")، فالعمل الإنساني كيس هو الذي (يعيد ما كانه"، بل هو أن يبدع (ها (rrv) ${ }^{\text {( }}$

كتب العروي سلسلة من الكتب حون مفاهيم الدولة والحرية والأيديولوجيا

 الأيديونوجية على نزعة التحليل النظري في ضوء الكي الكشف عن التناقضات الاون الاجتماعية.







وفي كتابه مفهوم اللرية برفض العروي الفكرة القائلة إن الليبرالية العربية متولدة



 بجردأ. إن مثل هذا البحث والنعاش ا"وسبلة لتعميق الوعي بمسألة الحرية والاحتفاظ .

ويقع سرّ تكوّن هشام شُرابي الفكري في المعاناة الذاتية والعامة كفلسطيني مقتلع



 والاحداث العامة ومسبباتها وْنتائجها مستفيداً من النظريات الفلسفية والنغسية والعلوم






حاول، كعدد كبير آخر من المنكرين العرب، أن يبحث في أسباب هزيمة الخامس من حزيران/يونيو عام $197 V$ في كتابه مقدمات لدراسياسة المجتمع العربي، حيث توضل إلى أن السلوكُ العام مرتبط بتركيب المجتمع ارتباطأ وئبقاً. واعتبر أنّه بالإمكان نهم هذا الترابط عن طريق تحليل بنية العائلة العربية ونوعية العلاقات التي تقوم بين أعضائها، خصوصأ علاتة الأهل بالاطفال ووسائل التنتئة التبعة في الأسرة العربية التقليدية. وذهب الم ان هذه التنسئة تهدف الإلى قولبة الفرد على النحو الذي

 اطار بنية العائلة وأساليب التنيئة المبعة تسود نزعات الاتكالية والتهرب والعجز في مواجهة التحديات الخضارية.
وبعد أن ركز شُرابي على العائلة والتنئئة الاجتماعية في الطفولة، أصبح في كتاباته الأخيرة يميل إلم تحليل المجتمع ككل والمؤسسات الألجتماعية والمية والسيبِية المختلفة. وقد سبق أن أشرنا إل أنه أصبح يعتبر أن التبعية تؤدي لا إلم الحداثة بل البا قيام بجتمع "نيوبطركي" ملقِ بالحداثة، فتصبح عملية التحديث نوعأ من المداثة

 البطركي وعلاقاته الضمنية وحسبب، بل إنها أيضاً أتاحت نشوء نوع هجين من المجتمع والثقافة .
بذلك يُرجع شرابي الككثير من الانهزامات العربية إلى التركيب الاجتماعي البطركي وهيمنة الــلطة الأبوية ليس في العائلة فحسب، بل بل في غتلف المنظمات ومؤسرات التربية والعمل والدولة. وبين سمات المجتمع الأبوي كما حذدها شرابي سيطرة الأب في العائلة، افالأب هو المحور الذي تنتظم حوله العائلة بشكليها الطبيعي والوطني، إذ إن العلاة بين الأب وأبنائه وبين الماكم والمحكوم، هي علاقة هرمية. فإرادة الأب، في كل من الاطارين، هي الإرادة الطلقة . ويتم التعبير عنها،

وأشرنا في الفصل العانر إلم أن مفهوم الدولة يرنكز، بحسب شـرابي، إلى النظام الأبري وختلف مظاهره البطركية، فالعلاقة المحورية التي تنتظم حولها العّائلة

$$
\begin{aligned}
& \text { صـ } \\
& \text { (Y\&Y) هـشام شـرابي، البنية البطركية: بحث ني المجتمع العربي المعاصر ، سلسلة السياسة والمجتمع }
\end{aligned}
$$

العربية والتي نشهدها في العلاقة بين الأب وأبنائه هي ذاتها التي تقوم عليها العلاقات




 والحياّة الاجتماعية والاقتصادية، أطلن عليها شر إبي مصطلّح الدولانية (Etatisme).







بشكل خاص، ومن النظر بعلاقة النصوص بالثتاريخ والواقع الاجتماعي بشكل عام . بحث هذا الكتاب من خلال تحليل النصوص الغربية في في طبيعة الوسائلز التي

 والششرق. بكلام آخر ، درس سعيد الاستشراف كتبادل فكري بين مؤلفين غربيين تأثروا
 استعمارية للعالم، ما يكشف عن العلاقة الوئيقة بين المعرفة والسيـياسات المنتبة من قبل


 انتقادات أدوارد سعيد بعين الاعتبار والحذر .

وقد واصل ادوارد سعيد اهتمـمامه بالنظر في مسُكـلات العـلاقة بين المعرفة والـسلطة وطبيعة دور المُثقف وفي الفروت بين المتختِّل والواقع الحقيقي في كتاباته


 ادوارد سعيد واحداً من أهم الكتاب العرب في المننى، وقد لعب من هذا الموقع دور

الوسيط بين الثقفافة العربية والئقافات الغربية، كما يتضح من خلال عدة مؤنفات منها ،(199を) The Politics of Dispossession , (19४৭) The Question of Palestine ( 1494 ) Out of Place: A Memoir ,

وفي المغرب الـعربي علد من الكتابُ الذين كتبوا بالفرنسية واعتبروا انفسهـمـ وسطاء بين الغرب والعرب، ومن هنا المنظور عالِوا القضايا العربية أو المغرب على

 ألفف ليلة وليلة التي تنطلق من مبدأ (هـاتِ حكاية وإلا قتلتكِ"، ويذكر ان اسمـه


 يكتب فيها، ويقول إنه يكبها حبه ل(اغريبة بميلة وشريرة") . في طفولنه أرسله واللده إلى مدرسة فرنسية تلقى فيها تدريساً علمانياً، واكمل دراسته الملامعية في علـم الاجتماع في جامعة السوربون .

وكان أن اختبر منذ تفتحهه الفكـري الأول على الثققافة الوطنية أن مـا يكتب









 والاسـم العربي الجريـ (•191) ، وعشق اللنسانين، والمنرب العربي وقضهايا الحداثة، وثلاثية الرباط.

وتتمثل للديه المهمة الأساسية للبحث الاجتماعي في الوطن العربي وبقية العالم الثالث في القيام بعمل نقدي مزدوج: تفكيك المفاهيم المعرفية في اللكتابة عن المجتمع

 طمح إلى أن يكوّن حر كة فكرية مزدوجة تتجاوز الاعادة والتكرار وتفتح أمام المككرين

إمكانية حصول معرفة عملية أقل اغترابأ وأكثر تكيفاً مع خصوصية الواقع الاجتماعئي



ولا بد من أن نكمل حديثنا حول أهمية إبارة الموضوعات في الفكر العربي في
 كنا قد أسهبنا في الحديث عن مسألة المرأة في الفصل الثـا





 فغياب المساواة بينها وبين الرجل لا ينفصل عن غياب المساواة بين الطبقات وبين الفُرد والآخر.


 (Beyond the Veil


 العالم العام .
وقّدمت فاطمة المرنيسي تفسيرات نسوية لوضع المرأة وحقوقها في المجتمعات
 وأحلام التجاوز (199६) (Dreams of Trespass). في الكتاب الأول تتحدث عن أن


 أحاسيس المرأة وآرائها بالحدود المفروضة عليها وهي المي حدود المار في عقل الأقوياء، وتتوقف
 الاحترام يؤدي إلى الطاعة. ويحصل التغيير باختراق معايير الطاعة وقيمهيا، والمرأة
تتحرّر حين تتعلم أن تصرخ وتتج، على عكس ما تدزببت عليه في المجتمع .

وتقول فاطمة المرنيسي في كتابها أحلام التجاوز إن أمها علّمتها أن تمفض كلماتها
 أن تتلفظ بها، لأنه حين تخرج كلماتها من فمها، قد تد تعود عليها بالضرر الكثير . هذا


 لشهرزاد، وتلك هي المنضلة
إن حكابة شُاملة في كتاب أحلام النجاوز هي التي تخبرنا حقيفة وأقع الأمر في
الـياة الععربية الراهنة. تقول هنه الحكاية : إنه في يوم من الأليام كان كان الرجان






 المسيحيون في أوروبا، وقرورا تغيير قواعد ألماراة، ، فاتفقوا على أن السلطلطان يكون من


## خاتمة: علاقة المفكر العربي بالسلطة







في المجتمع العربي التقليدي .

بدأ يتسع نطاق الدولة منذ بداية القرن، وخاصة بعد الاستقالال، عندما تمكّنـت

 مغاهيم الدولة القومية. ويبقى صحيحاً، إنما على نطاق أوسع، أن المثقف المديث في

الوقت الحاضر أصبح أكثر عرضة من الفقيه لأن يكون إما داعية للسلطة وإما مغامرآ غيخرط بوجوده. وبالتالي، هناكر ثقافة السلطة التسويغية على طرب نقيض مع الثقافية الحرة التي تتعزز في المناخ الثوري وتتقهتر في زمن الركود. ومن منا اننا أوضّانـا واقع تعذد التبارات وأنهن لِس هناكُ فكر واحد، فتتنوع التبارات الفكرية بتنوع نوعية العلاقة القائهة بين المنكرين والسلطة.
 العربي والسلطةه، ،وقد توصلت إلم وجود أربعة أنواع كدّدة من العلاقات هي: علاقة اللامبالاة، وعلاقة الاضطهاد، وعلاقة الوصاية، وعلاقة المشاركة الحرة والمستقلة. ودعوت، بعد أن نوّهت بالتزام الكاتب باللضضايا العربية وبرفض النظم والعقليات السائدة، اللي الأخذ بمنهج الكتابة الثورية بهدف تنيير المجتمع العربي تغنيراً يشـئمل البنى الاجتماعية - السباسية ـ الاتتصادية والقيم والبادىء التي تقوم عليها من أجل

 من قبل أية سلطة مهما كانت، والتمسك بالفردية والاستقلالية والمستمبلية

إن العلاقة السائدة بين الكاتب والسالطة في النصف الثاني من التقرن العشرين هي علاقة الوصاية، فقد استولت المولة في غتلف الاتطار الـربية على جميع
 الكتاب ودور النشر وكل وسائل الإعلام، فنشأت جماعة مـن الفكيرين التقربين مـن
 وبالإضافة إلى الرقابة، فرضت الديا الدولة حدودأ صارمة تَنع تداون الكتب والافكار والعبور من بلد عربي إلى آخر .
 موجْهين لا موجُهين، ازدواجيين، يقولون علناً غير ما بيولونه في المجالس الماصة،

 أو التقرب من بيروقراطيين أقل قيمة فكرية منـهم، لمجرد كون هون هؤلاء أكثر قربا





ونختم هذا الفصل بالدعوة لـصول بور بورة في المنامهـم، وبتسمية عدد من
مسبّبات الركود العربي، على أن نتعرّض اليها في الفصل الختالمي من هذا الكتاب، إن

لم نكن قد تعرّضنا اليها سابقاً : أحوال الاغتراب التي تحيل الإنسان إلى كائن عاجز ، وعلاقات هذا الاغتراب، وهيمنة الجمماعة على المجتمع والفرد، وأزمة المجتمع المدني، واستبدادية السلطات الاجتماعية والسياسية المية، حتى ليجوز القول إن مسألة التغيبر

أصبحت بين أهم القضايا إلـاحاًأ.
إن ما نطمح اليه في الدعوة الى التغيير يبدأ من التعرف الى عمق الفراغ العربي.
هذه مهمة الفصل التالي وألأخير .

$$
\begin{aligned}
& \text { (لقســـم (لخاينـس) } \\
& \text { التغيير التجاوزي: } \\
& \text { نهاية قرن، بداية قرن }
\end{aligned}
$$

## (الفصــل) (الر(لــ) عشـــر

## التغيير التتجاوزي في زمن العولمة:

## تنشيط المجتتمع الملدني

تتحقق الديمقراطية بعد أن يتغلب النقراء على أعدائهم.
أناطون، المسهورية.
ليس التقدم بتحسين ما كان بل بالسير نحو ما سيكون.
جبران.
أعالج في هذا الفصل الحتامي مسألة التغيير بمختلف إنـكالياتها، وأدعو فيه إلى
 والأنظمة السائدة التي هي في صلب استمرارية التتخلف العربي وتجلياته وإحباطات






 يتجاذبه الماضي والمستقبل والأمل وألحيبة من دون استينر استقرار .

حاولنا أن نوضح في مطلع هذا الكُتاب أن المجتمع العربي يبدو من ناحية

 ويشكل ذلك بالنسبة لنا مصدر إحباط مستديم. ولكن من ناّاحية أخرى وعلى العكس

تمامً، يذهب الكثير منا إلى أننا أخفقنا في تحعيق أهدافنا وطموحاتنا، لأن المجتمع العربي مغلق ومنكفىء على ذاته، ومصرّ على التمسلك بئقافته ومؤسساته التصقليدية التي تقاوم التغنير والتنفاعل الجريء مع الخضارات الأخرى من موقع غياب الثقة بالذات وبخاوف الانز لاق في متاهمات النتاريخ . وهكنا يبدو المجتمع العربي وكأنه


تطلعاته المستقبلية.

يكتل المجتمـع العربي موقعـأ مركزياً استراتيججياً في خريطة الــالم الجـغر افيـة والخضارية، ولكنه على صعيد آخر هامشي قليل الفـل كئير الانفعال بين بجتمعات


 الذات، مأساوي هزلي في استجاباته للتحليات التاريخية . إن المجتمع العربي المعاعر،
 معنيٌ دائماً بالنساؤل المضني : كيف الخروج من مأزقَ هذه الدائرة المغلقة وتجاوز نتاط الثبات التحي ثبت فشالها؟

ماذا نقصد بنقاط الثبات؟ تتير فكرة "ببندلوم فوكو" مسألة البحث عن نقاط عابتة
 أو خارجها، وفي الأعالي أو في صلب الم الواقع المجتمـعي . للعقائلد، دينية كانت أو
 النبات، وللبعض الآخر الله هو النقطة الثابتة الو حيدة، وقد تكون الطبقة العاملة نقطة


 كل حياته في البحث عن نقطة ثُبات من دون أن يجدها، كما قّد تكون نقطة الثبات دأخل أنفسنا من دون أن ندري.

اكتشفنا من خلال تَمليلاتنا في ختلفف أجزاء هذا الكتاب أن بين أهم مصادر الإحباطات العربية عدم التمككن من العمل الفريقي في حلّ المشكلات المستحصية، فإن الكثير من التغيير اللذي حدث بسرعـة مذهلة طـيلة اللقرن العشرين تمّ للنا من دون مساهمة فعالة من قبلنا، حتى أصبحنا نحسّ و كأننا لا نملك نقاط ثبأت نرتكز عليها
 الأخرى - وخاصة على صعيد بناء المؤسسات وقيام الحر كات الاجتماعية - على حالثها

تقاوم ما نبتغيه من تغيير جذري. وقد ساءت بعض الأحوال حتى تكوّن تيار قوي
 إذاً، كثيرأ ما حصل التّغيير من دون أن يكون لنا دور جوهري في التخططبط له



 أن نفكر بمشروع مستقبلي.

من هذا الموقع أكتب هذا الفصل المتالمي وعلى أسس منطلقاته أَجْرُ على التعلّق
 مواجهة وصراع بين توى متعلدة متناقضة، وهو منذ قرن ون ونصف على الأقل يغتبر
 بعد أكثر من ترن، تصدق علينا دعوة ابراهيم اليازجي، رغم كل الإنجازات التي لا لا كيوز إنكارها مهما تعترت الولادة: تنهوا واستفيقوا أيها العرب


 ومكتسباتها الأولية. وإنني أنظر لعملية التنيير الشـامل على أنها تحولّ جذري في البنى والأوضاع والعاتاتات القائمة، واستبدال نظام بآخر، وكجاوز" لحالة الاغتراب الذي نعيشه على صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع أو الأمة ككل، أي الانتقال من مر حلة الانفعال إل مرحلة الفعل بالتاريخ، ومن مرحلة التأفلم والتوافق مع الواقع إلم مرحنية صنع التغيير الثوري الشاملم بحــب ما نريده لأنفسنا خلال قرن من الكففاح الفضني. بذلك يصبح لنا حورّ وإرادة ورؤية.
 علمياً يُسهم في مزيد من فهم واقح المجتمع العربي وتغيره في في آن مسأ . وفي قناعتي


 وإنتي أقصد بالتغيير الثوري الشامل، أو ما أسميه التغيير التجاوزي، التحوّل في غتلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسِية معاً، وذلك في ضوء تناعل العلم والفن والفلسفة، وعلى أساس ذلك، بدلاً من تجزئة المعرفة

الإنسانية كما هو حاصل في الزمن الحاضر (1)
وكي نتمتّن من أن نرسم إطاراً عاماً لعملية التغيير التجاوزي في المجتمع العربي
 نتوقف عند جوانب أساسية من الواقع العربي الحاضر ـ أي حالة الـا الاغترابه، وأزمة

 مقو لات التغيير التجاوزي أو التحولا الثوري والتنمية البشرية المستدامة الشامنلة عن


 مطلقة تقبل النتحرك والتحول فتتجاوز ذاتها وواقعها من دون أن تفقد توازنها وسيطر نها على مصيرها.

## أولأ: حالة الاغتراب في الواقع العربي


 كائنات عاجزة لا تقوى على مواجهة تحديات العصرر، وهذا في رأينا بين أهم مصادر





 فيفطر يائساً كلانشـغال بتدبير شؤونه الخلاصة وتحسين أوضاعه الما المعيشبية المادية لا لا
 غختلف الحقول، بل وظَّتها في تهميشه وإفقاره وسحق قدراته الابداعية.

[^16]ما نتصده بالاغتراب بشُكل خاص هنا (فلهنا المصطلح مفنهيمه المختلفة التي عالمتها أيضاً ني كتابات أخرى أشرت إليها سابقاً) حالة عجز الإلنسان (المان في علاقاتها





تشكيله.

وكنا قد أظهرنا في فصول خاصة من هنا الككتاب أن العائلة هرمية قمعية في

 قوية وغنبة على حسابه، فيعاني العجز والفقر في لب وجو

 واضصاً أن سلطات الدولة والعائلة والدين والعُعمل تتصرف وكأن الشُعب خُلتِ لعبادتها وخدمتها والامتثال الطوعي أو القسري لأوامرها ولإرادتها التي هي فوق كل إرادة.

وكما الإنسان الفرد والشُب، هكذا هـا أصبح المجتمع نفسه عاجزاً، إذ فقد الكثير من سيطرته على وظائفه الحبوية وموارده المّادية والروحية في علافته بالدور المولة التي تخضى




 علاقات التعايش والتضامن والاندماج . لا يقتصر النفكك على العلاقات في ما بين
 الإنسان والمجتمع • إن الجمماعات التقليدية الوسيطة بين الفرد والمجتمع أو المواطن




هناك، إذآ، أوضاع تُيل العربيِ إلى كائن مغتربِ عن نفسه وبجتمعه ومؤسساته،
 تعقيق النهضة التي حلم بها العرب وكافحوا من أجلها خلال قرن ونصف من الزمن

على الأقل . بل اننا نستنتج أن بين أهم مصادر إخفاق محاولات التغيير اليائسة اضطرار العرب في القرن العشرين لأن يلجأوا إلى الهرب، لا بلى إلى الطرب بدلا من من مواجهِة
 غياب القدرة على العمل الثوري المنظَّم.

وتسود في المر حلة الانتقالية التي طال أمدها حالةٌ من زعزعـة القيـيم والمفاهيـم
 اقتباس كل ما يَرِد من الخارج . ولا يختلف الإنسان النّ

 دون تُفظ على استيراد المقتبسات الغربية) يسلك مثل هـل هذا التو جّه متخلياً عن تنمية قدراته الذاتية الابداعية و النمدية .

 كما الطبقات والعائلات الحاكمـة مرتبطة بالغرب، وقد ترسّخت التبعية بقدر ما ازداد




 المحافظة وقوى التقدم النُشكلي، قوى الجمود والانذهال بسلع الغربـ هنالك حقـاً أزمة كبرى في علاقة العرب بالغرب كمـا باللذات، ولنلك هـذ


 تنك هي بعض جـوانـب غربة العربي الحاضر . لهـذا يستمر المجتمع العربي في موقع

 والمؤسسات الأخرى هو معاناة في صلب البحـث العربي للـخروج من الحالة اللسائدة.


 الأوضاع يغترب المجتمع، وليس الإنسان فحسب، عن ذاته فيصبح مستباحاً ومعرَّضاً

للانهيار . وإلى أن يأتي الوقت الذي يستعيد فيه الإنسان سيطرته على مؤسساته وموارده ويتغلّب على عجزه، سيستمر الانهيار، وربما بسرعة أقصى فأقصى نحو هوة لا قاع

إن نجوة ععميقة فسيحة تفصل بين الواقع والحلم في الحباة الـعربية الحديثة. وتضاف إلى الففجوة بين الواقع والحلم فـجوات عدة بين الجِّه والـكل، وبين الجزء والجزء، وبين الاجزاء في علاقتها بعضها ببعضه ، وبين الواقع الاجتماعي المتكاملم

 ولذلك يستمر المجتمع التعربي في موقعه الهامسشي ساعباً بإحسـاس مأساوي لتـجاون
 والمؤسسات معاناة في صلب البحث العربي الدنائب للنجروج من الخالّة السائدة.

## ثانيأ : أزمة المجتمع الملني

نبحث في هذا العسـم في مـنىى أزمة المجتمع المدني على أن ننظر في مسألة




 يمكن العمل من خلالها على تغيير الواقع . لقد حرمت ألـد الانظمة العربية الاستبدادية
 والمشاركة في صنع القرارات ون وليس, احتكار الـاكـم للسلطة بالأمر ابجديد، فقديماً توجّه شاعر إلى المليفية بقوله:
 إن البحث في أزمة المجتمع المدني، بكالام آخر، هو بحث فـلم في مارسات الدولة

 في الحياة المسياسية وحق التعبير عن آرائه المستقلة. وقد تككنت الطبقات والعائلات الحاكمة من فرض هيمنتها على المجتمع والُشُعب بوسائل غختلفة منها السيطرة على العائلة والتقبيلة والطائفة والدين والأحزابِ والنعابانت والجمعيبات والاتحادات المُنية، ومنها انشغالهـا الأساسي بعضايا أمنها الخاص واستمراره على حساب أمن المجتمع
وسلامته، بل حيويته.
$7$

إلى شُعار آخر . عقدت حوله مؤترات عديدة منها مؤتمر أغادير في المغرب (عقدته






 العربي التي كانت قد نشرت عدة دراسات من هذا النوع في أعداد سابقة ولاحقة) . وحرص مركز ابن خللوون في القاهرة على نشر بجلة دورية خاصن المدني، كما أن اتحاد كتاب المغرب أصدر حول هنا هنا الموضوع عددين خاصين منرين من بجلته

 ودراسة لي حول هذا المفهوم وعلاقته بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية المية. ويستمر هذا النشاط من دون انتطاع (7)
ينشط المجتمع الملني، إذاً، حين تصبح شؤون المجتمع شأنأَ شعبياً فلا تعتصر


 الرسمية (النقابات، الأحزاب، الاتحادات، الجمعيات المهنية) التي تعمل باستقلال عن







 Halim Barakat, The Arab World: Society, Culture, and State (Berkeley, CA: University of California Press, 1993), and Azzedine Layachi, State, Society and Democracy in Morocco: The Limits of Associative Life (Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1998).

سيطرة الـدولة التـي اعتادت أن تفرض هـيمنتهـا على المـجتـمع بـالـسيطرة على هـذه المؤسسات وغيرها، حديثة كانت أو تقليدية . لنلك اعتبر البعض ألن ألم المجتمع الملني

 باختصار، ردُّ فعل لـسنطوية الُدولة على المجتمع ودعوة لقيام النظام اللديمـقراطي

التعندي
ما نتحدث عنه، إذأ، هو مدى حضور الإنسان في الحياة العامة. صححيح أن المجتمع المدني لا يقوم بوظائفه من دون ونو وجود دولة قوية وليس المُقصود في الحديـث عنه أن يكون بديلا لـها، ولكن هذه الـدولة لا بد أن تكون تانونية وشُرعية ومثـلة




 من دون تناوب لمدة طويلة تجاوزت ربع قرن في الكثير من الأحوالن، فملِّ الـي
 ينشغلون بكيفية تأمين استمرار حكمهم بعل موتهم•

إن الخليارات المطروحة امام النُعب قليلة ومحدودة، فالحصار المضروب على حياته

 كذلك جرّب التمرد الفردي وبلأ للاغتيالات ومساندة الانقلابات العسكرية من دون ون ون

 خلال ما يزيد على قرن من الزمن : ما العمل؟

كما انه ليس التصـد في الـديـث عن أزمة المجتـمـع إضعـاف اللدولة والحـلـول مكانها، كذلك ليس من المقصود في الــكم تغييبب المجتمع وإلغاء المواطنية . ليس المجتمع قبائل وطوائف وجماعات وقوات ضاغطة وتضامنيات تعمل لمصلحتها المخاصة على حسـاب المصلحة العامة، فلا بدّ من دولة قوية تمثل إرادة الأمة. وليس من ون
 وتعطيل قوة المجتمع في مارسة وظائفه الحيوية.

هذا بالذات ما نبه اليه خالد عليوة حين قال ان وظائف دولة ما قبل الاستعمار في المغرب العربي كانت محدودة، وكان المجتمـع متفوقاً على الْدولة . أما في الوقت

الحاضر فقد أصبحت الدولة لامتدة في جميع أحشاء المجتمع المغربي، والمطروح هو
 تحرير المجتمع من هذه المسلطة)، ولكن ما ما إن قدم عليوة هذا الاقتراح حتى استدروك



الطوائف تأكل المجتمع من الداخل، ولاّ تزال .
 البعض على مقو لات قوة الدولة وضعف المجتمع بالرجوع إلى ما دعت الئ الي بعض
 أو ضرورات تطبيق الشُريعة. وهناك على العكس من أكدوا على قوة المجتمع وضعف
 التنجار (1). لذلك نشأت تلك الماجة الملحة لـصيول نوازن خلاق يكفل قوة المجتمع

وتوة الدولة في آن دعاً
وتتصـل هـذه المعضـلة بـمعضـلـة أخرى هي مسـألة التمـيـيز بين المؤسـسات
 والأحزاب والمنظمات والهيئات المدنية والجماعات والاتحادادات المهنية . في التشديد على المؤسسات التقليدية نواجه خطر الانتسامات الاجتماعية وتضارب المصالح المالماصة مع اللصالح العامة والتمبيز بحسب الانتماءاءات القبلية والطائفية والمحلية . ألما المؤسسات الحديثة فينتظر أن تعمل على تجاوز الولاءات التقليدية وتعزيز تلاحم المجتمع، على أن
 وعلى اعتماد مقايبس حيادية مهنية تتعلق بالكفاءات الفردية. ولكن كثير كيرأ ما تسيطر الدولة والقوى الحاكمة على كل من المؤسسات التقليدية والحديثة .
وفي نظرتنا للمؤسسات التقليدية كما للمؤسسات المديثة، لا لا بد من التمييز بين
 المجتمع، ونلك المؤسسات المتحررة من سيطرة اللدولة فلا تخضع لغي لغير مشيبئة قوى التغيير المعارضة للنظام السائد أو المستقلة عنه. بكلام آخر، لا لا بد من من التمييز بين المؤسسات الز سمية والمؤسسات المستقلة غير الرسمية. ان المئر الدعوة لقيام المجتمع المدني هي دعوة للتحرّر من هيمنة الدولة، ولقيام المجتمع الديمقراطي التعددي، ولترسيخ

آذاق، العلدان r ـ \& (V)
Yahya Sadowski, «The New Orientalism and the Democracy Debate,» Middle East ( $\wedge$ ) Report, vol. 23, no. 4 (July-August 1993).

ثقافة احترام حق الاختلاف . لقد سيطرت اللدولة على كل جوانب الحياة الثقافية بما فيها وسائل الإعلام، واتحادات الكتاب، ومؤسوات المسات التعليم في غنتلف جوانبه، حتى ان أساتذة الجامعات في الكثير من الجامعات العربية يُعتبرون قانونياً موظفي دولة لا
 من شؤون الدولة، وبجذا تحول الإنسان، ولا يُستثنى الإنسان المثقف، إلى كائن عاجز لا حول له ولا قوة حتى في ما هو أكثر الأمور التصاقأ بحياته ومعـنى وجوده . الانـ إن مشاركة الإنسان في خلمة بجتمعه هي بين أهم ما يكلّد هويته وجلدوى كونه إنساناً
 جزء من آلية هيمنة الدولة على المجتمع وستحقه . لقـد أذلّت الانظمة النـاس وزرعت الحـوف في نفـوسـهـم، حتى مـن المطالبـة
 بل الـككومات هي التي فرضت نفسها على الشعب وأجبرته على الصمـت والتـبعثر، ، واللجوء إلى أشـناص نافذين يساعدونه في حل مشكالاته اليومية. ولهذا تسود هيمنة ثقافة الصمت .

ثالثاً : مسألة العـو لمـة
إننا نعيش في زمن العولمة، وقد كثّر الحديث عنها كمـا عن المجتمع المنـني. ونشير بالعولمة (Globalization) (استعملت في اللنة العربية مصطلحات أخرى منها الككوكبة والكونية) إلى نسق جديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتتماعية
 المسافات وتحذّى مفاهيم السيادة. وقد تمكّنت الولايات المتحدة الأمريكية من خلا
 الجلديد من الحلاقات حصول ثورة تكنولوجية وعلمية ومعلوماتية واعلامية (بـخاصة
 هنه التطورات الثورية حوّلت العالم المتباعد الأطراف إلى قرية صغيرة. ويتصف نست هذه العلاقات الجلديدة في ظل الهيمنة الأمريكية بالننوع نحو




 !الى صراع حضهاري. ونتج من كل هذه التحوولات المسبِبة والمرافقة للعولمة أن انتقلت أوروبا وأمريكا

الشمالية بلغة الفكر الفلسفي من عصر الحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة، فيما انتقلت بلدان بقية العالم من مرحلة الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي ونـُوء الشُركات متعددة الجلنسية إلى مرحلة التبعية الكلية. وهنا يختلف الفكر الفلسفي بين مين من يقون



 فرضه على بلدان العالم الثالث منذ زمن بعيد .

ربما تحوّل العالم بفعل هذه العولمة حقآ وبكثير من مظاهره إلى قرية صغيرة وحمل السوق مكان الوطن كما يوحي عنوان أحد الكتب العديدة في هنا المانجال قرية عالما علمية أم سرقة عالمية (Global Village or Global Pillage) . ولكن العالم في واقع الأمر لم

 جتمعات متخلفة ما زالت حتى نهاية القرن العشُرين تعيشُ في عصر ما قبل المداثة ألم أو


 يسيطرون على نظام الاقتصاد العالمي ويملكون وسائل الانتاج التكنولو جي المتقدمة. ويرافق كل ذلك تفتيت داخلي في المجتمعات الضعيفة.

إن ما نراه من تحوّل إلى ما سمّي خطأٌ (أسرة") و"قرية صغيرة") ليس سوى هيمنة أمريكية ساحقة تفرض على بقية العالم الاندماج الككلي في النظام الرأسمالي الحر ، مار ما


 النفسي والجفاء المتبادل بين الأمم. ومما رافق انتشار العولمة تعزيز العلاقات العات العرقية في


 المجتمع . وما شُاهدناه من تفتت المجتمع العربي ككل لا ينفصل عن تفتت المجتمعات

القطرية .
ونسـير أيضاً لنظريتين في العلوم الاجتماعية الحديية، واحدة تتحلدت عن مزيد من التقارب او التلاقي (Convergence) بين الدول حتى تصبح مع الوقت أكثر تشابها

في أوضاعها من حيث بنية القُوى العاملة والتككنولوجيا ومستوى التنمية والقيم الثقافية وغير ذلك، ونظرية معاكسة تتوقع مزيدأ من التباعد (Divergence) وخاصة بـلمين
 (Semiperiphery)، والبلدان المهمشة (Periphery). وتذهب بعض النظريات الأخرى إلى أن الفجوات بين الطبقات تؤدي إلى مزيد من العنف اللسياسي في علاقة اللدول بعضها ببعض، وداخل المجتمعات حيث يؤدي العنف إلى القمع، والقمع إلى مزيد من

ليست الكُورة المعلوماتية والإعلامية وسرعة الاتصالات والمواصـلات المذهلة حيادية بحيث تستفيد منها بالتساوي غختلف المجتمعات والفئات ضمن المجات المتمع الواحد



 المجتمعات المتخلفة الكثير من مناعتها واستقلالكتها وسبيادتها وقدرتها على التحكـم بمصيرها، والوطن العربي هو بين أكثر أجزاء العالم تعرضأ لهذه الهيمنمة . وكلما الما القترب

 وصانع تاريخه، وخاصة في تلك المجتمعات المهّدة بالانتسامات الداخلية .



 التبعية للغرب بعد أن تمّ دمج المجتمع العربي كلياً في النظام العالمي الرأسمالي الحرك ، وما تبع ذلك من هيمنة في كل جوانب الحياة ومنها الحياة الثقافية.

إن للعولمة وجهاً مظلماً، وبين نتائجها السلبية أن المجتمعات الضعيفة تفقد سيادتها القومية وخصوصياتها الثقّافية وتصبح معرضة الم المختلف التقلبات الُتاريخية،

 يمكن ضبطها. بفضل العولة ونسق العلاقات القائمة تتعزز قدرات الدول الدل القوية على

تسود في ظل العولمة الجـنعة أخلاقية اللسوق والقيم المادية على كل ما عداهـا منا من الشؤون الإنسـانية في بلدان المركز كـما في بلدان الهـامش . مـن هـا أن التكنـولُوجيـا
 قليلة فتتعمق الفتجوات بين الأغنياء والفقراء داخل كل من اللبلدان القوية والضعيفة.
 الخصوصيات الثقافية والكهويات القومية، والكتلهور في أحـوال البيئة وتعـميـم ثـقافة
الاستهالكك. .

في هذا المجال أكتغي بالاثشارة إلى عدد قليل من الككتابات الغربية التي تتحدث

 وقد توصلـت بعضى اللدراسات الميدانتية في المجتـمـع الأمريكي إلى أن هنالك تزايـلاً في

 الحميمة داخل العائلة وبين الاصدقاءه . ومما اكتشفته هذه الدراسات أن الذين يُكثرون الـن من



 إلا أن تكون نتائجها سلبية(1r) . وفي افتتاحية صسحفية، قالنت الكاتبة الشـهيرة نادين غورديمير (Nadine Gordimer) ان العولمة هي عولمة للفقر والحرمان الثقافي والأمية.

External Pressure, Political Folly and Social Tension in Egypt, 1960-1990, Social, Economic and Political Studies of the Middle East; v. 51 (Leiden; New York: E. J. Brill, 1995).

Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights: The Battle between (1)
Government and the Marketplace That is Remaking the Modern World (New York: Simon and Schuster, 1998).
Fredric Jameson and Masao Miyoshi, eds., The Cultures of Globalization (Durham, (IY)
NC: Duke University Press, 1998); Saskia Sassen, Globalization and Its Discontent ([New York]: New Press, 1998), and Martin Albrow, The Global Age: State and Society beyond Modernity (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997).

New York Times, 24/1/1999.

وحذر تترير التنمية البشنرية لعام 199Y الصـادر عن برنامتج الأمم المتحدة



 العولمة، أصبح من المنتظر أن تفقد الدولد الد الد في البلدان النامية من قوتها وسيطرتها على

الاندماج الاقتصادي الاقليمي (كالاندمَّاج الاقتصادي العربي)(1\& .







 دون محاولة للتوصل إلى إمماع سياسي
ويزيد من تفاقم العولمة قيام طبقة جديدة يمكن تسميتها "الطبقة العالمية" التي تتشكل من النخب الاقتصادية الناشطة في إطار الشركات العالمية

 لاستبدال رأس المال المحلي أو الوطني برأس مال عالمي، فحيث يكون فيل رأسمالها يكون قلبها. لقد تبينّ من دراسة نشُرتها بجلة The Nation أن في العالم
 وأن غالبية النشاط الاقتصادي العالمي تحتكره أكبر مائتا شركة عالمية(17).

وتتصف العولمة بالعدوى السريعة حيث إن ما ينتج منها من أزمات في منطقة

Keith Griffin and Azizur Rahman Khan, Globalization and the Developing World, (1६) Occasional Papers ([n. p.]: UN, 1992).
United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, (10) 1993 (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 50-51.

Nation (19 December 1994).

أو بلد ما ينتقل بسرعه فائقة إلى البلدان الأخرى خاصة في العالم الثالث. إن ما ما يكدث






 للتخطيط في سبيل مواجهة الطوارىء غير المتوقعة. من ذلك ألن الأزمة المالمالية التيا حلّت بآسيا عام 1991 ألحفت ضررأ كبيرأ ببلدان العالم الثالث ولم تؤثر سلباً بأوروبا


 واr با بالمائة في الولايات المتحدة، التي استفادت أيضاً من هبوط أسعار النفط (iv)

ثم إن بلدان الهـامش تعاني الديون المتراكمة، وعندما تفشـل مشاريعها غـنـا غير
 بعض البلدان العربية مرهونة للغربا



 في الزمن الـاضر يرهن نفسه أيضاً.

وعربياً عُدِ مركز دراسات الوحدة العربية ندوة (العرب والعولمةه" في نهاية
 فيه أن ظاهرة العولمة (التي فضّل أن يسميها الكوكبة) هي أحدث مريّ مرحلة وصل إليها

 للدول ذات السيادة، وانها أساساً نتانج داخلي للر أسمالية التي هي كنمط إنتالج تتغير ملاعهها وأساليبها في الاستغلال. وفي ظل هذه العولمة، فقدت أقطار العالم الثالث كل

أهمية استراتيجية، ولم يعد للمكية الموارد الطبيعية أهميتها، وفشلت التنمية في في تحقيق ما سعت إليه في معظم دول البنوب، ويدأت الشُركات الكوك كبية تفرض وجهة نظرها في التعامل مع غختل الدول النامية(1)

ويرى مـادق العظم ان الـولة ظاهرة مـا زالـت قيد التشكـل ؛ مـا يعني أنها





 الرأسمال الصناعي الإنتاجي في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتيا وسيا وسيادة






التخلف||(14)

ومن ناحية أخرى، يستعرض صادق العظم أدبيات العولمة وينتقد مقولة تراجع
أهمية الدولة وإلغاء حدوددها القومية وعجزها ألما أمام الشُركات المتعددة الجُنسية والعابرة
 وعممد عابد الجابري . يأخذ العظم على هذا الطرح تسرعه، فالدوا
 صلاحيات الدولة القومية ومهماتها، ويستعين بلر المة عحمد الأطرش في كتا كتاب العرب والعولمة الذي تساءل بدوره (همل العولمة قدر كاسح ولا سبيل لمقاومته وسيؤدي إلى تلاشي الدولة؟" ويأتي الجواب بالإيجاب، جزئياً على الأقل . أما العظم فيترك السؤل الـيال
 العالم ولا على نهمه ولا على تفسيره، بل تعمل على تكريسه وتسويغه وتبريره وعقلنته
(1) اسماعيل صبري عبد الله، الكوكبة: الرأسمالية العالية ني مرحلة مـا بعد الامبريالية، ،


أغسطس la9r)، ص rar.

وكان قد عقد في القاهرة عام 1991 مؤتر رالعولمة وقضـايا الهوية الثقعافيةه
الذي قال فيه جابر عصفور ان العولمة تفرض على الثق الثقافة العربية تحديات تدفيا
 سوى مواجهته بكل متناقضاته المفروضة عليها . . . في عالم يجاور ما با بين أقصى مظا ماهِ التقدم وأقسى مظاهر التخلف"، ، مضيفاً ان ״العولمة فرضت على العالم كله وله واقعاً نوعياً ملموساً في جدتـه على مستويات كثيرة تتصـل بــلاقة المتقدم بـلمتخلفـلف، المنتـج
 لأشكال الهيمنة الاقتصادية)(Y)

ونتيجة للإحساس بالتهديد الثقافي، تكوّنت هيئة في مصر تعمل على إنتاج
 مئل لعبة (اباربي" التي إذا ما نشأت عليها الطفلة العربية قد يكصل لها الما انقسام وتزيق بين تقاليدها العربية التي تؤكد على الاحتشام وأساليب الحياة الغربية التي تيثليها هذه

 ابراهيم ان لعبة (اليلى) تلبس أزياء من مصر وسوريا وفلسطين والمغرب وغير وغتلف البلدان العربية الأخرى فتمثل فتاة عربية عكس لعبة "باربي" التي تثمل فتاة أمريكية.

وكنا قد ذكرنا في الفصل الثاني عشر حول الإبداع الثقافي ما فال به سعد الله





 والخالية من أي بعد إنساني.... وفي هذا الإطار، فإن للـمسرح دورآ الميا جوهرياً في إنجاز هذه المهام النقدية والإبداعية، التي تتصدى لها الئقافة. . . إننا محكومون


 ومناتشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، نحرير أسامة أمين الحوبي (بيروت:

المكز، 1991) (11)
(Y1)
بالأمل، وما يمدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ"(rr).

من هذا المنطلق كنت قد كتبت مقالة في ثلاثة أجزاء حول أز أزمة علاقة العرب

 الذي يشرف على الانتهاء. وبين أهم الأسباب الخـارجية لهـلـا بالغرب راوحت بين التقليد أو الاتباع وعحاولة القطيعة بالانطواء على الذات وال والعودة

 شوّهت العلاقة التصادمية مع الغرب الصناعي طبيعة علاقة العرب بالحبداثة المد نفسها فلم




 غاض دائم بين الموت البطيء والولادة العسيرة. لذلك يرفض الماضي الماضي أن يموت كما










 وأمة ووطن للقرن التالي، الذي يبدو أنه سيواجهنا قبل, أن نكون على استعداد نفسي وفكري لمواجهته .
في هذا الإطار نرى أن الصراع الثققافي، كما سبق وتحدثنا عنه في فصول


$$
\begin{aligned}
& \text {.199•/K/r (YQ) }
\end{aligned}
$$

القسم الرابع من هذا الكتاب، هو في صلب عملية الصراع من أجلِ النتغيير، فنتول إن الصراع مع الغرب ليس في الأساس صراعناً أو تصادمأ حضارياً ودينياً كما يذّعي
 من التناقضات في المصالح والمواقع ومن علاقات القون التـي التي يمارسهـا الغربـ على

 اللسوفياتي واندحار الشُيوعية أمام الرأسمالية، قدّم هانتنغتون أطروحة تما تقول إن مصدر
 حضاري. لنذلك يفترض أن النزاعات الرئيسبية في السِياسات الدولية تحدث في مر حلة
 أية حضارات غير غربية يقصد هانتنغتون؟ إنها في رأبه الحضارات ات المتميزة عن
 حضارات، كما يرى، تختلف من حيث اللغة والتاريخ والئقافة والتقاليد، وأهم من


 يعترف، بأن الصدام الذي يكدث بين الأمم يعود في أساسه إلى طبيعة التنافضات في المصالح والمواقع وبسبب علاقات القوة السائدة .







 التحرّرية، وفرض التبعية بدمج الاقتصاد الوطني بالسوق العالي الرأسهالي.

 واقتصادية ترتبط مصالـها ارتباطا عضوياً بمر اكز هذا النظام العالمي فتقوم فجوات المات بين

 وداخلياً استفادت بعض الطبقات والجماعات من ارتباط المنطقة بالنظام العالمي على

حساب شعوبها، فنشأت فجوات بين غتلف الطبقات والجماعات، وكثيراً ما أذت هذه الفجوات إل صراعات داخلية منذ بدايات العلاقات مع الغرب.
وبذلك تكون قد تكوّنت في كل بلد عربي (في بعضها أكثر من غيرها) طبقات
 وطموحات وتطلعات خاصة، جعلتها تتمسْك بالأمر الواقع وتصارع ليس فتط للإبقاء
 الطبقي وجهان لـقيقة واحدة راسخة في الواقع العربي خلال القرن العـن العشرين، كما في الكثير من بلدان العالم الثالث ومناطقه.

صحيح أن ما حلز بالعرب مسؤولية عربية، ولكن لا بد من الاعتراف بالصلة





 بأسره إلى قرية صغيرة متضامنة والقول الآخر بأن العالم العربي شـاسع الاتساع وشا وشديد التنوع والتناقض إلى درجة الانغصام في شـرأ ينبّق جاهداً من تحت ركامات التاريخ متأثرأ باللقاء التصادمي مع الغربا
 مارساته الكفاحية تحت عبء هيمنة مزدوجة : هيمنة خارجية وهيمنة داخلية

إن ما يعانيه المجتمع العربي هو مسألة السيطرة والـضضوع. ولهـذا نسأل كيف تتمكن بعض الشعوب من السيطرة على غيرها، وكيف يمكن التحرر؟؟ والجوواب في الخالتين، الاختلاف في نوعية التنظيم الاجتماعياعي واللسياسي للـخروج التخلف التي لم تتمكن التنمية الاقتصادية التقليدية من تجاوزها.

## رابعاً : إخفاق نماذج التنمية الاقتصادية التقليدية

لقد ثبت إخفاق خختلف نماذج خخططات التنمية الاقتصادية التقليدية ومشُاريعها في البلدان العربية، فلا يزال الوطن العربي في نهاية القرن العشرين أسير التبعية الغربية كما هو أسير تقاليده المحلية ونوعية توزيع العمـل والإنتاج الـيائد

 والتقدم والحداثة في سبيل الخُروج من حالة التخلف والوصـاية الخارجية . وقد

اقتصرت مفاهيم التنمية والمارسات التي ارتكزت عليها الأنظمة العربية على منهومي التطرر النكيفي والإصلاح بصيغتيه الليبرالية الغربية والاشتراكية العربية.
وقبل التعرض لهذه النماذج من التنمية التي اعتمدتها الأنظمة العربية والنظر في أسباب إخفاقها، أود أن أبدأ بطرح عدد من الأُسيلة الأساسبة التي تطرحها مهمات التنمية العربية، والتي بين أهمها ما بلي:
هناك أولاَ جبموعة من الأسئلة حول منتى التنمية: هل هي بير بيرد نمو اقتصادي
 وظائف المجتمع الميوية والعمل على حل المُـكـلات ومواجهة النحديات؟ هل هي تنمية جزئية أم تنمية شاملة تُعنىى بالإنسان كما تُتنى بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والئقافية وغرص على مشاركة الشـعب في جميع هنه المجالات؟ هل نستدل على التنمية بالاستهلاكُ النادي أم بالإنتاج الحلاق؟؟ هل من فجونة بين التنمية الرسمية والتنمية الططلوبة من قبل الـُعب؟
ثانيا، هناكاك جموعة من الأسنئلة المتعلقة بالنموذج التنموي الأنفل : ما هو
النموذج العملي الذي يِدّم حلولا مكنة للمسكلات القائمة وما هي احتمالات تطبيقه؟ هل نتبنّى ما اسميه نموذج التطور التكيْفي البطيء الجزئي الذي يني ينصبَ على النمو الاقتصادي ويتتمد نظام الاقتصاد الحر مع المحافظة على التقاليد والقيم المورؤة ، أم نأخذ بنموذج الإصلاح الليبرالي الغربي المشفى عادة التحديث (Modernization) أو التغريب (Westernization)، أم نسلك طريق ما عرف بنموذج الاشتراكية العربية التي توازن، من دون نجاح، بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعبية، أم يكون من الأفضل أن نرفض كل هذه النماذج التي سبق أن خبرناها وانتهت إلى الفُّـلـ، فنعتمد نموذج التنمية النـاملة البشرية الثورية المستدامة الذي يدعو إلم حصول تغيير جذري في كل المجالات الاقتصادية والسباسية والاجتماعية والثقافية عن طريق المشاركة الشُعبية وبالتركيز على تنمية القدرات الإنسانية الإبداعية والتوازن بين المرية والعدالة

ثالثأ، نتعلق جكموعة من الأسئلة بغايات التنمية وأمدافها المرحلية والنهائية، ومنها: هل نحافظ على الأنظمة السائدة ونعمل من ضمنـها على تَعقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيئة، أم نعمل على تغيير الأنظمة بالإصلاح والتحديث، أم نقوّض ما هو كائن من أجل إقامة بجتمع جديد حضاري خلاق مستّلل، بتحقيق
 عاجزة، وبناء الديمقراطية بتنتيط المجتمع اللدني كبيل لهنه الأنظمة السالطوية؟ وتتعلت جمموعة من الأسئلة، رابعاً، بأين تبدأ عملية التغيير؟ وما هم هي الوسائل التي يكون من الأفضل اتباعها في عملية غعقيت التنمية البشرية الئـاملة المستدامة: هل

نبدأ بتغيير البنى الفوقية الثقافية فنعمل قبل كل شيء على تغيير العقليات والقيـم والدادات أو الذهنية السائدة من خلال التربية والتنشئةّ، أم نبدأ بتغيير البنىى التحتية والمؤسسات والأنظمة الاجتماعية والاقتصـادية والسياسية التي تنبثق منهيا مثل هنه

الذهنية؟
خامساً، هناك بجموعة من الأسئلة التي تتناول هوية الجماعات والطبقات المعنية بالتغيير : مَنْ يتحمّل المسؤولية التاريخية لعملية التنمية ويقوم بمهـماتها؟ هل تتو لاهـا الطبقات والُعائلات الحاكمة والنخبة في مختلف المجالاتات، أم الطبقة الوسطى المديدة من مثقفين ومهنيين وخبراء، أم الطبقات الكادحة المحرومة، أم هذه جميعها بجتمعة؟ وكيف؟

وأخخيراً، هناك بجموعة من الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقات مع عجتمعات المركز أو الآخر المتفوقق وبقية العالم بشكل عـام : كيف تكـون عـلاقتنا بالْغرب عـلى وجـه

 علاقة متوازية بين البلدان القوية والبللدان الضعيفة؟ هل نتكيف مع التبعية والعولمة، أم
 علاقات الاحترام المنبادلة حين تكون الطبقات والعائلات الحاكمة والنخب الاتِ الاقتصادية والسياسية مرهونة للغرب؟

تتطلب هذه الأسئلة معرفة بالو اقع العربي، وهذا الكتاب محاولة في هذا المجالن، فنعتمل ما توصلنا إليه في الفصول السابقة في الإجابة عنها، وكنا قد خِصنصنا الفصل
 عمالية تشخيص نماذج التندية المذكوزة.

 غختلف أنواع التكنولو جيا والسلع الغربية، وأقبلت بنهم على الاستهلالِك والعيش المرفَّه
 بالنيابة عنها . في الوقت النّي استولت فيه كلياً على القُطاع الخاص وتمكّنـت من دمبه



 التبعية الكلية وأَنفقت أقصىى ما تستطيع في دعمه وتتبيته محلياً وعالملياً . وكان أن نشأت النروق الطبقية واتسعت الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وأن احتكرت وت العائلات

والطبقات الحاكمة دون الُشُعب مسؤولية عملية التنمية والتغيير مستعينة بالخبراء الأجانب، وكاد أن يقتصر جههدها التنموي على رفع معلـالات الـنمو الاقتصادي والانجازات الكمية على حساب الإنجازات النوعية.

 التقليدية والأخذَ، بدلا من ذلك وبالِّالِم الانفتاح، بالثقافة الغربية. هي أيضاً اعتمدت بدرجات متفاوتة الستيراد المواد الاستهلاكية والترفيهية وبعض مظاهر التكننولوجيا
 مراكز الأبحات والجلامعات والمكتبات العامة والمحد من هجرة الأدمغة وتأمين المريات




هو تحوّل مدزوس ني البُنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنظام العام السائد.
وارتكز نمـوذج الإصلاح الاشُتراكي العربي، كما تَتـ مـارسته في مصر في
 القرن العشرين، على تقليد تجارب الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشير الشيقية، وعلى مقولات
 طريق إلغاء الاقطاعية وتوزيع الأراضي على الفلاحين وتأمين الشُركات وتوسيع القطاع


 والرأي الواحد والتخطيط البيروقراطي، وفرضت اليُن التغيير من فوق بمعزل عن مشُاركة الشُعب والعناصر المُقفة المتمسكة بحريتها واستقلاليتها.

أخفقت كل هنه التجارب والنماذج، ولا يبدو أن الأنظمة والسلطات وات والنُخَبِ



 النصف الثاني من القُرن العشُرين بالتنمية المُخْبَطَة .
وتحديداً، أخفقت هنه التجارب التنموية لأسباب عديدة، منها انها انصبنت على مهمة رفع معدل النمو الاقتصادي وحجم الناتج القومي من دون وضع النـي الأسس التي تَعل من التُنمية عملية مستديمة، ومن دون معالمة للختلل في التوازنات الاجتماعية

وخاصة من حيث إعادة توزيع الثُروة. وقد تم التخطيط للتنمية كما لو كان عملية


 أجزاء وسياقات من هذا الكتاباب. ومما زاد من حدة التأزم التنـموي انه تما تم في إطار قطري بمعزل عن البعد التومي وضرورات الاندماج الاقتصادي العربي .
وربما أهم من كل ذلك ان التخطيط للتنمية الاقتصادية حصل من دون ون ون اهتمام
بالبعد الإنساني وبمعزل عن مهمات التغيير الثقافي والاجتماعي والإلأنساني الإني وبتجنب كلي
 الاشتراكي العـربي. وفي الأحووال كافة، جرى إبعاد المرأة عن المشــأركة في الميـياة
 حاكم فرد، وألغيت الأحزاب والحريات الأنساسية، وانتهكت حقوق الإنسان حتى المانى انه

 ذلك أزمات سبياسية حادة خارجية وداخلية

وبين أدبيات نتد المحاولات التنموية العربية العديدة دراسة لجورج قرم تحذت


 العائلدة لجتمع ما، يسمح لها بالتكيف مع التغييرات البيئوية)" (Y0).






 لأسباب، منها أن مؤسسات القططاع العام تخسر لأنها معنية بالإنتاج وليست معنية
(r0) جورج ترم، التنبية الفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والنتمية العربية، سلسلة السياسة
والمجتمع (بيروت: دار الطلبعة، (19A1)، ص ه و•1.

بالتسويق، ولأن الفئة المهيمنة على القطاع العام تستخدمه لأغراضها الشخصصية والفئوية


وتوصل الاقتصادي ابراهمـم سعد الدين في تحليله الأوضاع اللسائدة في مصر في

 منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على العامل المنارجي في



 والديمقراطية، واحتفاظ اللـرأسمالية المصرية بالطابع العائلي، وتبعية القوى الرأسماليالية التي تسعى للربح السريع

وتناول عادل حسين بالنقد تجارب التنمية في عهد عبد الناصر داعياً للتنمية المستقلة التي تستمد مشُروعيتها من (اخخاطر ضياع الهوية وضياع القدرة على الإبداع الذاتي والمبادرةه" . ولتوخيح ما قصد، يميّز عادل حسين بين نموذج التنمية بالانتشار




 الاستقلال في مواجههة التبعية، أي قيـام مسنروع حضـاري عربي مستقل وتوحد

اقتصادي عربي.

## * 类 类

(Y7) خضر زكريا، (ببض الأبعاد الاجتماعية للنحو لات البحديدة في المنطقة العربية،" الطريق، السنة
00، العدد ه (أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ اكتوبر 1997).



(Y^) عادل حسين، نحو فكر عربي جدبد: الناصرية والتنمية والديمقراطية (القاهرة: دار المستقبل
العربي، 1410)، ص ov.

## خامساً : لأجل مستقبل يكون بداية عصر جديد

هذه هي معضلات حالة الاغتراب،، وأزمة المجتمع المدني، ومسـألة العـولمة، ،



 ينتهي، فيتعمق الإحساس بضرورة التغيير التجاوزي بالحخوج من هن هنه الدائرة المفرغة،
 التغيير . وأما في ما يتعلق بالطريت أو الطرق التي يكب أن نسلن نسلكها، فإنتني أقون إنـا
 الثورة والتحولات الئورية. وقد جرّبنا على الأغلب بعض أشكالبالها الفُوقية، ما ألما أدى بنا



 بالتفتت، وحزينة ومقهورة هذه الشعوب التي جاءت أحلامها أكبر من مارساتها.

ولا يكون الإنقاذ بالتشاؤم والتخلي عن الأحلام والغايات الكبرى مهـما ساءت



 هذه التصورات العديدة، التي قد تتنافر وقد تتقارب، تصوّرين بديلين أساسيين للمستقبل العربي:

هناك رؤية لا تتجاوز طمو حانها مهمة الانسجام مع الأمر الواقع وتدبير الأمور
 إقرار ضمني على الأقل باستخالة إيماد حلول شالماملة للمشكلات المات الكبرى المستحصية في

 بعض المكاسب مهما كانت ضئيلة وجزئية وغير عادلة . وقد تبينَ أن المكاسب التي التي حصل عليها أصحاب هذه الرؤية، أو يأملون أن يكصلوا عليها، هي في أساسها
 المجتمع وقضاياه الكبرى. وهذا يعني أننا أصبحنا نعاني مشكلات إضافية من دون أنّ

أما الرؤية الثانية البديلة فتتول بالعمل على تغيير الواقع بدلاً من الانسجام
 الكبرى ويغرج بنا من النفق الذـي نجد أنفسنا فيه. ولكنـ هنالك معضلة هي أن

 أمل بحصول حلول مُرضية في المى القُربب أو حتى المتوسط. ونجاه هذا الوضع
 وتأمين حقوق الإنسان الأساسبة واحترام مبادئ الاختلاف ونعدّد الأصوات وات والسعي نحو إنشاء مر اكز الأبحاث المستقلة والتأسيس لتيام الديمقراطية والتنمية البشرية الشّاملة المستدامة.

والمى أن يتمّ ذلك، ستظل البلدان العربية ضعيفة ومعزّضة لمزيد من الكوارث
 الأحوال أنه لا يمكننا التحزّر من الكوابيس تبل أن نعيد تحديد مفاهيمنا وأن تنكوّن لنا أحلام جديدة. ولن تتكوّن لنا أحلام جديدة تبل أن نتنغلن على الئس مـن إمكانيات البدء بالعمل على تغيير الواقع . وبين مصادر الأمل أن الشُعب غير رام راض عن وضعه ويرفض الأنظمة القائمة ويعاني اغترابنا لا يطاق، ويسعى لأن ينحرّر منه، لا بالهرب من مواجهة الواقع ولا بالخضوع والاستسلام واللامبالاة، وربما أصبح

 إذا"؟ وجواباً نتول: إن البلاية تكون بالسعي لتنتيط المجتمع المدني تعزيزاً لبناء أسسس الديمقراطية في سبيل تحيق التنمية البشرية الشّاملة والتحول اللؤوري.

1 ـ تنتيط المجتمع المدني
سبق أن تحدثنا في هذا الفصل عن أزي
 في تنشيط المجتمع المني في غتلف بجالاته المبوية أملا ببدايات الخروج من هذه
 الاستبدادية أو السلطوية التي تتصغ بها الدولة، والحد من هبيمنها على كل وظائف المجتمع وشؤونه الاقتصادية والسباسية والاجتماعية والئقافية، ولا يتمْ ذلك من دون دون
 والنقاش والتنظيم والمُّاركة في تَمل المئؤوليات الكبرى.

ونجد في الوقت الحاضر أن هناك دعوة واسعة الانتسار لسلوك طريق تنشيط



 هذا الموضوع(r9)



 منظماته المستقلة. ومن شروط التحوّل ألا يعتصر الرفض على الجزئيات بل يشمهل
 متينة وانه مهزوم ومهذّد في صلب وجوده . ويتكامل هذا الوعي واللرفض بالسؤالل: ما العملّ
إن مهمات التغيير تقتضي العمل على تجاوز حالة الاغتراب التي نعانيها على



 والمؤسسات الاجتماعية القمعية والثمافية الشتعبية التي تشجع على الامتثال القسري


 وفئتهر، ما يشّبّ على تجاوز هذه العراقيل البنيوية والذاتية .
 واستراتيجيات عقلانية وتضهين القِيم الإيجابية في برامج التعليم والتنشئئة وبالاستفاديا


 النقاش والمشباركة. فقط في مثل هذه المناخات تُثار أسئلة جديدة وتنببثق الأجوبة
(r9) حليم بركات، الدبمعراطية والعدالة الابجنـاعبية ني سببل إغناء التجربة العربية (رام الله:
مواطن - اللؤسسة الفلسطينة لدراسة الديمقراطبة، 1990) .

الصححيحة، ويتكوّن للمثيقف الـعربي المبدع دور نتال وخاص في النقاش الدـائر للتوصل إلى تصوّر للمستقبل التربي المرتجى •
يمكننا أن نقول إن هاجس التغنيير كان دائماً بين أهم هواجس المّ المثقفين العرب

 الاتجاهات المتصارعة فيتوزع المثقفون في بجالات ومرات ومواقع شديدة التنوع والتناقض . ولا

 المجتمع العربي هي أقرب إلى حالة الصراع الداخلي والحنارجي منها إلى حالة الاستقرار والتفاهم حول أنس التغيير ومنطلقاته .
لذلك يمكن تقديم توصيات محذدة حول دور المبدع والمثقف العربي، ليس لألنـي

 والأنظمة والأحزابي، فلا ينطلق من أطر مشاريعها أو يكاول أن يقيم جسوراً معها

 نقدم |قتراحات عدة لتعزيز دور المثقف المبدع في عملية التغيير، ومن هذه الاقتراحات ما يلي :
ـ العمل على أن تنال المؤمسات الثقافية الرسمية وشبه الرسمية الاستقاللية الضرورية للتعبير عن نفسها بحرية، يرافق هذا العمل تشّجيع لقيام الؤسسات والجمعيات الثقافية الطوعية.

 الممارسة اليومية وانفتاح الآفاق واسعة اتساع الرؤية . ولا يكون تحديد هنه القيم هـهمة


 التحرر في سبيل السيطرة على واقعنا وتغييره بدلا من الانصياع إليه والتأقلم مع الأمر الواقع • يضاف إلى كل ذلك تعزيز الاتجاهات القيمية التالية وفي المجالاتلات كافة المان : قيم




والتخطيط والانغتاح من موقع الثقة بالنفس، والقيم الانتماعية النسبية غير الططلقة،


 الأمور واختزالها، وقيم التسامح ورحابة الصدر .

- إحداث ثورة في التعليم البلامعي بإحداث موازنة خلاقة بين التعليم والبحث

وخدمة المجتمع وبين الُعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والفنون، لا بل بإنشاء




 الوصفي والكمي والتراثي . ولا يكصل منزيد من التّقدم في التعليم البلمامعي والبحث
 خصائُص أو متطلبات تعزيز الثقافة في هذا ونا المجال أن يتمكن المئ المثقفون من إنشاء
 في هذا المجال التـوقف عن مصادرة الكتب ورفع الرفابة التي تـارس على الفكر وانتشار المعرفة.


 ليس بجاراة العالم وتقليده، بل تجاوز الانطوائية والقطيعة المل التفاعل الخلاق ولاق والمواجهة

 خدمتنا، كثيراً ما يستعمل ضدنا من دون أن تكون لنا القدرة على مواجهته .





 انطلاقاً من واقعها الحاضر وانفتاحها على المستقبل. وفي تطلعنا المستقبلي، لا يمكننا

تجاهل واقع المجتمعات التي نعيش في عصر الخداثة وعصر ما بعد الحداثة. ولكن لا لا بد أن يبدأ الوعي الثقافي من التركيز على المشكلات الـاضرة لفهمهـا على حقيقتها وإيجاد الحلول الفعالة لها .

 التعليم في غختلف مراحله. وقد ظهرت عدة مبادرات نسوية في هذا المجال وغيره، ولا بد من تشجيعها.

- وبقدر المطالبة من قبل المثففين بإطلاق حرية الفكر النقدي والتساؤلي وحرية الصراع الثقافي بحصول الاستقلالية عن سطوة الدولة على الثقافة، لا بل بلد للمثمقفين
 المئقفين والسُعب، لا لا يكون التعلمبم أو التعلم باتجاه واحد، بل بل يستفيد كل فريق من تجارب الآخر، ولا بذّ من التحرّر من تلك اللفرضية التي تقول إن الن الشعب لا لا يعرف مصالحه . بدون هذا الوجه تكون الثقافة بحثاً في المجردات ومنفصلة عن مهـمات

هذه هي بعض توصيات نرى انها شديدة التواصل والتشـابكـ، ويكون من



 العامة المشتركة، كما سبق وتحدثنا في الفصل الثاني. وتقتضي عملية التغيير التجاوزي
 بين السلوك والمواقف والمعتقدات من ناحبة والمواقع التي نشغلها في البنى الاجتمألماعية
 وكيفية التحكّم بها وما هي القوى التي تكافح من أجل التغيير، والتوى التي تصرّ على على
 الاجتماعية ومصالحها وحاجاتها الأساسية. لذلك ننظر إلى مسألة التغيير على أُنها تثلـ
 الاستغلال والهيمنة. من هنا تشديدنا على أهمية دراسة نوعية علاقات القون الئوة بين الأفراد والجمماعات والمجتمعات وتأثيرات ذلك في عملية التغيير .
هنالا علاقة عضوية بين تطبيق حقوق الإنسان والقدرة على تنشيط المجتمع المندي والديمقراطية والتنمية. وإنتي هنا أعتمد في حديثي حول حقون المون الإنسان وحريانته على منشُورات المنظمة العربية لـقوق الإنسان التي كنت أحد مؤسسيها والداعين إليها في

مؤتُر خاص عقدته بجموعة من المثقفـين العرب في تونس عام 19Ar. فقد أقرت


 التجمع السلمي، وحرية التنظيم والمُشاركة في الحياة العامة.

وجاءت الدعوة لإنشاء منظمات لـعقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية

 نم إن هنالك تشريعات وإجراءات ونظم طوارئ استئنائية مستديمة تقيّد المريات الـات العامئ


 وتشـمل انتهاكات الحقوق الإنسـانية والسـيـاسية والمدنية الإعدام لأسباب والاغتيال السياسي والقَض العشُوائي والاعتقالات التعسفية والنعذيب النغسي والبدني

 والثقافية والحريات النعابية والحريات الأكاديمية والمقوق الأساسبة للمرأة.
وكثيراً ما طالبت منظلمات حقوق الإنسان الدولية والعربية وبية بتحريم التعذيب،
 والتعبير والنشر، وإطلاق حرية الصححافة والإعلام، وإزالة المالة الرابة، وتأمين المساواة بين

 الدولية لـقوق الإنسان وإصلار ميئاق عربي خاص .

وباختصار، نقول إن المجتمع المدني يكون سليماً بقدر ما يشُارك الشُعب، ولئس
 المدني مشـاركة السُــب في الأحزاب والنقـابات والمنظمات والاتحـادات والــمعيـات

## Y ـ الديمقراطية: توازن خلاق بين الخرية والعدالة الاجتماعية

ناقستُ في كتابي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مسألة طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأصلح لإقامة بكتمع عربي جلديد بعد زمن طويل من خير خيبات الأمل المَّلاحقة، وتوصلت من خلال هذه المناقشة إلى أن تجربة الديـمقراطية تكون

سليمة وشاملة وإنسانية بقدر ما تتمكن كنظام عام من إقامة توازن خلاق بين الحرية

 المجتمع المدني وعن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو في صـلب بـحئنـا في الديمقراطية والعمل على تُقيقها .

 للديمتراطية ومارساتها، على مفهوم المرية وما يتصل به من من مقولاتلات الاقتصاد الما واقتصاد السوق والمبادرات الفردية وتعزيز التطاع الخاص والمنظمات غير الـلـكومية،


 والعمل على تأمين نكافؤ النرص، فعانت المجتمعات الغربية، ولا تزال تعاني، أزمات

اجتماعية متفاقمة .
وعلى عكس الأنظمة اللرأسمالية، ركزيت الأنظمة الاشتراكية نظريآ على مقولات
 اللام والتخطيط المركزي، وكان أن قضت بيروقراطية الدولة اللهيمنة عملياً على نختلف الِّن النشاطات الإنسانية، فخخنت المبادرات الشخان المصية والحريات وحقوق الإنسان وقضت

 ذريع، ليس فتط في بجالات المريات والحعقوق الإنسانية، بل أيضاً في تحقيت العدالة |الاجتماعية نفسـها .

ومما استنتجنُنه في كتابي هذا أنه إذا كانت المجتمـعات اللرأسمالية تعاني غياب العدالة الاجتماعية، والمجتمعات الانشتراكية غياب الحرية، فإن المجتمع العربي يعاني غياب كل من الحرية والعدالة الاجتماعية. ويتجلى ذلك من خلالال مال ما تحدئنا حوله في حديينا عن حالة الاغتراب وأز ولمة المجتمع المدني والطبقية (أو التمييز على أساس طبقي

 الجماعات والدولة التي تئل هذه الجماعات الفئوية، على المجتمع والأفراد.
إن الديمقراطية التي قد يطمح لها العرب لا بد لها من تأمين المعقوف والـريات
 المُاركة الفعلية وتساوي الفرص من خلال تنشبط المجتمع المدني والجمهع بين الحرية
(أي حتق التعببير، وحق التتجمع، وحق التنظيمّ، وحق المعارضهة، وحق المبادرة
 (أي التغلب على الفقر والبطلالة الظاهرة والمقنَعة، والتتخفيف من الفروت الطبقية والذكورية ـ الأنتوية وتأمين الحلدمات والضمانات الاجتماعية والقضاء على التمييز

 العربي وحأجاته الأساسية بين الحرية والعدالة الاجتماعية الاعية وبالتركيز على أهمية مشاركة الشُعب من دون تَييز في خختلف النشـنـاطات النسيـاسية والاجتماعية والاقتصـادية والثقافية . إن هذه المُشاركة يجب أن تصبح بين أولى هطالب العرب المشاركة بقدر ما نتمكنن من إحداث التغيير الثوري المرتجى عن طريق التنمية البششرية الشاملة المستدامة .

世 ـ التحوّل الثوري بلـاً من التنمية البشرية الشاملة المستدامة
توصلـت في كتابي المجتــع المربي المعاصر (r.r) إلى أن مهـمات تجاوز التخلف والتجزئة القومية والاغتراب والتبعية والطبقية وسلطوية الأنظمة السياسِية والاجتماعية

 حركات ثورية، وحين تتوفّر الظروف الموضوعية والذاتية. وذهبت إلى أن نقطة بداية التحول الثوري هي تغيير النظم أو البنى الأجتماعية التي تنبيّق عنها العقلية النـيائلدة،
 والسياسي




 لا تتوفر اللسبل الديمقراطية، عنف قمعي فعنف ثوري مضاد، دـ ـ وصول الـر كات
 اللديمقراطية السياسية، هـ ـ تحقيق الغايات الشُعبية من وحدة وعدالة اجتماعية وحرية.
(r) حليم بركات، المجتـع المربي المعاصر : بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات

الوحدة العربية، غ(14^).

ويُستدل من هذه المراحل أننا لا نتصد بالثورة الانقلابات العسكرية التي ثبت


 الثورة من تحت. ولا نتوقع قيام هذه الثورة الشاملة من قبل الـركات الثرائية . وتساءلت في ذلك الوقت عن احتمالات تحقيق الثورة الشُاملة في المجتمع العربي، فكان جوابي أن الاحتمال قائم بفعل التناقضات والتبعية والمشكلات المتفاقمة وبفعل حالة الاغتراب العامة. كذلك ذكرت عون عوامل موضوعية ألخرى منها الفتر
 لشُرعيتها بفعل الانهزامات المتتالية أمام تحديات تاريخية تهدد الوجود العربي بالذات الـوات

 الغضب المكبوت نتيجة للقهر التاريخي المتواصلـ
غير أنني من ناحية ثانية، ذكرت أن هناك عوامل ضرورئ




 الأنظمة والأوضاع السائدة من صرف الشُعب عن الاهتمام بقضاياه الكبرى فانشغل بمهمات تأمين معيشته فحسب.

وترسّخت هذه العوامل الأخيرة المضادة لاحتمالات حصول الثؤورة في كل بلد




 التكيُف مع الواقع المرير بدلاَ من العمل على تغييره تغييرآ شاملا . أدركنا في مطلع الثمانينيات أن احتمالات تحقيق الثورة المطلوبة ليست متوفئ

 التاريخ حركة دينامية ترفض الثبات، وأن الكثير مما يكدث ما كان بالإمكان التنبؤ به

## qur

أو توقعه حتى قبل أينام قليلة من وقوعهه . لم أكن أتكلـم على المعجزات، ولكـن على



 ما شغلت العرب واستنز فت قواهم النفسية والملادية .

نفترض أن العنفف القُمعي الذذي يمارس على الشُعب من اللـارج وفي اللداخل
 الثورة حتمية، وإن كانت مصيرية كي نتجاوز واقعنا الهزيل ونتغلنّب على التخلف ون


 بالامتيازات لن تتخلى عن مواقعها المتميزة طوعاً وبدافع إنساني أو قومي أو ديني أو

أخخلاقي بحت .
إن المجتمع العربي يعيش مرحلـة انتقالية طلال أمدها وتتوفر فيه بجموعات من


 للفظلم والتتهعق التاريخي. ونحن في الوقت الحاضر أكثر إحساساً بالمأساة وبغقرنا وسط الغنى الفاحس الذي تتمتع به القلة على حساب الإنسان والمحتتهع والكئرة المعدمة.



 والحلمم. وهنا التحدي المستتبلي، وهذه مهمتنا الثتاريخية.

وإلى أن تتوفر الظروف والأوخاع الموضوعية والناتية معاً، يمككننا على الأقل


 فيتناول غختلف بللـان الُعالم ومنها تقارير الأمم المتحدة السنوية منذ عام , 198 حول
 المطالب ليست وسائل ، بل غايات بحد ذاتها .

تتميّز أدبيات التنمبة البسرية المستدامة (أي التنمية القابلة للاستمرار والديمومة
 بشكل خاص على مشاركة الشعب في غتلف جوانـو ألب عملية التغيير الكممي والنوعي،
 معدلات الدخل السنوي للفرد والنمو الاقتصادي . انها دعوة لتنمية القدرات النـيات الإنسانية بهدف تأمين الإنصاف في توزيع فوائد التنمية والعدالة الاجتماعية والتغنب على الفقر،
 مشاركة المرأة في الحياة العامة.

على نقيض النموذج النتقليدي للتنمية، تتمحور التنمية البشرية المستدامة حول البشُر، فلا تعتبر النمو الاقتصادي غاية، بل بل وسيلة في خدمة الإنسان. إنها تهدف لتوزيع فوائد التنمية توزيعاً عادلاآ، وتشُمل بين مهماتها المحافظة على البيئة وتحسين الفرص بحيث يتمكّن البشر من التحكم بعملية التغغير . كذلك ألكا أعطت أولية للفقراء
 القرارات. إن مسألة التخفيف من الفقر هي في مقدمة الأولويات، كما أن وضم البشُر على رأس الأولويات التنموية يقتضي التركيز على تعزيز موارد تعليم الناس الذين هم نتطة الانطلاق وغايته النهائية.

باختصار، إن التنمية البُسرية المستدامة الشاملة تقوم على قواعد مشاركة مختلف الطبقات والفئات في عملية التغيير بهدف تحفيق العدالة الـئ الاجتماعية أو الإنصاف في



 البلاوي وجورج قرم، وغيرهم .

اعتبر يوسف صايغ أن التنمية الشاملة تقوم على ثلاث ركائز أسماها ازوايا
 عبد اللكك أن نتطة البداية في كل البحوث التنموية هي الاختيار بين النموذج الذي


 المستقل، دراسات عربية (عمان: متدىى الفكر العربي، [د. ت. الـ]).

يستند إلى التنظير الوضعي التقليدي السائد في العلوم الاجتماعية الغربية ويهدف إلى

 (الحقيق نوضة حضيارية شُاملة)، واقترح أنه أصبح "الزامأ علينا أن نختّار الموقف الثاني النقدي|"rr)

ونهم اسماعيل صبري عبد الله التنمية على أنها عملبة شاملة اتتفضي إلى مولد

 وتفتح أمامه الإبداع") بتحرير الإنسان (امن الفاقة والعوز والجههل" كما بتحرير العقّل

 والاعتماد على النفس بالتوجه إلى الداخلَ إنتاجاً واستهلاكاًا وحضارة. . . وتزايد الروابطط بين خول العالم الثالئل(بF)

ورأى جورج قرم أنه "الكي يتمكن أي بجتمع من التقدم المستمر والمستدام، لا لا

 ولذلك يركز الأدب التنموي المستوحى من مفهورم التنـمية المستدامة على ضرورورة



إن هذه الدعوة للتنمية العربية الشـاملة في مراحلها الأولى وكما عرضنناها لم تكن واضحة من حيث التساؤل حول أين تبدأ عملية التغيير المطلوبة، ومن يقوم بهذه المهمة التاريخية، وماذا يكون مصير الطبقية والسلفية المتجذرة في المجتمع والثقافة، وكيف


(rY) اسماعيل صبري عبد الله: (العرب بين التنمية القُطرية والتنمية التومية،، ، المستجل العربي،



التنمية البشُرية؛ رتم 7 (نيويورك؛ : اللجنة الاتتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، 199V)

يمكن تجاوز حالة الاغتراب والتحرر من التبعية وفك الارتباط التبعي بالنظام العالمي؟
 السياسية السائدة؟ بل ماذا تعني الخضارة الجديدة وما مضمونها؟ ثم مالمّ ما هي الغايات

 العربي هي مشكلة ثقافة باللرجة الأولى أم مشكلة نظام وبنى اجتماعية تنبيّق منهما هذه الئقافة؟ ما هي استراتيجية التغيير الأكثر نعالية؟

 المستدامة، وأصدر تقارير سنوية ركز فيها منذ التقرير الأول عام •199 على الـى التعريف


 حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . واعتمدت تقارير التنمية البشرية منذ التقرير الأون
 منها بالأمن الشخصي للمواطنن، وسبادة القانون، وحرية التعبير والمشاركة الشُعبية،
 التفاوتات في الدخل والنمو الاقتصادي وفرص السوق ورأس المال البشري والمساعدة
 والسياسة والاجتماع والثقافة (وقد كتبت شـخصياً بتكليف من برنامج الأمم المتحدة «Human Development: Implications and Challenges for الإنماني بحثاً بعنوان وhe Arab World»



 والذي لا يزالل دون المطلوب).

واهتمت هذه التقارير بشكل ملحوظ بالتنمية المستدامة وأبعاد الأمن الإنساني والاجتماعي والثقافي (أيضاً كتبتُ بتكليف من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحثاً «Development Trends in the Arab World: Social and Cultural (Aspects»)، وبمشاركة المرأة في عملية التنمية في أبعادها كافة، وكيفية تككين المرأة أو تعزيز قدراتها، وبمسألة العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، وبمهمة
التغلب على الفقر، كما بحتُ في تأثير العولة السلبي في البلدان الفقيرة.

تعنى تقارير التنمية البشُرية هذه بالأمن الاجتماعي، والأمن الثمقافي، والأمن الصحي، والأمن المستقبلي، وأمن البيئة، وأمن الوظيفة والدخلى، وأمن المرألمألما كل هنه ليست بين أولويات الحككومات والمؤسسات والحركات الاجنتمناعنياعية في المجتمع


 الفجوات بين الطبقات والمناطق اللـضرية والريفية والفروق في اللـقوق ببن الرجل

والمرأة والاعتداء على البيئة.
وكنا قد أشرنا سابقاً من خلال هذه التقارير إلى تباين مراتب البلدان الـدان العربية
 حيث معدل دخل الفرد السنوي (المعيار الأساسي هو الناتج المّحلي للفـرد) ومعدل
 والصحة (توقع العمر) وتوفير التعليم لمختلف الطبقات والفئات في المجتمع ومساهمة المرأة في الحياة المهنية، ومدى تمتع الشُعب بالحريات الاجتماعية والـئسياسية. ونرى من
 بالمقارنة مع معدل دخل الفرد السنوي، كما استخلصتها من تقرير التنمية البشّرية لعام 199VV ، وهي على النحو التالي :

|  | الرنبة بحـسب معدل دخل الفرد السنوي | التنبية البشربين معدل | البلد |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $15-$ | r | § | البحرين |
| iv- | rv | \& | الإمارات |
| \& $V$ - | 7 | or | الكويت |
| rr- | rr | $\bigcirc$ | تطر |
| A- | 07 | 78 | ليبا |
| A+ | vr | 90 | لبكان |
| rr- | \& | vr | السبودية |
| Ir- | 19 | va | سورية |
| ir- | 79 | 11 | تونس |
| iv- | 40 | Ar | الجزائر |
| $r-$ | 11 | A¢ | الأردن |
| ¢9- | ra | $\wedge \wedge$ | وُمان |
| r-- | 19 | 1.9 | صر |
| يت |  |  |  |


| $\begin{aligned} & \text { Yq- } \\ & \text { Y\&- } \\ & 1 \&+ \\ & 10- \\ & \varepsilon- \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 9 r \\ 1 . r \\ 148 \\ 1 r 0 \\ 108 \end{gathered}$ | 119 <br> 1\%7 <br> 1ミA <br> 10. <br> 101 | تابع\| |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\checkmark+$ | $\wedge$ | 1 | كندا |
| ir+ | 10 | Y | فرنسا |
| $1-$ | $r$ | $\varepsilon$ | الولايات المتحدة |
| $r+$ | r | Yr | إلبرائيل |

يتبين من هذا الجلدول أن الغالبية العظمى من البلدان العربية أقل رتبة من حيث
 البسري متخلف عن التقدم الاقتصادي. إن هذه الفُروق هي على أشدها في في الدور

 السـادسة من حيث معدل دخل الفرد بينما تتدنى رتبتها إلى الثالثة والحمّمسين بحسب معدل التنمية البثشرية (أي تهبط رتبتها VV درجت) . تليها في ذلك قطر التي تحتل




 معدل دخل الفرد ويتقارب المعدلان في الولايات المتحدة وإسرائيل.

إن إنجاز البلدان العربية في جكال التنمية البشُرية لا يزال متدنياً، ويعود ذلك للتخنف في بجالات الخدمات التتعليمية والصححية، ومشاركة المرأة في الحياة العامة
 واتساع الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، وانتشار الأمية والتبعية الغذائية، وارتفاع معنلات نمو الـسكان، والضعف النكنولوجي، وسعة استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية، وغياب الأبحاث العلمية .

في ضوء كل ذلك، يبدو العربي وكأنه يسوق سيارة مصيره وهو يضغط على

 فالإنسان هو بين آخر اهتماماتها. ويعبش العرب واققاً مأسأوياً كما لو أنهم مرميون

في العالم والتاريخ من دون أن يتحكموا بمصيرهم ويمتلكوا مواردهم. يتعلقون بنقاط
 ليست في الخيارات الإنسانية، بل في الماديات والماورائيات والعقائد البحاملة . وأكثر ما نجهله أن نقاط الثبات هي داخل أنفسنا من دون أن ندري. وأن أن خياراتنا واتنا المستقبلية تتمّ من دون أن تستند إلى تحليل سليم للواقع الاجتماعي العربي والتوصل على أساسه إلى حلول عملية وشاملة

من هنا الضرورة بأن تنشأ قوى التغيير التجاوزي فتعمل من أجل تحقيق غايات

 الالجتماعي والاقتصادي والسيانسي، وتجاوز حالة الاغتراب، وتأمينين مشاركة المرأة في
 هذه الغايات تقتضي حصول تحوّل تجاوزي في الحياة العربية على خختلف المستويات.

أما كيف يكصل التغيير التجاوزي، وأين بداية الطريق؟ فتـلك هي مسألة
 والاستعداد لاغخاذ المبادرة حين تتوفر الظروف الموضوعية وعية والذذاتية. وليس بين الشُروط لحدوث هذا التغنيير حصول وعي نوري في النفوس والعقليات في كامل المجتمع أو
 لأن النظام السائد والبنى الاجتماعية السائدة والأساليب المتبعة في التنشئة والتربية تحد من انتشار هذا الوعي

وما يدعو لـصول تحول توري، عوامل موضوعية، منها تبعية النظام السائد وارتباطه بالنظام العالمي المهيمن على موارد الوططن ومقدراتهي ، ووجود فرد فروق طبقية حادة

 المجتمع المدني نتيجة لسلطوية الدولة وهيـمنتها على المجتمع، وتيام الـيام خلل عام في التوازنات الاجتممأعية والاقتصادية، وئبوت هزائم الطبقات والعائلائلات الحاكمة في مواجههة التحديات التاريخية التي يتعرض لها المجتمع، وإخفاق خططط الدولة الـة التنموية،
 وتتفاعل في ما بينها، تتحسن احتمالات نجاح اللركات الئورية.

وكا لا بد منه، التقارب الوثيق بين الـلركات الثورية والسُعب المغلوب على أمره

 النوع، يكون التحدي الأساسي هنا أن تعرف هذه المر كات كيف تتجاوز خلافاتها

الثانوية وتتفاهم حول الأولويات، وتنستق في ما بينها في سبيل التعاون البلاد وخلت نواة أو جبهة يلتف حولها الشُعب.
وليس من الضروري قيام ثورة مسلحة في غتلف الأحوالن، فقد تتمكن بعض

 لإدخال إصلاحات ديمقراطية، ومنها السماح، اضطرارأ أو طوعأ، بإجراء انتخابات عامة. وبين أمم ما يمب أن تطالب به المركات التقدمية في المراحل الأولى مزيد من الإصلاح الديمعراطي.
وفي رأي أن بين ما تتوقعه الشُعوب العربية من حركاتها وأحزابها أن تناضل في في سبيل إقامة وحدة عربية ربما إقلمية في بداياتها وعربية شاملة في مرامياميها النهائية، وتأسيس نظام ديمعراطي يوازن بين الخرية والعدالة الاجتماعية، ويضمن تنشبط المجتمع المدني في غختلف المجالات الحياتية، والحرص على قبام التنمية الإنسانية الشاملة، وترسيخ الثقافة الإباعية النقدية التي تكترم حق الاختلاف والتعلدّد




 ناحية أخرى، ليست قادرة على إغلاق نوافذها على المستقبل والتسليم بواقع يغتز

 من هنا ان المركات الثورية ييب أن تعرف كيف تستفيد من مئفتيها المبدعين،

 وحرفية تفسيرها لهذه المعتقدات. هذا هو شُأن التقليد، ومن هنا الدعوة إلى الإبداع النذي يـُغل التحدي الططلوب في مواجهة القرن الواحد والـُشرين من وجهة نظرنا ومن خلال الكفناح لتجاوز الأوضاع الراهنة، وهي أوضاع تسبّب شـفاء وتعاسةً
 وبهذا يكون التغيير التجاوزي قد أصبح في الحياة العربية مهمة مصيرية وليس مهمة جَريبية أو مارسة بحذّ ذاتها ولذاتها.
 من تعيق الأهلاف التي كافح من أجلها وما زالا يكافح طيلة قرن ونصف من الزمن

العقاصر : أراد الوحدة وحصل على مزيد من التفسخ، وأراد بناء المؤسسات التي يشهي بأسف وحزن اضمححلالها، وأراد قيام الديمعراطية والخريات العامة التي تبخرات، وأراد عتقيق العدالة الاجتماعية فإذا به يواجه باتساع الفجوات بات بين الطبقاتات، وأراد

 الغربية، وأراد أن ينعم الشعب بمرارد البلاد التي أصبح يتنعم با الآخبر . . . الخ . لتد كادت أحلام العربي أن تتحوّل إل كوابيس، وربما انتهت إله ذلك حقأ، وهذا ما
يُير فيه أقسى مشُاعر الإجباط.


 الأساة! فهو أكثر قدرة من أية جماعة أو شرية ألخرى على التحر التحزر من الالصالح الطبقية والفئوية، وعلى العمل البدئي المر، وعلى تقويم الأمور في ضوء نتائئجها، وعلى
 النخبة المهيمنة على مقدرات المجتمع م
إن هذا التغيير هو في صميم الرغبة المتزايدة بالتشبديد على التوحد في إلطار هوية





 أو الأمة كُكل، أي الانتقال من مرحلة الانفعال إلى مر حلة النعل بالتاريخ، ومن ومن

 في الكثير من نتائجه.
وإنني أقصد بالتغيير, الشاملم، التحوزل في غتلف جورانب المياة الاقتصادية والاجتماعية والئقافية والسياسية معأ. لذلك يبب أثن يكون دور المبع المئف قبل كل شيء هو تحرير الوعي العربي من أغلاله. ولا يُوز أن يقتصر هذا الدور على البلدع
 التجاوزي بالحروج من هذه الدائرة المفرغة، وفي صلب ذلك الهاجنس الثقافي العربي.


في غختلف محاولاتنا حتى الآن. ذلك هو بين أقسى ما يسبنب آلامأ مبر حة للعربي في

 الفلسطينية ـ قد أخفقت في تحقيق طمو حاتها ووعودها . وربما بين أسباب إخفا
 ديمقراطي. ذلك هو التحدي الأكبر في مواجهة المستتبل العربي.
هل كبر الجسد العربي، أم ترى ترهلّ، وتقلّصت أجنحته فلا يقلع في الزمن؟

المــراحــــا

1 ـ العربيـة

ابراهيم، سعد الدين . الجاهات الرأي العاليم العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميلانية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، •191.
تأملات في مسألة الأقليات. الثقاهرة: مركز ابن خلدرية، خلدون؛ الكويت: دار سعاد
الصباح، [د. ت ت.].

النظام الاجتماعي العربي الملديد: دراسة عن الآتار الاجتماعية للثروة النفطية. $\qquad$ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 19AY.

 $\qquad$
ابن خلدون، أبو زيل عبد الرحمن بن عمد. العبر وديوان المبتدأ والحبر في آيام العرب



$$
\cdot ج^{\varepsilon}
$$

المقدمة : كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر ني أيام العرب والعبجم والبربر ومن $\qquad$




أبو زيد، نصر حامد. التفكير في زمن التكفير . القاهرة: سينا للنشُر، 1990. 19 هر

منهوم النصص: دراسة في علوم القرآن. القـاهرة: الهـيئة المصرية العـامة

أبو العلا، عحمود طه. جغرافية العالم العربي: دراسة عامة وإقليمية. ط r. القاهرة: مطبعة الانجلو المصرية، 19VV.

أبو غانم، نضل علي أحمد. البنية القبلية في اليمن بين الاسنمرار والتغير . [صنعاء؟، اليمن]: المؤلف، 1910.

الأخرس، مكمد صفوح. تركيب العائلة العربية ووظائفها : دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية. دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 19V7.
 ادريس، سهيل. الحي اللاتليني. ط 0. بيروت: دار الآداب، 1970.
ادريس، يوسف. الحرام. القاهرة: روايات الهلال، 1970.

ج 1: القصص القصيرة.

أدونيس [علي أمد سعيد]. أوراق في الريح. [بيروت]: دار بجلة شعر، [1909]. الــابـت والمتحول: بـحـث في الاتبـاع والإبـداع عـند العـرب. بيروت: دار
العودة، 19v\& ـ 19v^.
ج 1: الأصول.
ج Y: تأصيل الأصول.
ج r: صدمة الحداثة.
. زمن الشعر . ط Y. بيروت: دار العودة، 19VA.
مقدمة للشعر العربي. بيروت: دار العودة، |qV|.

أركون، عحمد. تاريغية الفكر المعربي الإسلامي. ترجمة هاشـم صالح • بيروت: مركز الإنماء القومي، 1917.
الأصفهاني، أبو الغرج عي بن الحسين. الأغاني.

الأفغاني، جمال الدين. الأعمال الكـاملة. مع مقدمة بقلم عحمد عمـارة. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتّأليف والنشر، 1971.



 .
المرأة الجديدة. القتاهرة: المجلس الأعلى للثئقافة، مطبوعات مؤتمر (امائة عام على تحرير المرأة1)، 1999.
الأنصاري، فاضل . الجغرافية الاجتماعية.
انطون، فرح. ابن رشد وفلسفته، مع نصوص المناظرة بين محمد عبده وفرح أنطون. قدم لها أدونيس العكرة. بيروت: دار الطليعة، 191. 1 (المؤلفات الفلسفية؛ ب)
 (سلسلة التراث العربي المعاصر)
أومليل، علي. في شرعبة الاختلاف. الرباط: منشُورات المجلس القومي للئتافة العربية، 1991.

بامية، عايدة أديب. تطور الأدب القصصي الجزائري. الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية، الج
 . (19 1 V

البرانسي، صالح. النضال الصامت: ثلاثون سنة تحت الاحتلال الصهيوني. أعده وقدم له هشام شرابي. بيروت: دار الطليعة، 191.
براهيمي، عبد الخميد. أبعاد الاندماج الاقتصادي الـعربي واحتمالات المستقبل . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، •19^. 19 الاندا
بركات، حليم. إنانة والنهر، رواية. بيروت: دار الآداب، 1990.




مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 1990.


.199V
 الوحدة العربية، £19^1.
 مؤسسة الدرأسات الفلسطينية، 1971. (سلسلة دراسات؛ • (1)

البزري، دلال. أخوات الظل واليقبن: إسلاميات ببن الحداثة والتقليد. ترجمة حسن فبيسي• بيروت: دار النهار، 1997.
دنيا الدين والئدلة، الإسلاميون والتباسات مشّروعهم. بيروت: دار النهار،

البشري، طارق. المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية. القاهرة: الهيئة المصرية
العامة للكتاب، •191.
 أصول الوحدة الوطنية. تقديم بطرس بطرس ـ غالي. القاهرة: مركز الدرا الدراسات

 العربيةه . بيروت: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 19AY.

$$
\begin{aligned}
& \text { التربية العربية. بيروت: دار نلسون، 1990. } \\
& \text { بعلبكي، ليلي . انا احيا . بيروت: دار بجلة شعر، 1901. }
\end{aligned}
$$

بن باز، عبد العزيز (الشـيخ). نقد القومية العرببة على ضوء الإسلام والواقع. طـ ع.

بن بركة، المهدي. الاختبار الثوري في المغرب. بيروت: دار الطليعة، 1977. بن نبي، مالك. شروط النهضة. ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين. ط ّا. بيروت: دار الفكر، 1979. بن نعمان، أحمد. النعريب بين المبدا والتطبيق . الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 910

بناني، أمد. فاس في سبع تصص. الرباط: هطبعة الرسالة، [د. ت.].
 الوحدوية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 19V9. ترجمان، سهام. يا مال الشام. ط س. دمشّق: مطابع ألف ياء، •199. التل، غسسان . الصلح العئـانري بين النظربة والتطبيق. عمان : المؤسسة الصحفية توما، اميل. الحركات الاجتماعية ني الإسلام. القدس : منشورات صلاح الدين، تيزيني، طيب. مشروع رؤية جليلة للفكر العربي: من العصر الجاملي حتى المرحلة المعاصرة. ط ب. بيروت: دار ابن خلدون، 19V^.

ج ا: من التراث إلى الثورة: حول نظرية مقترحة ني تضية التراث العربي. الجـابري، يعمد عابد. إبـكـاليات الفكـر اللعربي المعاصر . بيروت: مركـز دراسـات الوحدة العربية، 19^9.

 البيضاء: المركز الثقافي العربي، 19AY.

الثقافة القومية؛ YO. قضايا الفكر العربي؛ (1) (
 $\qquad$


المركز الثقافي العربي، 19Ar.

وزارة الإعلام، مديرية الثققافة العامة، 19VE.
. السفينة. بيروت: دار النهار، •


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 199 \text {. } \\
& \text { جبران، جبران خليل. الأجنحة المنكسرة. }
\end{aligned}
$$

الجبرت، عبد الرهمن بن حسن . عجائب الآثار في التراجم والأخبار . بيروت: دار الجيل، [د. ت.].
جبور، جبرائيل سليمان. البلدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادبة الـــام. بيروت: دار العلم للمالايين، 1911 .
جرجس، فوزي. دراسات ني تاريخ مصر السباسي منذ اللصر الملوكي. القاهرة: مطبعة اللار الصرية؛ دار النديم، 1901.
جعيط، مشُام. الشخخصية العربية الإسلامية والمصبر العربي. ترجمة النجي الصيادي.


الرنيسبة للمشروع التمهبدي للميثاق الوطني. [إلجزائر]: منشُورات جريدة
الشسب، 19V7.
. 19 .

(الكتاب الأول)

الجهيمان، عبد الككريم. من أساطيرنا الشعببة في تلب جزيرة العرب. بيروت: دار الثقانة، ، 197V ـ
حبيبي، اميل. سداسية الأيام الستة، رواية من الأرض المحتلة. بيروت: دار العودة، .1979


$$
\text { بيروت: دَار أمواج، } 194 r .
$$






حسين، عادل. نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية. القاهرة: دار
المستقبل العربي، 1910.
حسبن مروة: شهادات في فكره ونضاله. بيروت: دار الفارابي، 1911.
الحسيني، السيد. المدينة: دراسة في علم الاجتمـاع الحضري. طـ ب. القاهرة: دار
المعارف، 191.
الحصري، ساطع. العروبة أولاً. ط ع. بيروت: دار العلم للملايين، الا 197.
ما هي القومية؟ : أبحاث ودراسات على خوء الأحداث والنظربات. بيروت:

$$
\text { دار العلم للملايين، } 1904 \text {. }
$$

حطب، زهير . تطور بنى الأسرة العربية والبـلذور التاريغية والاجتماعية لقضاياياها
 اجتماع الأسرة)
حقي، يكيى. قنديل أم هاشم. ط 0. القاهرة: دار المعارف، [19^^]. (اقرأ؛ 1^) الحكيم، توفيق. عصفور من الشرق. القاهرة: دار المعارف، 19V\&. (اقرأ)

عودة الروح. القاهرة: مكتبة الآداب، [د. ت. ]. بَ ج
يوميات نائب في الأرياف. القاهرة: دار الهالل، [د. [. ت.] القاهرة: مكتبة الآداب، [د. ت.] $\qquad$
$\qquad$
حمادة، نجلاء (معد) . القيم والانتماء النفسي عند البدوية وابنة المدينة: تحليل مقارن،

والاجتماعية لغربي آسيا، 199V. (سلسلة دراسات عن المرأة العربية والتنمية؛

حمدان، جمال. شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، •
العالم الإسلامي المعاصر . القاهرة: عالم الكتب، 19V1. $\qquad$
الحمزاوي، حسناء. مقاربة نفسية للرباط الوجداني بين الأبوين والبنات والبنين في رحاب الأسرة. تونس : جامعة تونس، 1990.

هميد، لـمداني. الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي: دراسة بنيوية تكوينبة. الدار البيضاء: دار الثقّافة، 1910.

حنا، عبد الله. عبد الرحمن الشهبندر، INV9 ـ • 19£ : عالم نهضوي ورجل الوطنية

والتحرر الفكري. دمشُق: دار الأهالي، 19199.
الحنبلي، قاضي القضـاة أبو اليمن القاضي بجير الُدين. الأنس ابلـليل بتاريخ القدس
والحنليل . عمّان: مكتبة المتسبب، سو او
حنفي، حسسن وصادق جلال العظمr. مـا الـعولمة؟. بـروت : هـرت دار الفكر المعاصـر؛ دمشتّ: دار الفكر، 1999. (حوإرات لقرن جلديل)





حول الحليار اللديـمقراطي : دراسـات نقدية. رام الُله : مواطن ـ المؤسـسـة الفلسططينية لدراسة الديمقراطية، 199 1. (دراسات وأبحاث)

خدوري، بيـد. الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والمثل الملبا ني السياسة. بيروت: الدار المتحدة للنسُر، IQVY

الحُراط، ادووار . رامة والتنين، رواية. بيروت: المؤسسة العربية للدراسـات والنــرُ . 191 .

الخططيبي، عبـد الكـبير . النقد المزدوج. ترجمة محــد بـنيّس. بيروت: دار العـودة، .191.

خليفة، سحر . الصبار، رواية. القدس : منشورات جاليُليو، 19V7.
. عباد الشمس، رواية. القدس: [دار الكاتب]، •19^. $\qquad$
. الميراث. بيروت: دار الآداب، 199V $\qquad$
خوري، الياس. ملكة الغرباء: رواية. بيروت: دار الآداب، 194 .
خيري، بجم الدين عـمر . العـلاقات الاجتماعية في بـعض الأسر النووية الأردنية. عقّان: البـامعة الأردنية، 19^0.

دراج، فيصل. دلالات الملاقة الروائية. دمشت: دار كنعان، 199r.
الواتع والمثال : مسـاهـة في علاتات الأدب والسياسة. بـيروت: دار الفكر $\qquad$
الجنديل، 1919.
دويشُ، محمود. أعراس . بيروت: دار الْعودة، IQVV.

الدوري، عبد العزيز . الجلور الثاريخبة للقومية العربية. بيروت: دار العلم للملايين، -

مقدمة في التاريخ الانتصادي العربي. بيروت: دار الطليعة، 1979. $\qquad$


 الفلسطينية؛

دياب، يحمد حافظ. سيد تطب: الـططاب والايـليولوجيا. القـاهرة: دار الئقافة الجلديدة، 1911.
ديب، عـمد. الدار الكبيرة، الحريق، النول: رواية ثلالية. ترجمة سامي اللدروبي. بيروت: دار الطليعة، 1971.


(الدراسات الكبرى)

اللـيخ عبد اللحميد بن باديس، رائد الإصلاح والتربية في البزائر . طـ بـ الجزائر : الشُركة الوطنية للنشُ والتوزيع، (19A1.
رافق، عبد الككريمم بححوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في اللصر الحديـ. دمشّق: جامعة دمشّق، 1910.

رسائل حب من أنطون سعادة إلى ادفيك جريديني. بيروت: [د. ن. $194 V$. $198 \lambda$.


رضا، محمد جواد. صراع الدولة والقبيلة في المليج العربي: أزمات الثنمية وتنمية الأزمات. بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية، 199r.

رمضان، عبد العظيم محمد. تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 191^1 إلى سنة

الرميـحي، محمد غانم. المليج ليس نفطاً: دراسة في إشكـالية التنمـمية والوحدلة
الحُويت : شركة كاظمة، 19AV.

معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بجتمعات الخليج العربي المعاصرة .
الكويت: دار السياسة، I9VV.

الريحاني، أمين．القوميات．بيروت：منشورات دار الريكاني للطباعة والنشر، 1907. －
 العربية للدراسات والنشر، 1917．
 ．19VV ．
زكريا، خضر ．خصانص التركيبب الاجتـماعي في سورية．دمشـق ：مطبعة دار الكتاب، •199．
 والليبرالية البلديدة．القاهرة：دار المستقبل العربي، 199V．


سباهي، عزيز ．أصول الصابئة（المندائيين）ومعتقداتهم الدينية ．دمشفق ：منشُورات المدى، 1997.
سعادة، أنطون．الصراع الفكري في الأدب السوري．طـ 「．بيروت：دار الفكر، ． 19 \＆V


في المجتمع العربي．ط 「．بيروت：المؤسسة العربية للـدراسات والنشر، 19V\＆



سعيد، خالـدة ．حركية الإبداع：دراسات في الأدب العربي الحديث．بيروت：دار العودة، 19V9．




سعبد، عبد الله ابراهيم. أشكال اللمكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان



سلامة، غسان. المجتمع واللولة في المثرق العربي. بيروت: مركز درئ دراسات الوحدة العربية، 19AV. (مشتروع استشراف مستقبل الوطن العربي. عكور المجتمع والدولة)

سليم، شاكر مصطفى . الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار العراق. ط ب. r. بغناد: مطبعة العاني، •19v.

سميليانسكايا، أ. وايرينا ميخايلوفنا. الحركات الفلاحية في لبنان: النصف الانيار الأول من
 الفارإي، 19 H النا

السواح، فراس. لغز عشتار . ط \&. دمشّق: دار المنارة، •199.
مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة - سوريا وبلاد الراندين. ـ طـ r. بيروت: دار الكلمة للنشر، ، 19A1.

الشـاوي، عبد القادر . اليسار في المغرب. الدار البيضاء: منشورات على الأقل، . 1994

شـحرور، كحمد. الكتاب والقرآن: تراءة معاصرة. طـ r. دمشُق: دار الأمالي،

شـحيد، جمال. البنيوية التركيبة: دراسة منهج لوسيان غولدمن. بيروت: دار ابن رشد، $19 \times 1$.

الشُديان، أهمد فارس . الساق على الساق ني ما هو الفارياق أو أيام وشههور وأعوام
في عجم العرب والاعجام. قدم له وعلت عليه الشيخيخ نسبب وهبة المازنـ بيروت: منشورات دار الحياة، [د. ت.]. (ط ال1، 1100).

. 19VA الجمر والرماد: ذكريات المئف العربي. بيروت: دار الطليعة، $\qquad$
 الشُرقاوي، عبد الرهمن. الأرض. القاهرة: الكتاب الذهبي لنادي القصة، 190ع. - ${ }^{r}$

شـلبي، أحمد. الحياة الاججتماعية في التفكير الإسلامي. القاهرة: مكتبة النـهضة المصرية، [1971]


 بيروت: دار الحمراء، 1991.
. فلسفة النشوء والارتقاء. ط ז. القاهرة: المتتطف، • 191. $\qquad$

الشهبندر، عبد الرحمن. القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي. القاهرة: مطبعة مصر، 7 194.
صالح، أمدل عباس . اليمين واليسار في الإسلام. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 19VY .
صالح، سعاد أبراهيـم. علاتة الآباء بالأبناء ني الشريعة الإسلامية: دراسة نقهية


بيروت الجامعية، معهذ اللدراسات النسائية في العالم العربي؛ العدد (1)
صالح، الطيب. موسم الهجرة إلى الشُمال. القاهرة: دار الهلالل، 1979. (سلسلة روايات الهلال؛ بك (Y)

صايغ، يوسف. التنمية العربية: من تصور الماضي إلى هاجسس المستقبل. عمـان: منتدى الفكر العربي، [د. ت. ]. (دراسات عربية)

الوحدة العربية، ا99Y.

صفوة، نجدة فتحي. من نانذة السفارة: العرب في ضوء الونائق البريطانبة. لندن؛

قبرص : رياض الريس للكتب والنشر، 199Y.
الصكبان، عبد العال. . نحو نظام اقتصادي عربي جديد. لندن : مركز الدراساسات العربية، 1911. (أوراق عربية؛ رقم 9)
 بيروت: منشورات بجلة فكر، •19^. (سلسلة أعلام النهضة المديثة؛ رقم 1)

ضيف، شوقي. مع العقاد. القاهرة: دار المعارف، 197 19. (|قرأ) طرابلسي، فواز وعزيز العظمة. أهمد فارس الشدياق . بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1990. (سلسلة الأعمال المجهولة)

الطهطاوي، رفاعة رافع. الأعمال الكاملة. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 19Vr

الطويل، محمد أمين غالب. تاريخ العلويين. بيروت: دار الأندلس، [د. ت. ]. عازوري، نجـيب. يقظة الامنة العربية. تعريب وتقديـم أممد بوملحـم. بيروت: المؤسسة العربية لللراسات والنشر، [د. ت ت.].
العالم، عحمود أمين. مفاهيم وتضايا إشكالية. القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1919.
العبادي، أُمد عويدي. من القبم والآداب البدوية. عمّان: [د. ن. ]، 19V7. عبد الــكيم، طاهر . الشخصية الوطنية المصرية. القاهرة: دار الفكر، 1917. عبد الفضيل، عحمود. التيكـيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي:
 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1911.

عبد الكريـم، خليل . الجذور التاريغبة للشريعة الإسلامية. القاهرة: سينا للنشر، . 199.

عبد المعطي، عبد الباسط. التركيب السكاني في إطار التطور الاجتماعي ـ الاتتصادي
 (سلسلة دراسات حول السكان والتنمية في الوطن العربي؛ ٪)
الصراع الطبفي في القرية المصرية: تحليل تاريخي ومعاصر . القاهرة: دار الثقافة الجديدة، I9VV

عبد الملك، أنور . دراسات في الثقانة الوطنية . بيروت: دار الطليعة، 197V. عبد الناصر، جمال. فلسفة الثورة. القاهرة: دار المعارف، [\&0\&1؟]. (اخترنا لك؛ ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { العروي، عبد الله. العربب والفكر التاريخي. بيروت: دار المقيقة، IGVr. }
\end{aligned}
$$

> العطار، عبد الناصر توفيق. تعدد الزوجات. جدة: دار الشروق؛ دمشقق؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 19V7.

نتد الفكر الديني. بيروت: دار الطليعة، 1979.
العظمة، عزيز . العلمانية من منظور غختلف. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،

العقاد، عباس محمود. الرحالة (كاف) عبد الرحمن الكواكبي. القاهرة: مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، 1909.
سارة. القاهرة: دار الهلال، [د. ت.].
$\qquad$

العلاف، أمد حلمي. دمشّق في مطلع القرن العشُرين. ط r. دمشق: : دار دمشق، .1914

عماد، عبد الغني. الجهاز الديني والعائلات الدينبة في طرابلس . بيروت: الجامعة اللبنانية، معهد العلوم الاجتماعية، 1917. 19لسلسلة درالداسات ميدانية)
عمارة، عحمد. الإسلام والمراه ني رأي الإمام عحمد عبده. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، •191.

جال الدين الأفغاني المفترى عليه. غ19^. $\qquad$
 الشُروق، 1911.

العودات، حسين. المرأة العربية في الدين والمجتمع: عرض تاريخي. دمشت: : دار الأهالي، 1997.

عودة، محمود. الفلاحون والدولة: دراسة في أسالبب الإنتاج والتكوين الاجتماعماعي للقرية المصرية. القاهرة: دار الثقافة، .19V. (سلسلة علم الاجتماع المعاصر؛ ؛ الكتاب (r^)
 عون، سامي. أبعاد الوعي العلــي: دراسة ني الفكـر العربي الحديـ. بيروت: منشورات المكتبة البولسية، البيا 1917.

عويس، سيد. حدبث عن الثقافة: بعض الحفائق الثقافية المصرية المعاصرة. القاهرة: .19V. .1 .
 الثـانعي. [ألقاهرة]: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1970. عيتاني، غتار وعبد اللطيف فاخوري. بيروتنا. [بيروت]: دار الأنيس، [ [1997؟]. العيسمي، شبلي. حزهب البعث العربي الاشتراكي. طـ Y. ببروت: دار الطليعة،

الغزلي، أبو حامد معمد بن محمد. إحباء علوم الدبنن. مصر : المكتبة التـجارية
آلكبرى، [د. ت.].

الغزالي، عـمدـ. تضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والواندة. القـاهرة: دار التُروق،

غلابب، عبد الكـريمr. دفنا الماضي. بيروت : المكتب التـجاري للنطباعة والنـشر والتوزيع، [1977]؛ ط. \&. الرباط: مطبعة الرسالة، [د. ت. . الغنوشي، راشد. الحريات النعامة في اللدولة الإسلامية . بيروت: مركز درامسات الوحدة العربية، 194r.
الغيطاني، جمال. الزيني بركات. طـ Y. القاهرة: مكتبة مدبرلي، [د. ت ت.].


الفاسي، علال. النقد الذاتِ. بيروت: دار الكششاف، 1971 . فرمان، غائب طعمة. خمسة أصوات. بيروت: دار الآداب، [197V].

فريكة، أنيس . الأمثال العامية اللبنانية من رأس المتن . بيروت: الجامعة الأميركية في $9 \vee 9$

المربة اللبنـانية: حضـارة في طريق الزوال. طـ r. بيروت: دار النهـار، ،
.

فلنت، بيرت. أشكال ورموز في الفنون المغربية. [د. مـ : د. د. ن.
ج ا : حلى ونمسبات.
ج Y : زرابي أنسجة المغرب.

قاسم، عبد الحكيم. أيـام الإنسان السبعة، رواية مصرية. القـاهرة: دار الكتـاب العربي، 1971.
قرم، جورج. تعلد الأدبان وانظمة الـكمم: دراسة سوسيولوجبة وقانونبة مقارنة. بيروت: دار النهار، 19V9،

التنمية البسرية المستدامة والاقتصاد الكلي: حالة العالم العربي. نيويورك : اللّجنة $\qquad$


$$
\text { (سلسلة دراسات التنمية البشرية؛ رقم } 7 \text { ) }
$$


الطليعة، |9^1. (سلسلة السيأسة والمجتمع)

مـدخـل إلى لبـنـان واللبـنـانيين، نـليه افتـراحات ني الإصلاح. بيروت: دار $\qquad$ المديد، 1997.

قضابا وشهادات. قبرص : مؤسسة عيبال للدراسات والنُشر، •199. (كتاب ثقافي دوري خاص حول طه حسين؛ رقم 1) قطب، سيد. الإسلام ومشكلات المضـارة. القاهرة: دار الشروق، I9AY. معالم في الطريق .
كرد علي، عحمد. الإسلام والحضارة العرببة. ط r. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشّر، 1971.

خطط الثـام $\qquad$
كنفاني، غسان. أم سعد. بيروت: دار العودة، 1974.

الكواكبي، عبد الرممن. الأعمال الكاملة لعبد الرممن الكواكبي. تعقيق ودراسة عمدا عمارة. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 19Vo.

الأعمال الكاملة للكواكبي . إعداد وتعقيق عمد جمال طحان .
دراسات الوحدة العربية، 1990. (ملسلة النراث اللقومي)
كوثراني، وجيه. بلاد الشام: السكان، الاتتصـاد والسياسة الفرنسبة في مطلع القرن
 الالجتماعي للوطن العربي)
الكيلاني، عدي زيد. مفاهـيـم الحت والحرية في الإسلام والفقه الوضعي: دراسـة مقارنة. عمان : دار البشير، •199. كيليطو، عبد الفتـاح. الغـائب: دراسة في مقامة للـحريري. الدار البيضاء: دار توبقال، 19AV
لاندو، جاكوب. اللمياة النيابية والأحزاب ني مصر . ترجمة وتعليت سامي الليشي. القاهرة: مكتبة مدبولي، [د. ت.].

عفوظ، نجيب. أولاد حارتنا . بيروت: دار الآداب، I9TV.

. . 1977 . القاهرة: دار محر للطباعة، $\qquad$

. ثرثرة فوق النيل . القاهرة: دار مكتبة مصر، 1970. $\qquad$


. 197 . السمان والـلريف. ط ع. القاهرة: مكتبة مصر،

. 1978 . القاهرة الجلديدة. القاهرة: دار مصر للطباعة،
19V\& .

 عمود، زكي نجيب. تجديد الفكر العربي. بيروت: دار الشروق، |9V|.


المزوقي، يحمد. مع البدو في حلهم وترحالهم. تونس: الدار العربية للكتاب،

مروة، حسين. النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. بيروت: دار الفارابي،
cr.19V9-198V

مشُارقة، عمد زهير . الـياة الاجتماعية عند البدو في الوطن العربي. دمشق: دار طلاس، 1910.

مصطفى، شُاكر . القصة في سورية حتى الحرب العالمية الثانية. [القاهرة]: معهد البحوث والدراسات العربية، 190V.
معلوف، أميزن. الهويات القاتلة. بيروت: دار النهار، 1999.
المنجد، صـلاح الدين. أعمدة النكبة: بحت علمي في أسبباب هزيمة ه حزيران. بيروت: دار الكتاب الجلديد، 197V. (التأريخ للمستقبل)
المنظمة العربية للتربية والثققافة والعلوم. الخطة الشاملة للثقافة العربية. ط r. تونس : المنظمة، 1997.

منيف، عبد الرممن. .الآن . . هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى. قبرص : مؤسسة عيبال للبراسات والنُشر، 1991.
. IqVr . الأشجار ... واغتيال مرزوق. بيروت: دار العودة،
مدن الملح ـ التـبه، رواية. بـيروت: المؤسسة العربية للـدراسات والنـشـر، $\qquad$
سـيرة مدينة: عـمان في الأربعينات. بيروت: المؤسسة العربية للبدراسات والنشر، 1998.
. 199 . 19 . مروان تصاب باشي: رحلة الـياة والفن. موسى، سلامة. الاشتراكية. ط Y. القاهرة: [د. ن.]، 197 . 19

ميقاتي، عُمد نور الـدين عـارف. طرابلس في النصف الأول من القرن العشُرين ميلادي. طرابلس : دار الإنشاء، 19VA.

مينة، حنا. الثلج يأتي من النافذة، رواية. ط 「. بيروت: دار الآداب، 19V9. المرصد. بيروت: دار الآداب، •191.

.19vo .
الننجار، حسين فوزي. سندباد مصري: جولات في رحاب التاريخ. ط Y. القاهرة: دار المعارف، 1979

النجار، عبد الله. مذهب اللدروز والتوحيد. القاهرة: دار المعارف، 1970.
نجم، يحمد يوسف. المسرحية في الأدبب العربي الحدبث، 1918 ـ 191. بيروت: دار بيروت للطباعة، 197V.

نصار، ناصيف. نحو بجتمع جديد: مقدمات أساسبة في نقد المجتمع الطائفي. ط Y. بيروت: دار النهار، •19V،

نصر، سليم وكلود دوبار . الطبقات الاجتماعية في لبنان: مقأربة سوسبيولوجبة
تطبيقبة. ترجمة جورج أبي صالح. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 19AY.
 دمثّق: دار طلاس، 19^7.

النغيسي، عبد الله فهل. دور الشُيعن في تطور العرات السياسي المديث. بيروت: دار النهار، 19Yr

النقاش، رجاء. عباس العقاد بين اليمين واليسار . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 19Vr

النقيب، خلدون حسن. الدولة التسلطية في المثرق العربي المعاصر : دراسة بنائية

 لندن: دار الساقي، 149V.



العُربي. محور المجتمح والدولة)
النويهي، عحمد. نحو ثورة ني الفكر الديني. بيروت: دار الآداب؛ 19Ar.
هاجر . القاهرة: سينا للنشر، 199r. (كتاب اللرأه؛ 1)
الهرماسي، عحمد عبد الباقي. المجتمع والدولة ني المغرب العربي . بيروت: مركز دراسات الوحـدة المربية، IQAV. (مشروع) الستشر الف مستقبل الوطن العربي
كعور المجتمع والدولة)

هـالال، علي الددين [وآخرون]. الديـمتراطبـة وحقوق الإنسـان في الوطن الـعربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 19^٪. (سلسلة كتب المستفبل العربي؛

هيكل، عحمد حسين. زينب: مناظر وأخلاق ريفية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، . 1978

الوردي، علي حسين. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: عحاولة تههيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر في ضّوء علم الاجتماع المديثِ. بغداد : مطبعة العاني،
.1970
منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. تونس : الُشر كة التونسية $\qquad$

وظّار، الطاهر . الشُمعة والدهليز، رواية. الجزائر : منـُورات التبيين الجـاحظية، . 1990

اللاز . الجزاثر : الشركة الوطنية للنسُر، 19VA. ونوس، سعد الله. عن الذاكرة والموت: نصوص. دمشُق: دار الأهالي، 1997. ياسين، بو علي. أزمة الزواج ني سورية. بيروت: دار ابن رشد، 19V9.
 جأمعة البصرة، مركز دراسات المليج العربي، 19V4.

## دوريات



والعدد 1^، 194V.

ابراهيمّ، سعد الُدين. (الحوار حول عروبة معر والقومية الْعربية." الفكر العربي: العدد 0، أيلول/سبتمبر 19VA.
 r، العدد 0، أيار/مايو •191.

العدد \1، كانون الثاني/يناير 19^0.
(انحو دراسة سوسبولوجية للوحدة: الأتليات ني العالم الـربي." تضابا


 .1997

الاتحـاد الاشتـتـراكـي: 1919 /








. أمين، جلال. لاالطبقة الوسطى .. تدهور أم اتساع، أم الاثنان معأ؟! ها الكتب وجهات نظر : السنة 1، العدد 1، شباط/فبراير 1999 19 الطـ
 أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ اكتوبر 1991.

 الأهالي: • $1997 / 1$ / 19 /


أوبلحاج، أحمد. والبادية المغربية في العصر أحديث.، ، الثقافة الجلديدة: السنة ج، العدد

الببلاوي، حازم. (نحو نظام اقتصادي عربي جديد.، تضابا عربية: السنة 7، العدد $9 \wedge 0$
「، حزيران/يونيو 19V9.


$$
\text { صيف } 197 Y \text {. }
$$



$$
\text { صيف } 1979 .
$$

 العربي (بيروت): ان أيار/ مايو 19VI.

. 19 .التنمية الشُاملة. " الأزمنة: السنة ا، العدد ع، ، $\qquad$
. "جبران المتطرف حتى الحنون : بزوغ الثقافة المضادة." الكاتب العربي: السنة
|، العدد ا، تشرين الثاني/نوفمبر |9^| ا.
 . ا"الكاتب العربي والسلطة ." مواقف: السنة Y، العدد • (1، تموز/يوليو - آب// $\qquad$ أغسطس • $19 V$.
. "انحو نظرية علم ـ اجتماعية للـرواية العربية. ." مواتف: العلدد 79، خريف .1947
.الــــام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة المرأة العربية ." المستقبل العربي: السنة ع، العدد ६؟، كانون الَّول/ ديسمبر 19^1.
 $\qquad$
.1997
البشُري، طلارق . "النطائفية غير المنظورة. " اليوم السابع : $\wedge$ تشرين الأول/ اكتوبر $.19 \wedge \varepsilon$

بن سلامة، الـبسُـير . "الأخوة العـربية الإسلاميـة ." الفكـر : السـنة اY، الـعدد V، $.19 \vee 7$
 الفكر: السنة 17، العدد 7، 19V1.

نيسان/ ابريل 1907.

بوبكري، محمد. (النظام الأبوي والتُربية في المجتمع العـربي." الانحاد الاشتراكي

 العربي: السنة 1، العدد r، أيلون/ سبتمبر 19VA.
الترابي، حسن. (أولويات التيار الإسلامي لثلاثة عقود قادمات." الإنسان (باريس):
 الثورة: 19ヘr/Mr/0.
 المجلة الاجتماعية القومية (مصر): السنة 0، العدد ب، أيلول/ سبتمبر 1971.
الجـابري، عحمد عابد. (إثشكالية المديمقراطية والمجتمـع المدني في الوطن العربي." " المستقبل العربي: السنة 10، العدد 17V، كانون الثانِ/يناير سّالـير 1997.

$$
\text { ابلمامعة: السنة 1، ج } 9 \text { ، } 10 \text { تموز/يوليو 1199. }
$$


 .1990





حجازي، محمد عزت. (الشُخصية العربية: وحدة أم تنوع؟ ، " تضايا عربية: السنة 1، العدد r، حزيران/يونيو 19V9.
 والاجتماعية." الطليعة: السنة ه، العدد ا، كانون الثاني/ يناير laVr.



"اموقفنا الحضاري." المستقبل المربي: السنة ^، العدد VT، حزيران/يونيو

$$
.1910
$$

"احوار مع حسين آيت أمهد." زوايا: السنة 1، العدد ع، آذار/مارس - نيسان/ابريل .199.





.1999
خاللد، حسن. „المرأة في عرف الإسـلام." الفكر الإسلامي: السنـة ج، العدد 0، أيار/مايو 19Vo.


الخراط، إدوار . هالأصالة الثقافية والهوية القومية." الآداب: السنة
آذار/ مارس §199.

الحطيبي، عبد الكببر . (الذاكرة العربية بين الحدائة وما بعد الحداثة." المقدمة: العدد
Yَ، حزيران/يونيو 19Av.

الحوري، فؤاد اسحق . (التمدين وتخطيط المدن وإدارتها في المشرق العربي." المستقبل

$$
\begin{aligned}
& \text { الحولي، لطفي. (في عاصفة المتغيرات." الحياة: } \\
& \text { الديبلوماسب: حزيران/يونيو } 1997 .
\end{aligned}
$$

 الاجتماعية. " أبحاث اليرموك (جامعة اليرموك): السنة r، العدد ال، I9AV.


رودنسون، مكسيم. (الفكر العربي أمام الثورة.") ترجمة فاروق مردم. مواقف: الهِ السنة

 1997/TY/10 $5990 / 9 / \varepsilon \leq 1990 / \wedge / V \leq 1990 / 0 / 0 \leq 1990 / \varepsilon / \mathrm{YA}$ $.1999 / \mathrm{K} / \mathrm{Mg}$
زكريا، خضر . (ابعض الأبعاد الاجتداعية للمتحولات الجليدة في المنطقة العربية." الطريت: السنة 00 ، العلد 0 ، أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ا أكتوبر 1997.

سبيلا، محمد. الجدلية الوعي الشقفي والوعي المغلوط في الو جـدان العربي." الاتحاد الاشتراكي: 199 / / 199 /

سعد، أحمل صادق. "احول النمط الآٓسيوي للإنتاج : مصر الفرعونية." الطليعة: !لسنة


سعد الدين، ابراهيم. (التغيرات الأسأسية في هيكل الرأسمالية في هصر خلال الول الفترة (I.19V• - 190 Y
الأول/اكتوبر 19^7.
. "ألـيار الاشُستراكي واللديمقر/اطية. " الطريق: إلسنة 00، العلد 0 ، أيلول/

$$
\text { سبتمبر - تشرين الأولّ//كتوبر } 1997 .
$$

اللسعيد، أمينة. "المرأة العربية وتحدي المجتمع: من واقع الغياب إلى حضور مغنمر ."

 السفير: 1997/7/YV

الشامي؛ حسسن (اصنعاء القبيلة واللدولة، وكونبا، في آخر الأمر، ملينة." الملياة: $.199 V / r / \mathrm{F}$

الـُرق الأوسط: بين 19 ا $.199 \mathrm{~V} / \mathrm{Y}$
 10، أيلول/ سبتمبر 19^9. 10
شمس الدين، محمد مهـلي . انظظرة الإسلام إلى الأسرة في بتمـع متطور." الفكر الإسلامي: السنة 7 ، العلدد 0 ، أياز/ مايو 19V0.

الشـميل، شبلي " (حول الانشتراكية الحقيقية.") المقتطف: كانون إلثاني/يناير 191 .


$$
\text { الشهاب: } 10 \text { تموز/ يوليو IqVr. }
$$

الشـوك، علي. (امغهوم (الأسرة") سوسيولو جيباً ولغوياً عند الساميين والصينيين واللاتين. " الحياة: 199 / / 1 .

شؤون اجتماعية: السنة V، العدد Y^، شتاء •199 والسنة 9، العدد Y ب، خريف .199Y

الشيشيني، ناديا. ॥معالجة اختلاللا التوازن الإقليمي في الوطن العربي." تضايا عربية: السنة 7، العدد Y، حزيران/يونيو 19V9.

صايغ، يوسف. (التنمية العربية والميلث الحرج." المستقبل العربي: السنة ه، العدد


الصوالمحي، نور الدين. (انبذة عامة عن الموسيقى العربية. 4 فكر وفن: العدد •0، كانون الثاني/يناير •199

عامر، ابراهيم. (امصر النهرية." الفكر المعاصر : العدد •0، ربيع 1979.
عاني، غغتار . »التغير الثوري الحضاري والوافع العربي اليوم." مواقف: السنة 1، العدد \&، 1979.

عباس، إحسان. (الأصالة ني الثقافة القومية المعاصرة." "المستقبل العربي: السنة 「، العلد YO، آذار/مارس 1911.

عبد الله، اسماعيل صبري. ا(أفكار أولية للنقاش بين الماركسيين العرب." الطريت: السنة or، العدد 1، أيار/مايو 199r 19 .
(التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم بجهل." المستقبل العربي: السنة 9، 9 ، $\qquad$ العدد •9، آب/أغسطس ד1919.
(العرب بين التنمية القطرية والتنمية انُقومية." المستقبل العربي: السنة 1، $\qquad$

(الكوكبة: الرأسمالية العالية في مرحلة ما بعد الامبريالية." "الطريق: السنة $\qquad$ 07، العدد ع، تموز/يوليو ـ آب/أَغسطس 199V. 0 الْ
 العدد Or-O، آذار/مارس 1997.
 شباط/فبراير 191.

عبد الرهمن، عواطف. (االمواد الدينية في الصصافة اللصرية وعلاقتها بأحداث العنف


عبد الملك، أنور . (اتتمية" أم نضضة حضارية؟.") المستقبل العربي: السنة 1، العلد זّ،


العبيدي، ابراهيم وعبد الله الخليفة . ابعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر
 . 199 - 1
عجوبة، غختار ابراهيمه. رأسبباب كارثة المجاعات ونتائجها في افريقيا (السودان: دراسة أستطلاعية) ." المجلة العربية للعلوم الإنسانية: السنة (1، العدد \&؟ ، صيف

العروي، عبد الله. (االثورة العربية بين الوعي والواقع." مواقف: السنة ب، العدد


 . يوليو - آب/أغسطس 1992
(نقد لمواقف المككرين العرب من العولمة.") الكتب وجهات نظر : السنة 1، ل، العدد •1، تترين الثاني/نوفمبر 1999.
 الأعداد 1 ـ ج، نيسان/ابريل ـ أيلول/سبتمبر 19V7.

الغذامي، عبد الله محمد. (القبيلة بوصفها نسقاً ذهنياً. "الحياة: 199V/乏/ 1 .
الغزي، محمد. (الاحتفال بالجسد في التراث الملمهلي" فكر وفن (المانيا): السنة YY، العدد
فتاة الشرق: ج ^، 19•^؛ ج 19،9 19، وج ع، •191.

فرح، الياس. (الو حدة في منظور البعث. " تضـايا عربية: المسنة ץ، الأعداد I ـ 7،

$$
\begin{aligned}
& \text { نيسان/ابريل - تموز/يوليو 19V7. } \\
& \text { الفكر : السنة YY، العدد 9VV، 9، } 9 \text { ، } \\
& \text { القبس: 19Ar/Mr//V }
\end{aligned}
$$

القدس العربي: 199•/IY/IV

أيار/ مايو 19V0.

قزيها، وليد. ا"الأسس الاجتماعية ـ السياسية لنمو الحركة القومية المعاعرة في المُشرت

(انكرة الوحدة العربية ني مطلع القُرن العشُرين." المستقبل العربي: السنة |، $\qquad$ العدد ع، تشرين الثاني/نوفمبر 19VA.

؟ •1، تشرين الأون/اكتوبر IANV.

آذاز/ مارس - نيسان/ ابريل "lqV. .

الككوازي، علي خـليفة . اعـودة إلى أسبـاب الحـلـل السـكاني: "احـالة قطر" ." شـؤون اجتماعية: السنة Yا ، العلد V\&، خريف 1990.


 السنة V، العدد \1، حزيران/يونيو 1981.
 عُمود، زكي نجيب. "ميلاد جليد." مواقف: العدد 1، 1979. غخلوف، عيسى. "الحبب، الفانتازيا لآسبا المبار." اليوم السابع : ^\ تشرين الثاني/ نوفمبر 1910.

المرنيسي، فاطمة. امن هو عبد لمن: المغربي أو زمانه؟. " أبحاش (المغرب): العدد با

$$
\text { كانون الأول/ /ديسمبر } 9 \wedge r \text {. }
$$

ومليكة البلغيثي. "العائلة التُروية المغربية : مواقف من التقليد والحداثة. ." الثقانة $\qquad$

## الجلديدة: السنة I، العدد rar، 19Ar.

المسلمات: V كانون الثاني/يناير 199 .
المتطف: أيار/ مايو 1110.
الملائكة، نازك. (القُومية العربية والحياة." الآداب: الـسنة ^، العدد 0، أيار/مايو . 197.

المنتدى (منتدى الفكر العربي، عمّان): السنة |1، العدد \& اr، كانون الثاني/يناير .1997

المنوني، عبد اللطيف. (التطور السِياسي للحركة النقابية بالمغرب." الثقانة الجمديدة:


منيف، عبد الرحمن. پمدخل لد لدراسة أثر النفط في المجتمع العربي." شُؤون اجتماعية:


 مولوي، فيصل. في: الشهاب: 10 توز/يوليو 19Vr.

النجار، باقر سـلمان. هالأسرة وتحولات المجتمع الخليجي." دراسات: العـدد 9،
.1990
ا(التكنولوجيا وانعمران والثقافة في القرية البحرينية . " بجلة دراسات الئليج $\qquad$

 .19人•/^

نصر، سليم. والوطن الـربي في أرقام: ملف إحصائي شامل حول أهمم مؤشُرات
 تشرين الثاني/نوفمبر 19V1.
 النقيبب، خلدون حسن . "بناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية. ." المستقبل العربي: السنة 1، العدد V9، أيلول/ سبتمبر 19^0.
"(دراسات أولية في التدرج الطبقي الاجتماعي في بعض الأقططار العربية.") "
حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت): الحولية 1، •19^.

الوحدة: السنة 7 ، العلددان 7 ـ Y Y 7 تشرين الأول/اكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر .1919




ونوس، سعد اللهه. "الحوار اللذي نفتقده جميعأ. " الوسط: YO آذار/ مارس 1997. يُسين، السسيد. (الشـختصية العربية: النسسق الرئيسي والأنساق الفرعية (ملاحظات أولية)." المستقبل العربي: السنة ا، العدد ب، أيلول/ سبتمبر 19VA.





$$
\begin{aligned}
& \text { اليوم اللـابع : •ب كانون الأول/ ديسمبر 1910. }
\end{aligned}
$$

نلدوات، مؤترات
أزمة الليمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقثات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. . بيروت: المركز، £ 19^.

الإبداع الثُقافي والتنيير الاجتماعي في المجتمعات العـربية في نهايات القرنو، التُي نظُمتها جامعة برنستون، معهد اللدراسات عبر الإقليمية للسُرق الأوسط وشمال

$$
\text { افريقية وآسيا الوسطى، غرناطة، ع ــ } 4 \text { أيار/ مايو 1991. }
$$

الجـمهـوريـة التـونسـيـة، الجـامعة التـونسـية، مركز اللـراسـات والأبحاث الاقتصاديـة
 التونسي"، تونس، 19Vを

$$
\begin{aligned}
& \text { ديمقراطية من دون ديمقراطينن : سياسات الانغتاح في العالم العربي/الإسلامي : بحوث } \\
& \text { الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الإيطالي "فونداسيوني إيني إنريكو ميكو مانيي" . } \\
& \text { إعداد غسان سلامة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990. } 190 \\
& \text { العرب والعولمة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة } \\
& \text { العربية. تحرير أسامة أمين الخولي. بيروت: المركز، 1991. } \\
& \text { غرامشي وتضايا المجتمع الملني. نيقوسيا: مؤسسة عيبال، } 1991 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركز ، •191. } \\
& \text { الملكة المغربية، الاتحاد الاشُراكي للقوات الشُعبية. المؤتر الاستثنائي، يناير 190V. } \\
& \text { ط ب. الرباط: 1971. } \\
& \text { المؤتر العلمي الثاني للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بيروت، V ـ } 9 \text { تشرين } \\
& \text { الثاني/ نوفمبر } 1994 . \\
& \text { المؤتر القومي الـعربي: الوثائق الأسـاسيـة والبيـانات السـيـاسية، • 199 ـ } 199 \text { ـ } 199 \text { ـ } \\
& \text { بيروت: المؤتر، 1990. }
\end{aligned}
$$



Books
Abdel - Fadil, Mahmoud. Development, Income Distribution and Social Change in Rural Egypt, 1952-1970. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1976.
—_ The Political Economy of Nasserism: A Study in Employment and Income Distribution Policies in Urban Egypt, 1952-72. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1980. (Occasional Papers; 52)

Abdel - Malek, Anouar. Egypt: Military Society; the Army Regime, the Left, and Social Change under Nasser. Translated by Charles Lam Markmann. New York: Random House, [1968].
—_ (ed.). Contemporary Arab Political Thought. Translated by Michael Pallis. London: Zed Books, 1983.

Abu Jaber, Kamel [et al.]. Bedouin of Jordan: A People in Transition. Amman: Royal Scientific Society Press, 1978.

Abu - Lughod, Janet L. Cairo: 1001 Years of the City Victorious. Princeton,

NJ: Princeton University Press, 1971. (Princeton Studies on the Near East)

Abu - Lughod, Lila. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in Bedouin Society. Berkeley, CA: University of California Press, 1986.

Alamuddin, Nura S. and Paul D. Starr. Crucial Bonds: Marriage among the Lebanese Druze. Delmar, NY: Caravan Books, 1980.

Albrow, Martin. The Global Age: State and Society beyond Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.
Altorki, Soraya and Donald P. Cole. Arabian Oasis City: The Transformation of 'Unayzah. Austin, TX: University of Texas Press, 1989. (Modern Middle East Series; no. 15)

Amin, Galal A. Egypt's Economic Predicament: A Study in the Interaction of External Pressure, Political Folly and Social Tension in Egypt, 1960-1990. Leiden; New York: E. J. Brill, 1995. (Social, Economic and Political Studies of the Middle East; v. 51)

Amin, Samir. The Arab Nation. Translated [from the French] by Michael Pallis. London: Zed Press, 1978. (Middle East Series; no. 2)
Ammar, Hamid. Growing Up in an Egyptian Village; Silwa, Province of Aswan. London: Routledge and Kegan Paul, [1954]. (International Library of Sociology and Social Reconstruction)

Antoun, Richard T. Arab Village: A Social Structural Study of Transjordanian Peasant Community. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1972. (Indiana University Social Science Series; v. 29)

Ayrout, Henry Habib. The Egyptian Peasant. Translated from the French by John Alden Williams; foreword by Chester Bowles; introduction by Morroe Berger. Boston, MA: Beacon Press, [1963]. (Beacon Books on World Affairs)
Ayubi, Nazih N. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World. London; New York: Routledge, 1991.

Baer, Gabriel. Studies in the Social History of Modern Egypt. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1970.

Barakat, Halim. The Arab World: Society, Culture, and State. Berkeley, CA: University of California Press, 1993.
—_. Lebanon in Strife: Student Preludes to the Civil War. Austin, TX: University of Texas Press, 1977. (Modern Middle East Series; no. 2)
——. Visions of Social Reality in the Contemporary Arab Novel. Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1977.
(ed.). Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration. Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1985.
———. London: Groom Helm, 1985.
——. Toward a Viable Lebanon. London: Croom Helm; Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1988.

Batatu, Hanna. The Egyptian, Syrian and Iraqi Revolutions: Some Observations on Their Underlying Causes and Social Character. Washington, DC: Georgetown University, 1984.
__ The Old Social Classes and the Revolutionary Movements in Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of Its Communists, Ba'thists and Free Officers. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978. (Princeton Studies on the Near East)

Bates, Daniel G. and Amal Rassam. Peoples and Cultures of the Middle East. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983.

Bendix, Reinhard and Seymour Martin Lipset (eds.). Class, Status and Power; Social Stratification in Comparative Perspective. $2^{\text {nd }}$ ed. New York: Free Press, [1966].
Berger, Morroe. The Arab World Today. London: Weidenfeld; New York: Doubleday, 1962.
_—_Islam in Egypt Today: Social and Political Aspects of Popular Religion. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1970. (Princeton Studies on the Near East)
——. Real and Imagined World: The Novel and Social Science. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
Berque, Jacques. The Arabs: Their History and Future. Translated by Jean Stewart; preface by Sir Hamilton Gibb. London: Faber and Faber; New York: Praeger, 1964.
Beshir, Mohamed Omer (ed.). Southern Sudan, Regionalism and Religion: Selected Essays. Khartoum, Sudan: University of Khartoum, Graduate College, 1984.

Bliss, Daniel. The Reminiscences of Daniel Bliss. Edited and supplemented by his eldest son. New York: F. H. Revell, [1920].

Boullata, Issa J. Trends and Issues in Contemporary Arab Thought. Albany, NY: State University of New York Press, 1990. (SUNY Series in Middle Eastern Studies)
Bottomore, T. B. and M. Rubel (eds.). Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. London: Watts and Co., 1956.

Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Edited and introduced by John B. Thompson; translated by Gino Raymond and Matthew Adamson. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
Brink, André. The Novel: Language and Narrative from Cervantes to Calvino. New York: New York University Press, 1998.
Broom, Leonard and Philip Selznick. Sociology: A Text with Adapted Readings. $6^{\text {th }}$ ed. New York: Harper and Row, 1977.
Burns, Elizabeth and Tom Burns (eds.). Sociology of Literature and Drama; Selected Readings. [Harmondsworth, UK; Baltimore, MD: Penguin Books, 1973]. (Penguin Modern Sociology Readings. Penguin Education)

Caton, Steven C. «Peaks of Yemen I Summon»: Poetry as Cultural Practice in a North Yemeni Tribe. Berkeley, CA: University of California Press, 1990.

Chow, Esther Ngan-ling and Catherine White Berheide (eds.). Women, the Family and Policy: A Global Perspective. Albany, NY: State University of New York Press, 1994. (SUNY Series in Gender and Society)

Coon, Carleton Stevens. Caravan: The Story of the Middle East. New York: Holt, [1951].
Cole, Donald Powell. Nomads of the Nomads: The Al-Murrah Bedouin of the Empty Quarter. Arlington Heights, IL: AHM Publishing Co., 1975.
Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. Glencoe, IL.: Free Press, [1956].

- (ed.). Sociology through Literature; an Introductory Reader. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.

Crapanzano, Vincent. The Hamadsha; a Study in Moroccan Ethnopsychiatry. Berkeley, CA: University of California Press, [1973].

Dabaghian, Jane (ed.). Mirror of Man: Readings in Sociology and Literature. $2^{\text {nd }}$ ed. Boston, MA: Little, Brown, [1975].

Denoeux, Guilain. Urban Unrest in the Middle East: A Comparative Study of Informal Networks in Egypt, Iran, and Lebanon. Albany, NY: State University of New York Press, 1993. (SUNY Series in the Social and Economic History of the Middle East)
Dodd, Peter and Halim Barakat. River Without Bridges; a Study of the Exodus of the 1967, Palestinian Arab Refugees. Beirut: Institute for Palestine Studies, 1968. (Institute for Palestine Studies. Monograph Series; no. 10)
Doumani, Beshara. Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900. Berkeley, CA: University of California Press, 1995.

Drysdale, Alasdair and Gerald H. Black. The Middle East and North Africa: A

Durkheim, Emile. The Elementary Forms of the Religious Life. Translated from the French by Joseph Ward Swain. New York: Free Press, [1965]. (Free Press Paperbacks)

Duvignaud, Jean. The Sociology of Art. Translated from the French by Timothy Wilson. New York: Harper and Row, 1973. (Icon Editions; IN35)

Eickelman, Dale F. Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center. Austin, TX: University of Texas Press, 1976.

Engels, Frederick. The Origin of the Family, Private Property and the State, in the Light of the Researches of Lewis H. Morgan. New York: Pathfinder Press; International Publishers, [1972].

Escarpit, Robert. Sociology of Literature. Translated [from the French] by Ernest Pick. $2^{\text {nd }}$ ed., with a new introduction by Malcolm Bradbury and Bryan Wilson. London: Cass, 1971. (New Sociology Library; no. 4)
Fisher, W. B. The Middle East: A Physical, Social and Regional Geography. London: Methuen; New York: Dutton, [1950].

Freud, Sigmund. The Future of an Illusion. Translated by W. D. Robson-Scott. [New York]: H. Liveright, 1928. (International Psycho-analytical Library; no. 15)
——. Civilization and Its Discontents. Authorized translation by Jean Riviere. New York: J. Cape \& H. Smith, [1930].
__. Moses and Monotheism. [Translated from the German by Katherine Jones]. New York: Knopf, 1939.
—__. Totem and Taboo; Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics. New York: Moffat, Yard and Company, 1918.
Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures; Selected Essays. New York: Basic Books, [1973].
Gellner, Ernest. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. (Nature of Human Society Series)
___ and Charles Micaud (eds.). Arabs and Berbers: From the Tribe to Nation in North Africa. London: Duckworth, 1973.

Ghareeb, Edmund. The Kurdish Question in Iraq. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981. (Contemporary Issues in the Middle East)

Gilsenan, Michael. Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of Religion. Oxford: Clarendon Press, 1973. (Oxford Monographs on Social Anthropology)

Goldmann, Lucien. Towards a Sociology of the Novel. Translated from the French by Alan Sheridan. London: Tavistock Publications, 1975.

Griffin, Keith and Azizur Rahman Khan. Globalization and the Developing World. [n. p.]: UN, 1992. (Occasional Papers)

Haddad, Hassan S. and Basheer K. Nijim (eds.). The Arab World: A Handbook. With a foreword by Ibrahim Abu-Lughod. Wilmette, IL: Medina Press, 1978. (AAUG Monograph Series; no. 9)
Halpern, Manfred. The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963.

Harik, Iliya with Susan Randolph. Distribution of Land, Employment and Income in Rural Egypt. Ithaca, NY: Cornell University, Center for International Studies, Rural Development Committee, [1979]. (Special Series on landessness and Near-landessness; no. 5)
Hatem, Mohammad Abdel-Kader. Land of the Arabs. London; New York: Longman, 1977.

Hearn, Maxwell K. The Splendors of Imperial China: Treasures from the National Palace Museum, Taipei. New York: Metropolitan Museum of Art; Taipei: National Palace Museum; New York: Rizzoli International Publications, 1996.

Hermassi, Elbaki. Leadership and National Development in North Africa: A Comparative Study. Berkeley, CA: University of California Press, [1972].
——. The Third World Reassessed. Berkeley, CA: University of Califronia Press, 1980.

Hourani, Albert Habib. A History of the Arab Peoples. New York: Warner Books, 1991.

Ibrahim, Saad Eddin. The New Arab Social Order: A Study of the Social Impact of Oil Wealth. Boulder, CO: Westview Press; London: Croom Helm, 1982. (Westview Special Studies on the Middle East)
—_ and Nicholas S. Hopkins (eds.). Arab Society in Transition: A Reader. [Cairo]: American University in Cairo Press, 1977.
International Monetary Fund [IMF]. The Direction of Trade Statistics Yearbook, 1991. Washington, DC: IMF, 1991.
Issawi, Charles. An Economic History of the Middle East and North Africa. New York: Columbia University Press, 1982. (Columbia Economic History of the Modern World)
———. Egypt in Revolution: An Economic Analysis. London; New York: Oxford University Press, 1963.

Jameson, Fredric and Masao Miyoshi (eds.). The Cultures of Globalization. Durham, NC: Duke University Press, 1998.
Johnstone, Ronald L. Religion in Society: A Sociology of Religion. $5^{\text {th }}$ ed. Upper Saddie River, NJ: Prentice-Hall, 1997.

Jones, Ernest. The Life and Work of Sigmund Freud. Edited and abridged by Lionel Trilling and Steven Marcus, with an introduction by Lionel Trilling. New York: Basic Books, [1961].
Jong, Erica. Fear of Flying; a Novel. New York: Signet Book, 1973.
Joseph, Suad and Barbara L. K. Pillsbury (eds.). Muslim - Christian Conflicts: Economic, Political, and Social Origins. Foreword by Charles Issawi. Boulder, CO: Westview Press, 1978.

Kazemi, Farhad and John Waterbury (eds.). Peasants and Politics in the Modern Middle East. Miami: Florida International University Press, 1991.

Khatibi, Abdelkebir and Mohammed Sijelmassi. The Splendour of Islamic Calligraphy. London: Thames and Hudson, 1976.
Khoury, Philip S. Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987. (Princetion Studies on the Near East)
—.-Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus, 18601920. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983. (Cambridge Middle East Library)

Knapp, Bettina L. Exile and the Writer: Exoteric and Esoteric Experiences: A Jungian Approach. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1991.

Lancaster, William. The Rwala Bedouin Today. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1981. (Changing Cultures)
Lane, Edward William. An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians Written in Egypt during the Years 1833-1835. London: EastWest Publications, 1978.

Lapidus, Ira M. (ed.). Middle Eastern Cities; a Symposium on Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanism. Berkeley, CA: University of California Press, 1969.

Laroui, Abdallah. The History of the Maghreb: An Interpretative Essay. Translated from French by Ralph Manheim. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977. (Princeton Studies on the Near East)
Layachi, Azzedine. State, Society and Democracy in Morocco: The Limits of Associative Life. Washington, DC: Georgetown University, Center for

Contemporary Arab Studies, 1998.
Lazreg, Marnia. The Emergence of Classes in Algeria: A Study of Colonialism and Socio-political Change. Boulder, CO: Westview Press, 1976. (Westview Special Studies in Social, Political, and Economic Development)
Lewis, Norman N. Nomads and Settlers in Syria and Jordan, 1800-1980. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1987. (Cambridge Middle East Library)

Lukacs, Georg. Studies in European Realism. New York: Universal Library, 1974.
——. The Theory of the Novel; a Historico-philosophical Essay on the Forms of Great Epic Literature. Translated from the German by Anna Bostock Cambridge, MA: M. I. T. Press, [1971].
Malouf, David. An Imaginary Life: A Novel. New York: Vintage Books, 1996.
Meeker, Michael E. Literature and Violence in North Arabia. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1979. (Cambridge Studies in Cultural Systems)
Memmi, Albert. The Colonizer and the Colonized. Introduction by Jean-Paul Sartre; afterword by Susan Gilson Miller; [translated by Howard Greenfeld]. Expanded ed. Boston, MA: Beacon Press, 1991.

Mernissi, Fatima. Beyond the Veil: Male-female Dynamics in a Modern Muslim Society. Cambridge, MA: Schenkman Publishing Co., 1975.
———. Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood. Photographs by Ruth V. Ward. Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co., 1994.
——. Islam and Democracy: Fear of the Modern World. Translated by Mary Jo Lakeland. Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co., [1992].
Milson, Menahem (ed.). Society and Political Structure in the Arab World. New York: Humanities Press, [1973]. (Van Leer Jerusalem Foundation Series)
Nordlinger, Eric A. (ed.). Conflict Regulation in Divided Societies. With foreword by Samuel P. Huntington. [Cambridge, MA]: Harvard University, Center for International Affairs, 1972. (Occasional Papers in International Affairs; no. 29)
Owen, Roger. The Middle East in the World Economy, 1800-1914. London; New York: Methuen, 1981.
-_. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East. London; New York: Routledge, 1992.
Patai, Raphael. The Arab Mind. New York: Scribner, 1976.
——. Society, Culture, and Change in the Middle East. Philadelphia, PA:

$$
1 \cdot r
$$

University of Pennsylvania Press, 1969. $3^{\text {rd }}$ ed. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1971.
Penrose, S. That They May Have Life: The Story of the American University of Beirut, 1866-1941. Beirut: American University of Beirut, 1970.

Péristiany, J. G. (ed.). Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society. London: Weidenfeld and Nicolson, [1966]. (Nature of Human Society)

Perthes, Volker. The Political Economy of Syria under Asad. New York: I. B. Tauris, 1995.

Pitt-Rivers, Julian (ed.). Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology of the Mediterranean. Paris: Mouton, 1963. (Recherches méditerranéennes. Etudes; 1)

Prothro, Edwin Terry and Lutfy Najib Diab. Changing Family Patterns in the Arab East. [Beirut]: American University of Beirut, 1974.

Rabinow, Paul. Symbolic Domination; Cultural Form and Historical Change in Morocco. Chicago, IL: University of Chicago Press, [1975].

Radwan, Samir. Agrarian Reform and Rural Poverty: Egypt, 1952-1975. Geneva: International Labour Office, 1977. (International Labor Organization. World Employment Programme. WEP Study)

Randal, Jonathan C. Going All the Way: Christian Warlords, Israeli Adventurers, and the War in Lebanon. New York: Viking Press, 1983.

Robertson, Roland (comp.). Sociology of Religion: Selected Readings. Baltimore, MA: Penguin Books, [1969]. (Penguin Modern Sociology Readings)

Rockwell, Joan. Fact in Fiction; the Use of Literature in the Systematic Study of Society. London: Routledge and Kegan Paul, [1974].

Rodinson, Maxime. Islam and Capitalism. Austin, TX: Texas University Press, 1978.

Rokach, Livia. Israel's Sacred Terrorism : A Study Based on Moshe Sharett's Personal Diary and Other Documents. With an introduction by Noam Chomsky. Belmont, MA: Association of Arab-American University Graduates, 1980. (AAUG Information Paper Series; no. 23)

Rokeach, Milton. The Nature of Human Values. New York: Free Press, [1973].
Said, Edward S. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993.
___Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.

Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures. New York: Paniheon Books, 1994.
Saqqaf, Abdulaziz Y. (ed.). The Middle East City: Ancient Traditions Confront a Modern World. New York: Paragon House, 1987.

Saudi Arabia, Ministry of Interior. The Effects of Islamic Legislation on Crime Prevention in Saudi Arabia. [Jeddah: The Ministry], 1976.

Sayegh, Rosemary. Palestinians, from Peasants to Revolutionaries: A People's History Recorded from Interviews with Camp Palestinians in Lebanon. With an introduction by Noam Chomsky. London: Zed Press, 1979. (Middle East Series; no. 3)

Sayigh, Yusif A. The Economies of the Arab World: Development since 1945. London: Croom Helm, 1977.

Al-Sayyid-Marsot, Afaf Lutfi. Egypt in the Reign of Muhammed Ali. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1984. (Cambridge Middle East Library)

Schami, Rafik. Damascus Nights. Translated by Philip Boehm. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1993.

Schneider, Louis (ed.). Religion, Culture and Society; a Reader in the Sociology of Religion. New York: Wiley, [1964].

Sharabi, Hisham. Arab Intellectuals and the West: The Formative Years, 18751914. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, [1970].
—— (ed.). The Next Arab Decade: Alternative Futures. Boulder, Co: Westview Press; London: Mansell Pub., 1988.

Smith, Donald Eugene (comp.). Religion, Politics, and Social Change in the Third World; a Sourcebook. Edited with introductory notes by Donald Eugene Smith. New York: Free Press, [1971].

Smith, Pamela Ann. Palestine and the Palestinians, 1876-1983. New York: St. Martin's Press, 1984.

Smith, W. Robertson. Kinship and Marriage in Early Arabia. Boston, MA: Beacon Press, 1903.

Smith, Wilfred Cantwell. Islam in Modern History. New York: Mentor Books, 1957.

Swanson, Guy E. The Birth of the Gods; the Origin of Primitive Beliefs. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, [1960].

Sweet, Louise E. Tell Toqaan: A Syrian Village. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1960.

$$
1 \cdots \varepsilon
$$

Stack, John F. (Jr.) (ed.). The Primordial Challenge: Ethnicity in the Contemporary World. Westport, CT: Greenwood Press, 1986. (Contributions in Political Science; no. 154)

Turner, Bryan S. Marx and the End of Orientalism. London; Boston: Allen and Unwin, 1978. (Controversies in Sociology; 7)
-.... Weber and Islam: A Critical Study. London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974. (International Library of Sociology)

United Nations Development Programme [UNDP]. Human Development Report, 1993; 1996 and 1999. Oxford: Oxford University Press, 1993; 1996 and 1999.

Van den Berghe, Pierre L. The Ethnic Phenomenon. New York: Elsevier, 1981.
Vermeulen, Hans and Cora Govers (eds.). The Anthropology of Ethnicity: Beyond «Ethnic Groups and Boundaries.» Amsterdam: Spinhuis, 1994.

Von Grunebaum, Gustave Edmund. Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition. New York: Barnes and Noble, 1961.

Watt, Ian P. The Rise of the Novel; Studies in Defoe, Richardson, and Fielding. Berkeley, CA: University of California Press, 1957.

Weber, Max. From Max Weber: Essays in Sociology. Translated with an introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press, 1958.
——. The Sociology of Religion. London: Methuen and Co., 1966.
Wittfogel, Karl August. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, CT: Yale University Press, 1957.

Worid Bank. Egypt: Alleviating Poverty during Structural Adjustment. Washington, DC: The Bank, 1991. (A World Bank Country Study)
——. Human Development Report, 1990-1999.
Wright, Erik Olin. Class, Crisis, and the State. London: Verso, 1979.
Yergin, Daniel and Joseph Stanislaw. The Commanding Heights: The Battle between Government and the Marketplace That is Remaking the Modern World. New York: Simon and Schuster, 1998.

Zaraffa, Michel. The Novel and Social Reality. [Harmondsworth, UK]: Penguin Books, 1976.

Zurayk, Constantine K. Tensions in Islamic Civilization. Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, [1978]. (Seminar Paper - Contemporary Arab Studies; no. 3)

$$
1 \cdots 0
$$

## Periodicals

Abu-Lughod, Janet. «The Islamic City: Historic Myth, Islamic Essence and Contemporary Relevance.» International Journal of Middle East Studies: vol. 19, May 1987.

Ajami, Fouad. «The End of Arab Nationalism.» New Republic: vol. 12, August 1991.

Albrecht, Milton C. «The Relationship of Literature and Society.» American Journal of Sociology: vol. 59, 1954.
American Sociological Review: vol. 53, December 1988.
Amin, Galal. «Dependent Development.» Alternatives: vol. 2, 1976.
Ansari, Hamid N. «The Islamic Militants in Egyptian Politics.» International Journal of Middle East Studies: vol. 16, no. 1, March 1984.

Arab Studies Quarterly: vol. 7, nos. 2-3, 1985.
Aswad, Barbara C. «Arab Americans: Those Who Followed Columbus.» MESA Bulletin: vol. 27, July 1993.
Badawi, Mustafa. «The Lamp of Umm Hashim: The Egyptian Intellectual between the East and the West.» Journal of Arabic Literature: no. 1, 1970.
Barakat, Halim. «Alienation: A Process of Encounter between Utopia and Reality." British Journal of Sociology: vol. 20, no. 1, March 1969.

Bill, James A. «Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the Middle East.» International Journal of Middle East Studies: vol. 3, no. 4, October 1972.

Boullata, Issa. «Encounter East and West: A Theme in Contemporary Arabic Novels.» Middle East Journal: no. 30, 1976.
Boullata, Kamal. «Modern Arab Art: The Quest and the Ordeal.» Mundus Artium: vol. 10, no. 1, 1977.
Byman, Daniel. «Let Iraq Collapse.» National Interest: Fall 1996.
Doumani, Beshara. «Endowing Family: Waqf, Property Devolution and Gender in Greater Syria, 1800-1860.» Comparative Studies in Society and History: vol. 40, no. 1, January 1998.

Esman, Milton J. «The Management of Communal Conflict.» Public Policy: vol. 21, no. 1, Winter 1973.
Fandy, Mamoun. «Egypt's Islamic Group: Regional Revenge?.» Middle East Journal: vol. 48, no. 4, Autumn 1994.

Glidden, Harold W. «The Arab World.» American Journal of Psychiatry: vol. 128, no. 8, February 1973.

$$
1 \cdots 7
$$

Hamid, Mohammed Beshir. «Confrontation and Reconciliation Within an African Context: The Case of Sudan.» Third World Quarterly: vol. 5, no. 2, 1993.

Harik, Iliya F. «The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle East.» International Journal of Middle East Studies: vol. 3, July 1972.
Hopkins, Nicholas S. «The Emergence of Class in a Tunisian Town.» International Journal of Middle East Studies: vol. 8, no. 4, 1977.
—_. «Modern Agriculture and Political Centralization: A Case from Tunisia.» Human Organization: vol. 37, no. 1, Spring 1978.
Huntington, Samuel P. «The Clash of Civilizations?.» Foreign Affairs: vol. 72, no. 3, Summer 1993.

Ibrahim, Saad Eddin. «Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups: Methodological Note and Preliminary Findings." International Journal of Middle East Studies: vol. 12, 1980.

- —. «Population and Urbanization in Morocco.» Cairo Papers in Social Science: vol. 3, May 1980.
——_ and Donald P. Cole. «Saudi Arabian Bedouin.» Cairo Papers in Social Science: vol. 1, no. 5, April 1978.
Jabra, Jabra I. «Modern Arabic Literature and the West.» Journal of Arabic Literature: no. 2, 1971.
——.-. «The Palestinian in Exile as Writer.» Journal of Palestine Studies: vol. 7, no. 2, Winter 1979.
Karoui, Mohamed. «Une fois un arabe... Une fois des arabes...» Les Temps modernes: septembre - octobre 1972.
Al-Khalidi, Tarif. «Land Tenure and Social Transformation in the Middle East, Beirut: American University of Beirut, 1983.» Journal of Palestine Studies: vol. 17, no. 1, Autumn 1987.
Kuwait in Brief: January 1996.
Khalidi, Walid. «Thinking the Unthinkable: A Sovereign Palestinian State.» Foreign Affairs: vol. 56, July 1978.

Khoury, Philip. «Continuity and Change in Syrian Political Life.» American Historical Review: December 1991.

Khuri, Fuad I. «Parallel Cousin Marriage Reconsidered: A Middle Eastern Practice that Nullifies the Effects of Marriage on the Intensity of Family Relationships.» Man: vol. 5, no. 4, December 1970.
Kramer, Martin. «Arab Nationalism: Mistaken Identity.» Daedalus: Summer 1993.

$$
1 \cdots v
$$

Lijphart, Arend. «Consociational Democracy.» World Politics: vol. 21, no. 2, January 1969.

Merrill, Francis E. «Balzak as Sociologist: A Study in the Sociology of Literature.» Sociology and Social Research: vol. 50, no. 2, January 1966.
Middle East International (London): 9 March 1984.
Middle East Review: vol. 9, no. 1, Fall 1976, and vol. 9, no. 2, Winter 19761977.

Moussally, Edmond J. «Introduction to Arab Music.» Arab Perspectives: February 1984.

Al-Najjar, Baquer Salman. «Population Policies in the Countries of the Gulf Co-operation Council: Politics and Society.» Immigrants and Minorities: vol. 12, no. 2, July 1993.

Nation: 19 December 1994.
New York Times: 5/4/1992; 29/12/1995; 25/12/1998; 24/1/1999 and 17/2/1999.
Sadowski, Yahya. «The New Orientalism and the Democracy Debate.» Middle East Report: vol. 23, no. 4, July-August 1993.

Said, Edward W. «The Mind of Winter: Reflections on Life in Exile.» Harper's Magazine: September 1984.

Shehadeh, Lamia Rustum. «The Legal Status of Married Women in Lebanon." International Journal of Middle East Studies: vol. 30, 1998.

Shouby, E. «The Influence of the Arabic Language on the Psychology of the Arab.» Middle East Journal: vol. 5, no. 3, Summer 1951.

Tannous, Afif I. «Emigration: A Force of Social Change in an Arab Village.» Rural Sociology: vol. 7, 1952.
——. «Group Behavior in the Village Community of Lebanon.» American Journal of Sociology: vol. 48, no. 2, September 1942.
—_ «Social Change in an Arab Village.» American Sociological Review: vol. 6, no. 5, October 1941.

Tibi, Bassam. «The Renewed Role of Islam in the Political and Social Development of the Middle East.» Middle East Journal: vol. 37, no. 1, Winter 1983.

Tuma, Elias H. «The Rich and the Poor in the Middle East.» Middle East Journal: vol. 34, no. 4, Autumn 1980.

Washington Post: 12/7/1987; 10/9/1992; 6/3/1994; 9/4/1996 and 24/12/1997.

$$
1 \cdot 1
$$

Wright, Erik Olin [et al.]. «The American Class Structure.» American Sociological Review: vol. 47, no. 6, December 1982.
El-Zein, Abdul Hamid. «Beyond Ideology and Theology: The Search for the Anthropology of Islam». Annual Reviews Anthropology: 1977.

## Conferences

French-speaking Africa; the Search for Identity. Edited by William H. Lewis. New York: Walker, [1965].

## Theses

Nadim, Nawal. "The Relationship between the Sexes in a Hara of Cairo." (Doctoral Dissertation, Indiana University, 1975).
Ojjeh, Mayssam A. «East/West Dichotomy in Modern Arab Novel.» (Thesis, Georgetown University, 1990).

Said, Abdulrahman H. «Saudi Arabia: The Transition from a Tribal Society to a Nation-state.» (Ph. D. Dissertation, University of Missouri, 1979).

Papers
Barhoum, M. I. «Courtship, Marriage and Family in Jordan.» (Mimeo)

## فهــــرس



| を．7 ،と・を ، ヶ ¢ | rV9 ：أبو ريــة ، زلـحة |
| :---: | :---: |
| الأخضر، لطيفة： |  |
|  | 6ヘ9Y 6T．Y 601．60．9 60．V |
|  | 9Y0 ،＾9V 6，197 |
| الأدب التحرري ：V¢0 |  |
|  |  |
| V7 | 109 ، 101 |
| V＾т أدب المنفى | أبو عيسى：فاروق： |
| v¢0 الأدب النقدي ： |  |
| ادريس، | ro9，r¢E |
| ادريـس، | V7．أبو غزالة، |
| ，EON ،YEQ ،HE乏 ،HYQ ،YYY | أبو الفتح، حفوان： |
| －VTT ،VTE ،T9E ،TV ，THV | Yミ＾، ME－YM9 ： |
| VV．،VTA | Y－0 أبو لغد، لِبل |
| أدهمّ، اسماعيل ： 9 | أبو ماضي، إيليا：VAE ، 7 ¢ |
| أدونيس انظر سعيل، على أحلد（أدونيس） | V•r أبو مراد، نداء |
| أر） | الأتاسي، ها |
| NTE ، АTr | اتحاد كتّاب المغرب） |
| أرسلان، |  |
| ＾V¢ الأرسوزي، |  |
| أركون، | VTY ، 710 ، 7.0 ،ONA ،ONT |
| ヘ9E ،ヘ9\％، O\A |  |
| VI．إروين، |  |
| أريالن، | 9V الإنتّن |
| ovo ：الأرياني، عبد | الإجنيـح الإلسرائيلي للبنان（19AY） |
| ON1 ：الأزرق، مرنيا | 710 ،1E乏 ، 1ET |
| الالاستبداد المبياسي： |  |
| 9．9 ، ¢ ¢ | IYE ：（1907 |
| الاستغلال الاقتصا |  |
| الآستلاب الثقافي ： | IYs：（187Y |
| الاستلاب السياسي： |  |
|  | 1re ：（1907＿141Y） |
|  |  |
| ،90 ، 9E ، 9Y ، A1 ، A ，،VA ، VY | أحدات جبل لبنان（1AT） |
| 61Y7 6119 61．2 61．1 ،99 | OYY ، أحمد بن حنبل： |
|  |  |




```
|الاندماج الاجتماعي: 
،\{7 ،Irq ،1rA ،1ro _ Irr
،109 ،10^ ،107 ،100 ،lEV
6179 617^ (170 617E ،l7Y
GYYE ،YYM ،IVA ،IVE - IV\
60.0 60.Y ،O.. ،EEO ،YVQ
    97. 6017
```



```
،4YV ،qYY ،YYY 617N ،lO7
        97. ،9EY
```



```
/الاندمL
GMQ ،IrA ،IYO - IrY ،IY.
،10^ 6107 610. ،1EV ،1E7
،1V) ،179 ،170 ،17Y ،109
،O., ،YVQ ،YYE ،IVA ،IVY
                97. 60.0
        OqM أنصاري، *)
```



```
        أأنطون، رتشرد)
```



```
،NYQ ،VIY ،7TV ،7.9 ،7.V
        AQY ،N人1 ،NOE - NOV ،AHV
        NTr ،OVT :أنطونيوس، جا
```



```
        V10،roo
```



```
                        Yv.
            YV _ Y& : الانقسامات الطبق)
```



```
        GrV ، 9YA ، Q.Y ،OAr ،ErA
```




```
        أوستن، جين: 4.9
            90N،90V
            _ _ الميثاق : 
```



```
            الا\من الثمّافي : 90^
        الالامن الصحي: 40^
            الالأمن القومي العربي: 170 170
        ا\الاهن المستقبلي :
```



```
    909 6V. ،79 ،OY ،{^ ، &V الأمبة 
        |^^N:أمين، أمد\
```




```
            | أمین، حسين أحد: \
```



```
،N9A ،ory ،OIV ،rIV ،r.r
                                    q. }
```










```
            NYO ،AY. ، ETV ،\\
```



```
                                    oov
```





```
/9A ،9V ،9% ،91 :9% (V)
rror ،r&V い&7 \1.^ 6l.V
                                OOV6&TV
```

        بركات، 07. 0
    ```


```

                        {!Y
    ```




```

،VII 6OVY 6OY. ،077 ،O.Y
NHY - NrI
V\l :البستاني، سليم
MYO ،O.Y ،|V\ بشارة، عز\&

```

```

                                7.r ،0.\varepsilon
    ```

```

    البشير، عمر، OVo :ا
    V.Y : بشير، منير
    ```

```

،000 ،OHg ،HMA ،rM ،rr.
7 1 1
،{\varepsilonq ،rl` ،rqY ،YMr : ا
q0Y ،9\&r ،0qV ،09E ،气qV

```

```

        TIV ،7IY بكداش، خال\
    ```

```

                    Y^0 :بل، بی (%)
    ```




```

                    vYA
                ب" TVA : بلس، دانيال،
    ```

```

            MYY :البلغي&")
    ```


\[
\begin{aligned}
& \text { VIT : أولبرت، غوردون } \\
& \text { أومليل، علي: } 171
\end{aligned}
\]

> الأيوبي، عطا:
> الأيوبي، معمد وحيد: 009
－－
بارت، فريدريك：9＾
البارودي، بحمود سامي： 791
باز، جرجي نتونل ：با
V＾0 ：باسيس، جون دوس،
باشُ حانيه، علي： 19
بانسي، مروان تصاب：Y

 7Vr

VVA ،VYE ：بامية، عايدة
باير، غبريال：•ع ع
الببلاوي، حازم： 900 1Y
بجرا، عبد الله：
، 191 ، \(1 \wedge 9\)－ \(1 \wedge V\) ، IVO ، \(9 V\) ：
،Yミ\＆،Y11－Y・ヘ ،199 ،190
‘YV ，Y79 ،YYV ‘YTO 6Y7Y
はEEE 6EYY ،YQ．،YY7 ،YVE
ors
А9V ：البدري، يوسف：
البدوي، أحد：ع
V41 ：بدوي، مصطفى
،V9．،V7E ،VKミ ، IT ：
9．r．6．1

براهيمي، عبد الخميد：
البرجوازية الكومبرادورية ：
البر جـوازية النوطنـية：
7．7．0N1 ،OVQ ،OY
\[
\begin{aligned}
& \text { البِياني، عبد الوهاب: } 791
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { EIT ، إيرغر، مورو: } \\
& \text { ،rvo، rra ،99، 70: } 70 \text { : } \\
& \text { \& } \\
& \text { البيطار، نديب: } 9 \text {-r }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { بيكاسو، بابلبو : لينر : }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { - ت } \\
& \text { التبسي، العربي: } \\
& \text { ،Tl، التِ }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،r.r ،r90 ،ive ،lit doV } \\
& \text { ،ort ،oro ،or\& ،riq ،r.T }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،9r) ،9.^ ،9.1 ،VOE ، IVV } \\
& \text { - 9rV ،qYE ،9r. ،9ra ،9rY }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& 97 . \\
& \text { التبعية الاجتماعية: } \\
& \text { 711 } \\
& \text { التععية الثقافية: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { TMA } \\
& \text { التبعية العسكرية: } 171 \\
& \text { التعية الغذائية: } 909 \\
& \text { التجمع الدستوري الديمعراطي (الجزائر) : } \\
& 071
\end{aligned}
\]
 r．．توها، الياس ：ب9T التونسي، خير الدين：OTY، OT7، OYY، NHI ،NY ،NYY ،NIQ VAV ،VY• ، توينبي، أرنولد： EYV،YAV ：تيرنر، براين

－ـ
ثروت، عبد المالق ： 019
 А70
 79.

9ヶ1
الـئتـافـة الإسـلامـيـة ：111، 101
rAY
الثقافة الأمازيغية：Y



الثقافة الجزائرية ：المد
الثقافة الحضرية：MrA،
الثقافة الدينية：
TYV ：الثقافة الرسمية
الثقافة الريفية：الر الر
،070 ،0§7 ، 1ヶを \(\qquad\)

T17 ، T1乏 ، T•V ، T•T ،OV
، الثـعـافة السُعبيـة
، ミOV ،r99 ،r＾• ،rVV ،rEV
،TYD ،TYミ ،TYV ，（EVE ،£V）
VYV ، T9• ،TNO ،TミT ، TE•
الثقافة الطائفية： 9 و 9 الثق


\[
\begin{aligned}
& \text { ،\&.V ،rvo ،rV\& ،179 : } \\
& \text { 9тケ ،ヘヘ1 ،ヘTV ،ベを } \\
& \text { التخلف الاقتصادي : loV } \\
& \text { loV :التخلف التتني } \\
& \text { التخلف ألحضاري: التخي } \\
& \text { تداول السلطة: 9.r ، } 109 \text { • } \\
& \text { الترابي، حسن: 100، 099، } 09 \text { ، } \\
& \text { YV. rO1 : ترجمان، سهام، } \\
& \text { التركي، ثريا: } \\
& \text { التصوف: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { V^E } \\
& \text { التعلددية الحزبية: 09V } \\
& \text { Q.Y ، التعلددية السِياسية: } \\
& \text { ، الــتـعــريـب: } \\
& 110 \\
& \text { تقي الدين، سعيد : } 79 \text { الاد }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { rat ، Iry } \\
& \text { التكامل الثقافي : } 111 \\
& \text { V9. التكرلي، نؤاد : } \\
& \text { التل، غسان : } 191
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { تنظيم المجهاد الإسلامي (مصر): } \\
& \text { التنمية الاجتماعية: } \\
& \text { النتنمية الاقتصصـادية : الوتو } \\
& \text { ، QEY ، वYQ ، वr^ ،qY. ، } 9.1 \\
& \text { 90V ،900 }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،9ミ0 ،9Yq ،9Y. ،9.1 ،r.E } \\
& \text { 909 - 90\% ، 90Y } \\
& \text { التنمية الثقافية: ع• } \\
& \text { التنمية المستقلة: •Y، Y، } \\
& \text { 9\& } \\
& \text { OTV :توفيق الأول (خديوي مصر) } \\
& \text { توفيق، عبل الناصر : ع• ع ع }
\end{aligned}
\]


```

    AK\ ،NY人 ،NY.
    ```

```

    7.. 60N9 60YO 6ONT 6{97
    ```

```

6VVT ,VO{ ،ONA ،ONT ،OVV
9TH 69EE ، 9YE ،NAK 6NTO
AVE :(19YO) الثورة الــورية)
\#\#
الثورة العربية الکبرى (191T): (1)

```

```

                Q7T, 4E\Sigma, 4Y{
    - ?-
    ```



```

6TY1 6T.Y 6O.{ 6ITV 6VA 6VV
,N77 ،NY人 6人1E 67TV 6TTY
\&H2 6N40 6N4Y ،N91

```

```

                NVE
    ```

```

                    9%O
    6VVA 6VV) ،VTE 6TVE:0.0
V^9 6VAN 6VAT

```

```

,VO. 6VET 6VIT 6T9V 6OOV
N•Y 6VQ1 6VAV 6VOO 6VO\&

```

```

`V7E 6VIM 6T4Y ،TAY ،OV.
91V 6NT4 6VNE 6V70

```

```

    &7ะ
    6IYA 6117 6110 6IIY- II.
9%7
N40 6 اY إلثقافة العربية الإسامية)

```

```

    9{1 641. 6NTY 6N11 6TVT
    ```

```

            MYQ الثقافة الفلاحية)
            MYA :الثقافة الفلسطينه
    ```

```

                                    الثق TY : 
                                    TYV : الثقافة القوهية
                                    |r :الثقافة اللبنانية
    ```

```

                                    NQ&
                                    AY : الثقافة المغربية
    ```


```

* *or ، \&\&V ،1Y\&:(0)
NTY ،NOT 6VYO 6OTV

```

```

601E ،E\&V 6Y.9 6Y7人 6YIV
6^T. 6VO4 6VOE 67I. 60N.
QTY ،N人E ،NAY 6NA1

```

```

                    1.1^
    ```
\[
\begin{aligned}
& \text { جاY جمل، حسين }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { 09V_ O90 ،ONY }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& 799
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { A70 ،097 ،ONY ،OA (OYY } \\
& \text { جوزف، سععاد: } \\
& \text { الجبهة القومية الإسلامية (السودان): 94، } 97 \text { ، }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { V^0 :جريس، جيمس } \\
& \text { الجـلاني، عبد القّادر : } \\
& \text { V^O ،VYl جيمس، هنري: } \\
& -{ }^{-2}
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& 170
\end{aligned}
\]

> चا حافظ، شعبان:
> vا حافظ، صبري:
> ع الحاكم بأمر الله :
> Y•Y الحامويلي، عبده :

> VV7
> حتي، فيليب: ح؟
> حجازي، عزت

> 799، حداد، قاسم: 79Y
> الحذاد، عحمد:
> NO. VIY ، O.
> ح•r

> جبهـة القوى الاثشتراكية (الجـزائر): 1•1، 097 ، \(1 \cdot r\)
، \(19 V\) ، 197 ، 119 ：جـبـور، جـبـرأثيـل

> جرداق، حليم: جر
> جريديني، إدفيك: AVQ
، T7Y ، TET ، TEY ، 17 ：
\[
\begin{aligned}
& \text { v91 :جغرسون، توماس الروني }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { جاعة التكفير والهُجرة: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { جمعية الأمة العربية الفنتاة: ovr }
\end{aligned}
\]

> NTE ،NTY ، OYY
> الجمعية العلمية السورية :
،rEq ،ror ،r£E いそE ، いそr
\[
\begin{aligned}
& \text { NTE ، OV. } \\
& \text { oVr : جمعية النـيضة العربية }
\end{aligned}
\]
1.19

> الحرية الاقتصادية: حرية السوق : چ \& حريت، إيليا: 99
T1E 6T14：07
OT．،H．
حزّب الآحَاد الدستوري（مصر）： 009
حزب الاتحاد الدستوري（المنرب）：الاحبر
حزب الاغَاد الديمقراطي（دصر）： 009
حز بِ الاتحاد（مصر）： 009

> (المسودان)
> حزب الاتحـاد الوطني، (ألعراق):
> حز ب الاتحاد الوطني الكردستاني : ح الو
（المفرب）：
\[
\begin{aligned}
& \text { NTY ،NT. ،NOT 60TV ،009 } \\
& \text { حزبس الأحرار (العراق): } 07 \text {. } \\
& \text { سزب الإلخاء الوطني (النعراف) : الوس }
\end{aligned}
\]

> ATV , 人70 671F ،079607人
> الــزبـ الانــتـر اكـي الـديـمقـراطي (المغـرب) : 071
> ANY ، Tll : اللـزب الامُترإكي المُري
009

> 7.1
> حزّب الأمة (السودان): هو
\(\wedge 7\) ．
\[
\begin{aligned}
& \text { ح }
\end{aligned}
\]

> 6ONY 6ミQr 6\&NQ 6r.T 6M.O
> 8116710.7 .1
> ANE: (1907) حربت السويس
\[
\begin{aligned}
& 710 \text { 67.1 60NY 6Y.7 6 1.7 }
\end{aligned}
\]

> ,YYA 6YIN 6IO. GEV GEY
> - ONT 6OVA 6OVT 6OVE 6 89 V
> 677ヘ 6715 67.1 609. ،OAE
> ‘AlO , VVE , VVF 6VO9 6VEF

> V 1 .
> OQV
> حركـة اتحـاد المنتـخـبـين المسـلـمـين (المـز ايتر) : 071
> حركة الإصلِ اللديني: ArQ، ArQ حTV6 \(71 Y:\) حركة الأهالي (العراقف)
1，1：
7．．6899
！
حركة فتح（فنسطين）：0＾A
OVE ، oVr ：حركة القوهيين العرب
حركة لاهوت اللتحرير（أمريكا اللاتينية）：．． 0
حركة المجتمع الإسالمي（محاس）（الـلـزائر）：
الحركة النتقابِة ：
6000 ،OYM، 199：
\[
\begin{aligned}
& \text { حزب الوطن الحر (مصر): } 009
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { الحزب الوطني الديمقراطي (المغرب) : الدرب) : } 071
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،ヘ7Y ،ヘT• ،ヘロ人 ،ヘ07 ،OTV } \\
& \text { ヘ人. ، } 17 \% \\
& \text { MAV : الحسن ، إحسان محمد (ب) } \\
& \text { الـسن الثاني (ملك المغرب): } 001 \\
& \text { حسيب، خير الدين : المير الم } \\
& \text { الحسين بن طلال (ملك الأردن): }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ، ح ح حس ، } \\
& \text {.077 6019 601Y 60.9 60.7 } \\
& \text {, ヘ07 ،ヘY) ، TVT ،77V ،7TH }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ، } r \text {.. ، } 10 \% \text { ، } 101: \text { : } \\
& \text { 9\&r ،r. } 1
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { حشاني، عبد القادر : } 090
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { 7•1 ، 「9を ، 11^ } \\
& \text { NV9، NTV، 119 ، 7V: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { EYY , YVY , YVE , YV) , YTV }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { Arq }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { qYV ، } 7 \text { Mr ، }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ME い } 1 \text { Y } \\
& \text { QrV ،rrr ، } 101 \text { ،Ar : } \\
& \text { حطب، زهير : Y07، Yイ9 ، YE7، Y19، }
\end{aligned}
\]

> .719 ،OVA ،OVV ،OVE ،OVY AV9 ، ATV

> حزب التقدم والاشتـراكية (ألمغرب): 07 ،
> حزب إلمبهة الوطنية (مصر): 009 الـزب المر الدستوري (الجمزائر): 071 المر
\[
\begin{aligned}
& \text { حزب الحركة النُعبية (المغرب) : } 071
\end{aligned}
\]

> 人7V ، 170
> حزب الُدستور الجمديد (الجزائر):
> الخزب الديمقراطي العربي الناصري (مصر) :
> 009
> الحزب الديمقراطي الكردستاني : الا
> ، الحزب السوري القومي الاجتماعي :
> AV7 ، ATV ،OVV
> حزب الشُعب المزانري: 170
> حزب الشعب (سوريا): • 07

> الخزب الشيوعي في لبنان وسوريا: TIY،
> 71 V

> حزب العدالة الاجتماعية (مصر) : 009
> اللحزب العربي الاشنراكي المصري: 009
> حزب (القوات النلبنانية" (لبنان): 1 الحبري
> الحزب القومي العربي (مصر): 009
\[
\begin{aligned}
& \text { حزبـ الثلامركزية الإدارية العثماني: ovr }
\end{aligned}
\]

> حزب مصر المستقلة: 009 حر
> حزب النبلاء (مصر) : 009
حزب الوحدة السورية：•07
\[
\begin{aligned}
& \text { Vr الخالدي، رشيد }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { 40V 690を 69を9 } \\
& \text { £ حق } \\
& \text { V9T 6 V }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،777 ،ร97 ،\&NY ،「E• ،YVY } \\
& \text {,VTY ،VY• - VYA ,VYO 6T9E } \\
& \text {, VาA , VTV ،Vフo ،VミE , VYY }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { V.r :الـلبي، سامي النُوا } \\
& \text { حمادة، نجلاء: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { o\&r } \\
& \text { ovo :الحمدي، أبراهيـم }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ملة نابرليون بونابرت على مصر (IV9A): } \\
& \text { A17 ، 1Y乏 } \\
& \text { حre } \\
& \text { OVE :الخناوي، سشامي } \\
& \text { حنفي، حسن: } \\
& \text { ヘ91 ، AY) } 0.9 \\
& \text { إلحنفية: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { حوراني، ألبرت: }
\end{aligned}
\]

> ov7 الحياد الإيجابي:
> Q.r ،VVI ،VTE ،VOE حيدر، -حيدر:
> الـيلدري، بلند: 791
> \(-\dot{\text { c }}-\)
> OIT : خاتمي، معمد
> خالد، خسن: خالد،
خالل، ليلى：789
Y07 ：دينوي، غـيلِين
§Vะ ：الديواني، خليل مصطفى
－ノ－
رابح، تركي：رإ
رابطة العلماء المعارضين في المغرب：عQ
الرابطة الْقلمية ：ع ع
رابينو، بول： 00 ؟
الرازحي، عبد الكريم：عV0
،YQY ،YQ1 ،YAV ،l7V－ 170
،9YA ، 9.1 ،rIA ،rIV ،rIr
qry ،qY ، \(9 Y 9\)
الرافعي، مصطفى حـادق： 109
راندل، جوناثانان ：
N•乏 ، VVI ، VYE ، VOE الراهب، هاني
رايت، إريك أولين：YYO rYO ، YAN
رباط، إدمون： 011
ミ79، الربايعة، أحمد：
الرحاله، حسين： \(71 Y\)
رزق، يونان لبيب：ع ع

> رشيد، أمينة : رشدي
> الرحـافي، معروف: 0 0.
> رضا، معمن جواد: 10

> ،ヘ0. ،ヘEV ،ヘE7 ،ヘE) ،ヘト1
> ヘ09 ،ヘOV ،ヘロミ
> الرفاعي، أنمد: چ
> رفقة، فؤاد: 791
> رمضان، عبد العظيم: ر 10
> ،YYV ،YYY ، 77 : 2
> VV7 ،V.1 ، オタY 6O.V ، YYA الدغرني، أحد:
> دغوغي، سيدي أمد : دنقل، أمل : \(79 Y\) دوبار، كلود:
> ، \({ }^{\text {Y Y }}\)17. 60.0 ، 〔Yq
> ، الـدوري، عـبد الـعزيـز: 70، ، 119 ، 10 ،

> V10 : دوستويفسكي، فيودور ميخائيلوفيتش
> TVO :دول، روبرت

> 071
> دوماني، بشـارة:\{人) ،rべ
> دياب، لطفي نجيب:
> ،VV7 ،VV1 ،V7E ،V17 :ديب، محـمـد
> VAA ،VAT ،VVA
> viv : ديفنو، جان
\[
\begin{aligned}
& \text {, IVY - IVI ، ITV ،17F - 109 }
\end{aligned}
\]

> - OVA ،07V ،070 ،OミO ،orr
> 67.0 67.1 609V 6090 60N.
> ،ヘEO ،VEE ، 79乏 ، 71V - 710
> ،9Yを ،9Y. ،91V ،9.1 ،ヘ7V
> 97Y ،901-9を9 ،9を0 ، 9「9
> ، ،

> OYV ، 〔AY ، 〔70
> ، الدين الشُعبي:
orv
\[
\begin{aligned}
& \text { - س~ } \\
& \text { ، } 2 \wedge 9 \text { ، } 10 \varepsilon \text { ، } 10 \text { - : } \\
& \text { - OqY ،ONY - ONO ،OIE ،\&97 } \\
& \text { VV•،フIE ،T•1 ،O9E } \\
& \text { 91. ،199 ، 0r^ : سارتر، جان بول } \\
& \text { السايح، عبد الخميد: O•V } \\
& \text { NTE ، IVE: سبنسر، هربرت }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ستار، بون : } \\
& \text { ستاك، جانذ: } 99 \\
& \text { Yミ・ : مترن، س. } \\
& \text { سجلماسي، يحمد : } 797
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،OVV ،O.Y ، AA ، AV : } \\
& \text { NV9 - NVT ،NTV ،TVQ } \\
& \text { ،OVY ،O.Y ، IV. : } \\
& \text { vir ،TVA } \\
& \text { O\&r ، 1A • : } \\
& \text { سعد الدين، ابراهيهم: } 9 \text { هr }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& 911 \text { ، } 9 \cdot 7 \\
& \text { السعدون، عبل المحسن: } 07 \text { • } \\
& \text { سعلي، سعيد: 1-1 } \\
& \text { السعودي، منى: 79A، } 799 \text { ، }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { q. } 9 \text { ، } 9.7 \text { ، } 9 . r_{\text {، V人т }} \\
& \text { rv. : السعيد، أمينة } \\
& \text { (T9Y ، T91 ،TA1 ،rVE : } \\
& 911 \text { ، } 9 \cdot r \text { ، } \vee 70 \text { ، 79 } \\
& \text { NイY ، } 711 \text { ، } 71 \text { • } \\
& \text { سعيل، عبل الله ابراهيم;: } 17
\end{aligned}
\]

> الرمییحي، عــمـل: E\&7, rY.
> orv: رودنسون، مكسيس
> TVA : روزفلت، تيودور :

> |VE : روسو، جان جاك
> ، \(0 V \cdot\) ،
> AVY - NTV ،VAE ،VIY
> ،YYY ،YYI ،YIT ،YIY : ريـغـنة المدن
> YV. ،YOQ ، YOE
> \(-j=\)

> ,TTV ،TTY ،070 〔ETV ،と7.
> ヘヘT ،ヘNO ،ヘVQ ،NTV
> OVE :الزعيم، حسني
> زغلز، عبد الفادر : زغ
\[
\begin{aligned}
& \text { ،NOT ،TVQ ،Tll 6T.Y ،OTV }
\end{aligned}
\]

> V9. : زنزافـ، عمحم
> - Yio rir ،rll ، rar :
> QEY ، YEY ، \(T\) IV
\[
\begin{aligned}
& \text { زنيبر، يحمد: 00؛ }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { Ar) 6TIY ، } 0.9 \\
& \text { الزهد، الدنيني: } \\
& \text { VY। ، VIT : زولا، إميل } \\
& \text { V7E :الزيات، لطيغة }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { زيادة، مي: زي : زي }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { NrY ،VIY } \\
& 1 \cdot Y \varepsilon
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { الشابي، أبو القاسم: } 199
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ETY :الشاذي، حسن }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { rvo :شامري، عاليه سُريف } \\
& \text { النُشامي، حسن : ro9 } \\
& \text { VIr : الشامي، رنيقي } \\
& \text { AQY : شاهين، عبد الصبور } \\
& \text { الشّاوي، عبد القادر : } \\
& \text { شحادة، لمياء رستم: ع•r ع } \\
& \text { MVY :شحرور، عحمد }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { へ○を (ヘE) - Nrv ،ヘY7 }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،YAY ،rV• ،r7q ،rOE ،ITI } \\
& \text { ،A1A ،A1r ،OOH ،OYY ،ORO } \\
& \text { q.9 _ 9.7 ، 9.r ، } 119 \\
& \text { الشرقاوي، زالوية: ع0 ع }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { (VTE ،YE) ،YVY ،YV ،YYA } \\
& \text { V70 }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،9Y9 ، 71^ 60ร0 ،r90 617V } \\
& \text { 9E1 ، 9rを } \\
& \text { شريعتي، علي: © § } \\
& \text { TIT: شريف، عزيز }
\end{aligned}
\]

،YYY ، 107 ، 100 ， \(11 乏\) ، 77 ، OQ
，OYT 6OYO ،OYY 6O．V 6ET．
‘TTE ،TTY ،TT1 ،TY ،TYT
،799 ،79Y－791 67ヘY 677＾
Q．Y ،VTO ،VY• ،V． 1
OAK ،OT．السعيد، نوري：
السلالن، عبذ الله：ovo
9 ．سلام، هـانبا
سلامة، غسان：
سلمان بن عبد العزيز（الأمير）：
ENr ،
V．r ، 791 ：سليم، جو



سميث، إيلي ：سr
سميث، روبرتسون：
سYY ：سميث، ولفرد كانتول
VIT：سنو، سي• بي．

Vr．：سوروكن، بس
Mr9 ：سوفاجيه، جان جان

OT．السويدي، توفيق ：
VAT ：سويف، أهداف ：
، 710 ،HYY ، السـيـاب، بدر شا
799 ، 797 6791

‘AKT ،NY1 6TYV 6OTV ،OTY
ヘ91 ،ヘ11 ، ヘ7• ،ヘ07



TIY：السيد، محمود أمحد
EY人 ：سیمل، جورج ：
سミ س
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline Qايغ & السُكعة، \\
\hline  & MAQ \\
\hline \(609160 \wedge 9607 \% 607 \% 6011\) &  \\
\hline 人ヘ人 &  \\
\hline OV\＆： & V．r ： \\
\hline الصليقي＇الطيب， & Ho§ 4 ¢ 9 H \\
\hline الصراع الثقافي ： & شمّعون، شموئيل ： 1 \％ \\
\hline 6Y7V 6Y7 671 600： &  \\
\hline 6YEE 6HY 6HYY 6\％6 6MT & 6ヘ11 67VA 677V 67．入 67．V \\
\hline  &  \\
\hline ，VYO ，OVA 6OVE 6OTV 6OOA & A9Y 6 NA1 6AO\＆ \\
\hline ヘ91 6ヘ7V 6VA＇VV9 ，V7V & 6 ATV 60．9 0 ： 9 ： \\
\hline  & \(\Lambda V O\)－AVY \\
\hline TVY & AA1 ： \\
\hline  & الـّوا، \\
\hline ¢0V． \(0 \cdot \mathrm{~N}\) ¢ 1 Y ： & شوبي6 إي．： 779 \\
\hline AN1 6NTE ，АHY ، ATI & AYY 609960YP \\
\hline へV ：صفوة & شـوقي، أحل： 79 ¢ \\
\hline YQV الصشكبان، & rov ：اليّوك \\
\hline الصلـح & VAT 6VOを الشّ \\
\hline E§V ： & OVE ：الشيشكا \\
\hline صهناديقي＇خالد ： & Y97 6 إلir \\
\hline صندوت النتد اللدول： &  \\
\hline OTV ： & QrV ، AAY－AN． \\
\hline  & \\
\hline AHV 6TVE 6OV7 607\％ & － \\
\hline  & الصافي، \\
\hline \｛人1 & ¢ MAY 6rVA ： \\
\hline ، الصيادي، أبو الهنى ： & EV．ヶrır \\
\hline NEY，\(\lambda\) H & صالحّ سصل：07 \\
\hline - b &  صب9． \\
\hline VAT 6 & V97 ،V91 6VAV 6VA7 650入 \\
\hline 615 \％ 97 6V7 6VO 6Y9：3 & ONA ： \\
\hline  & OVo ： \\
\hline \(601 Y 60.960\}\).60.1 ، \(6 \wedge 7\) & Pl8 ، Y 1 ¢ ： \\
\hline
\end{tabular}

الشأكعة، بسام ： شAQ شلبي، أحمل

71Y،711：الشمهالي،
V•Y ：شـدة، نصير الشير

شمعون، شـموئيل： 1 1 1

6ヘ11 67VА 677V 67・ヘ 67•V
6 ヘE9－NEO ، AYV 6NYQ 6AYT
A9Y 6 AN1 ، AOE
 \(\Lambda V O\)－\(\Lambda V Y\)

OAA ：الشوا، راوية
شوبي6 إي．： 779

شوقَي، أحمل： 79 و

A7 ، VO\＆الشّ
OVE ：الشُيسكلي، أديب，
Y 97 6 الشّ
qYV ،AAY－NA．

الصافي، ودبع ： 9
\＆V．rrAr
صالـح، مسل：070
الصالُح، صبسح：
مالتع،
V97 6V91 6VAV 6VА7 650人
صالح، عبل الجواد：ONA
ovo ：صالـح، علي عبد الله
PI\＆r｜A ：

```

- ^9人 ، TYV ، 7.Y : Q Q \& ^NE7
Q... الYN

```






```

69.Y ،9.1 ،^9^ ،7Y- ،7IV
Q0T ،900 ، वrE ،qY%
عبد الله، عبد !<br>الق): 10

```



```

،NY. ،OTV ،O\&Y ،O\&Y ،MYQ
NO7 ،NH7
عبد إحميد الثاني (السلطان العئماني): <br>A، ،
Nr1 ،^r人
عبد الرازق`، حسن: 009

```

```

،NVO ،NVE ،NYY ،NON - NOY
N9% ،^9r

```



```

            عبد الصبور، ص
    ```

```

،Nr. ،001 ،OEN ،Y77 ،Y7Y
NM

```

```

،rE\& ،rY ،rlA ،rIV ،rq|
900 ،ov9 ،0Y7

```


```

                        r.
                    Y&N ،&NY ،&Vq
    ```





```

                                    Y&V ،r&r
    ```


```

                9&.
    ```

```

،\&^r ،r^A ،rO) ،r\&人 ،YEY
،AVA ،NTY ،NOD ،OTY ،OET
Q\&.

```

```

،VEE ،VHY ،7.V ،OYE ،{NE
901

|  <br> －191 ، TrV ، 7•r العالـم، محمود أمين |  ター ィヘを |
| :---: | :---: |
| Q．． | الـطبقات الزا |
| عامر، ابراهيمه： | 6YY ،HII ،r．9 ،YAN ،YAT |
| oov ：عاني، | Yミへ ، ENY ، EVq |
| عباس، إحسان（7） | الطبقة الأرستقراطية： |
| Orr ：عباس（خديوي مصر） |  |
| عباس، فرحات： 170 ، 071 （ |  |
|  |  |
| ،9．Y ،9．1 ،（ヘ9＾،7Y．،71V 907، 900 ، $97 \varepsilon$ ، 9 Y |  rミV ،rミr |
|  |  |
| العبد الله، محمد：¢ ¢ ¢ |  |
| عبد الجواد، أحمد | 9 9． |
|  |  |
| ،AY．،OTV ،OEY ،OEY ،rYQ | ،£AY ،r＾A ،rol ،rEN ،YEY |
| N07 ،ベヶ | ،ヘVA ،ヘ7Y ،NOD 607Y ،0ET |
|  | $9 E$. |
| Ar）،ヘYへ | （INY ،rO1 ،rO，،YN）：${ }^{\text {a }}$ |
|  |  |
|  | 901 |
| ،ヘVO ،ヘVE ،NTY ،ヘON－NOY | رr＾ |
|  | V•＾ |
|  |  |
| VAI ：عبد السلام، هنصور، عبد الصبور، صهِح ： 791 |  |
|  | へ9V ¢ |
|  |  <br>  |
| ، ع9．، ${ }^{\text {c }}$ | Err ، EY9 ، £YN ： |
| 6「E ،rY）،H1A 6r｜V ،YQ1 | طوقان، 799 فدوى |
| 900 ،0v9 ،0ry |  |
| عبد الكريّه، | $-\mathcal{L}$ |
| عـبد المعطي، | ArV ، OVY ： |
| ri． | VYE عانُور، |

$$
1 \cdot Y V
$$

```


そをと（そv．
r．v ،rar ، عيساوي، شارل
\(-\dot{\varepsilon}-\) غAO ،V1O ：غارسيا ماركيز، غابرييل غُارودي، روجيه：• الغذامي، عبد الله يحمد：rVA، roA



ヘ91 ،ヘ0\＆
الغزالي، زينب：

VV．، \(0 . V\)
PVA ：الغزاني، فتحية يحمد
غزول، فريال جبوري： 9 وه
الغزي، عحمد： 790


\[
\text { Vrr ، } V r 1 \text { ، } V r o
\]

とOE ، \＆O．

 غورو（المندوب السـامي النفرنـــي）：•9، 9 ، 0६q

EVA ：غولدستين، بارون VIA ：غولدمان، لوسيان

غيرتز، كليفورد：：غry
V7．－VoV ،VOE الغيطاني، جمال

－
ror ：فاخوري، عبد اللطيف


،ON9 ،OVQ ،OVA ،OTQ ،OIN ，AY）‘VIY ،TAA ،TAY 6T．Y

9E1 ،ヘ9E ،ヘヘ1 ،ヘ00
،ror ،ra．،rAl ：rA


QrV ، QY7 عليوة، خالد

N9Y ، TV9 ：عمار، حمد
عـمارة، عــهـد
へEY ، ATV ، 7．

or．، \＆7＾

عنان، عبد الله ： 711
العناني، علي： 711
TVE ：العنصرية

العواد، فوزي سايب：V•r
r＾E العودات، حسين：
العودة، سلمان بن فهـ：

rrq ، rre ،rr．


GYA GYY GYY GIMA GIV

، YqV－Yqミ ، YqY ، 17A（loV
، 719 ،OEO ،OE₹ ،OHY ،OH1
، 9．1 ،V19 6790 ،7AK ،7Y9
،9E．،9Y7－9YA ،9YY ،9Y•
901 ،901 ، 9E＾، ،9Eを

ror ：عيتاني، غختار

\(1 \cdot \mu\).
\[
\begin{aligned}
& \text { 9.0 ، Q.Y ،VV7 ،VVY } \\
& \text { OAN : تطامش، أحمد }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ヘヘタ ، ヘヘへ } \\
& \text { 67.今 67.V 601Y 60.9 6EYY } \\
& \text {, AY7 ،N19 ،N1^ ،N11 ،707 }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { SH• كو }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { Y77 ، } 197 \text { ، } 19 Y \text { : }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { كونديرا، ميلان: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { Y^O ،YYQ،Y६ كوون، كارلتون } \\
& \text { oVを الكِيلازي، رشيد عالي } \\
& \text { كيليطو، عبد الفتاح: V. } \\
& - \text { - }= \\
& \text { لابيدس، إيرا: • \& }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { لبيب، الطاهر: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { لوك } \\
& \text { VEO ،VIV ،V10 :لوكاش، جورج } \\
& \text { لويس، برنارد: } 7 \text { ( } 70 \text { }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { لين، إدوارد ويليم: چ § } \\
& \text { - } p- \\
& \text { ،rq1 ،r7V ، 1^•: }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { (NOY ،NO1 ،VYY ،VYY ،VY. }
\end{aligned}
\]





```

        \NK ،ONO ،OVE :إمقاومة الفلسطينية)
    ```

```

            المقراني، محمد \
    ```

```

                                    7&0
    ```


```

    9&1 6ヘ人1 67\. ،OVE ،HOO
    ```

```

            \9.المنجد 
            المنصهور (الخليفة): }79
    ```

```

                                    71
    ```

```

            7&& r7Y : (اليونسكو)
    ```

```

            *)
    ```

```

67.1 67.. 6ON人 6ONV 60^0
70
المنظمة العربية \حتوق الإنسان: 9

```

```

            (ال\ألكسو):
    (المغرب)

```

```

                                    IT
            |\mp@code{Mr : المنو}
    ```

```

،(Y) ،H.7 6Y.0 6YV. 6Y00
,VTE 6VIT 6V* 6799 6OVT
VAT ،VAI ,VVI
\المهدي، الصادق: AYA ،099
VI. مهدي، \حسن
1.rr

```

OVV ، الناصرية:
711 :نامق، حسين
YQE 6MA ، Yاع : النجار، باقر سلمان V•V : نجمه، أحمد نؤاد نجا تحي، تحس نجيب، محمد: نجـن

NTY 67•Y 607V: النحاس، مصنفى نحناح، نحنوظ:
 القاهرة) :
ندوة حـول "الكـتابـة بـالأمـازيـغيـة) (1991 : الرباط):
 arr

ندوة هالمجتمع المدني في الوطن العربي ودوره



نـدوة الـوفـان الـوطـني (1977: المـزائر) : \(1 \cdot \varepsilon\)

الـــديـم، عـبـل الـلـه: 0077 ، 078 ATY نديمب، نوال:


نصر، سليم: : ع• YY\& : نصر اللّه، إميلي
 q. 人 ، OOY ، Or. نظام الإرت: 10 ع
نظام الاقتصاد الققبي : 97


\[
r .764906981 ، 178
\]

النظام الإتطاعي: Y 7 Y
النظام الأمومي :

مـؤتمـر حــول الــروا!يـة الـعــريــية (991) :
القاهرة):
مؤتمر رابطة العالم الإسامكي (•199 : مكة) : \&9.
المؤتمر العربي (191Y : OVY : باريس) Arv

مؤتمر العقير (1QYY): مو

(199^) : القاهرة) :

المؤتمر النقومي العربي (Y : 1991 : : عـمـان) :
\[
179617
\]


17^، 171: : 1992:0) ـ
مسؤتمـر المرأة الـعـلمي (؟: : 1940 : بـكــن): r

VA^ المؤدب، عبد الوهابـ،
V\& :المودودي، أبو الأعلى : لم
مورغن، لويس : بو
19V ، 190


V•Y :الموصلي، ابراهيمبر الم
V•r :لمو صلي، اسحاقي الم
rvo :مولاي رشبد، عبد الرزاق
، EAY ، YへO ، Y
\(\varepsilon \wedge \boldsymbol{r}\)
VIY ،V• 9 المويلحي، محمد ابراهيمبه |E| :ميلسون، مناحيم V^O :ميللر، هنري
VAI ،VA• ،V7E: مينة، حنا
\(-\dot{j}=\)
Mrv : ناصر الدين (شاه إيران)

هجرة اليهود إلى فلسطين：ه \＆\＆
VI• ：هداوي، حسين

07＾،007 ،O「E ،以


هنانو، ابراهيم： 07
IVE ：هوبز ، توماسك



الهوية التونسية： 1 الها

Y．．، \(11 \%\)
الهوية الجزانرية： 0 •
الهوية السياسبة：ع7

الهوية الطورانية ： 71
الهوية العربية：1Y، 10، 19، 19، 19 هو

VA\＆، TAY ، TYY ، IVY


17V ، 170
الهوية اللنبنانية：

VY• هويغل، نريدريش：©
 VTO ،VY7

هيوم، ديفيد：ع0
－9－
وات إيان：
\(79 V\) ：الواسطي، يميى

النظام الرأسمالي انظر الرأسمالية
النظام الريعي ： 19

النظام الطاثئفي انظر الطائفية
النظام العلماني： 9 R
نظرية التعاقد：IV؟

を7ヶ، r＾o
VAE ：نعيتة، ميخائيل
اللنقاثٔ، رجاء：
النقاش، سلـيم ：
النتاش، مارون： 79 النـون
النقشُبندي، محمل بهاء انُدين：
الـنقيـب، خـلـدون：
،1＾1－IV9 ، IVV ،1YE ، 9 \＆
،YTO ،YY• ،YQ．،YV，،YTQ
،OOE ،OEY ，OHV ،OH7 6EET
07Y ،071 6007
نمر، فارس ：نـر ،

90Y ، 900 ، 9 K r ، 9ET
099،0V0 ：


نوري، عبل الملك：

\(-\infty\)－
هارون الرشيد（الململيفة）：هاr

OT．

هانتنغتنون، صموئيل：00، 07، 0 ، 0 ،
qrv
هجرة الأدمغة： 01
\[
\begin{aligned}
& \text { الو حدة الإسلامية : } 7 \text { ع } 7 \text { الا } \\
& -5= \\
& \text {.NH1 , ovY ،rV: } \\
& \text { إلیاز جحي، ناصين : } \\
& \text { ياسين، أحمد : . }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { VAT ،VVA 6VV ،V7E : }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { يزيل بن معاوية: } \\
& \text {.7. \& 610.69.6ヘ9 }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { يعته، علي : } \\
& \text { يكن، ولي الدين : م }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { يو حنا بولس الثاني (البابا): } \\
& \text { V9. ،79Y: بوسن، سعلدي } \\
& \text { يوسف، علي : } 009 \text { ( } \\
& \text { TV9، } 71 \text { يوسنف، يوسن سلمان (فهـ) : }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { IV : الو حدة الاقتصادية }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ،V4 6V ، VV ،Y. : الـو }
\end{aligned}
\]
－OV7 617．．IYV 6IY．，IYV
Q71 ، 97．،ヘVE ، ヘV）،OVA
الـو
ヘヘE ، OVo 6V）：（197）
6Y．Y 6 الـوردي، عــي ： 11 ＊
YVO ，YVY ，YTV
،V7E ،09人 ، 17r：
VQ．6VVQ ،VVA 6VVI
ا＇لورطنية：199، ،
وعد بلفور（191V）：（1）
ا
7A．،OYO ، YO1
\[
\begin{aligned}
& \text { NVQ ، OVY }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ولفـ، إرك }
\end{aligned}
\]
```


[^0]:    (Y) خلدون حسن النقيب، البناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية، ، المستقبل العربي، السنة
    
    

[^1]:    ج ج ج (TY)

[^2]:    (المصدر نفسه، ص 0 (Y)
    

[^3]:    

[^4]:    (1) انظر : أبر زيد عبد الرشمن بن عمد بن خلدون، المدمة: كتاب العبر وديوان المتدأ والبر في

    اليام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر (تونس: اللدار التونسية للنشبر ؛ الجزانر :
    
    (Y) خلدون حسن النقيب، ا(ابناء المجتمع العريب: بعض الفروض البحثية،، المستقبل المربي، السنة
    ^، العدد V9 (أيلول/ سبتمبر 19^0).

[^5]:    (IY)
    

[^6]:    

[^7]:    (0) انظر : نوال السعدأوي : المرأة والصراع النفسي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنثنر ،
    
    

[^8]:    

[^9]:    (ITV)

[^10]:    

[^11]:    المصدر نفسه، الفصل ع (AV)

[^12]:    
    

[^13]:     حلى وتمسبات و ج Y: زرابي أنسجة المغرب .

[^14]:    

[^15]:    (0.) المتطف (أيار/مايو 1^10)

[^16]:    
    
    
    
     البشبرية ني الأمم المتحدة .

